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ABSTRACT 
Several researches had been done to expand the understanding of Malay diaspora in the region 
of Malaysia. Researches had been conducted to inquire the features of Malay diaspora. Due to 
complex demographic phenomena happens in this country, there are prominent number of 
Malay diaspora populations live along with other culture in Malaysia. The Malay diaspora also 
impacting the socio-cultural of this country in many aspect. However, the detail studies of 
diaspora on small group of population called Malay Cocos community is partially unexplored. The 
researcher highlight the interest to identify the Malay diaspora in Malaysia for the Malay Cocos 
community at Tawau, Sabah. Plus, this research paper also objectively concerning the art and 
cultural of Malay Cocos that able to impact the socio-cultural of traditional Malay. This research 
paper was conducted in the view due to lack featuring of art and cultural by Malay Cocos 
community in term of marriage, art of the cloth design and traditional dance. In this research 
paper, there are explanation carried out by using primary and secondary data obtained. 
Generally, Malay tribes contain their own uniqueness to inherit and protect from time to time. 
The featuring of art and cultural from Malay Cocos community is significantly important for 
society to acknowledge this culture. The reseacher also conclude the result obtain resolve the 
Malay socio-cultural. The result analyzed can benefit the society in future education. 
 










Malaysia is a country that consist of multiracial community that brings uniqueness and diversity. There 
are majority races blend in together which are Malay, Chinese and Indian. However, there are other races 
bouncing together in this country such as Cocos, Iban, Melanau, Kadazan and many more. Each race have 
their own singularity that may be different with one and another but unity keep them together. For 
example, Chinese, Indian, Cocos or Melanau people will use their own language but Bahasa Malaysia unite 
them as daily communication language. The same thing happened to the art and cultural perspectives 
where every piece of them have their own specialties. Research regarding the art and cultural for minor 
community able to benefit Malaysian to understand the beauty of their people. Thus, the author choose 
to conduct a research towards Malay Cocos community at Tawau, Sabah due to the high assimilating 
culture with Malay tradition and diversity. The deep understanding of this ethnic can contribute good 
information regarding art and culture of Malay Cocos community in Malaysia. 
 
History of Malay Cocos in Sabah 
The Malay Cocos were originated from Cocos Island which is located 3000 Km away from west of Darwin, 
Australia. In 1900s, there are approximately 500 Malay Cocos lived there and influenced themselves to be 
part of Australian in majority voting. Nevertheless, due to socio-economy issues, they migrated to several 
places such as Indonesia islands, Borneo and Sulawesi lands. One of the core migration location for Malay 
Cocos community is Tawau, Sabah. 
During the end of year 1948, the people of Cocos started to leave their country land. The first trip to leave 
was 80 people, and they went sent to Singapore. This transfer was financed by Australian Government. 
Those who arrived in Singapore had received great attention and great welcoming of happiness. 18 people 
people were sent to North Borneo as settlers. Abaca Tiger Estate Farm, Tawau had accepted them as 
workers. Second, third and forth trip happened approximately in year 1952.  
During that time, amount of people of Cocos in Sabah (North Borneo) is 350 people. Their occupations 
were carpenters and laborers. Cocos people were drought to Sabah to works as laborers in farms owned 
bby British people. Most of them were placed in the East Coast of Sabah (Tawau, Sandakan, Kunak).  
Even until Sabah had been a part of Malaysia, they were still living and working of those farms. The 
progress can be seen today from the success of Kerjasama Balung Cocos Company, Tawau. They were 
among the citizen of Malaysia that will give amazing contribution towards national development in the 
future. The people of Cocos will be staying in Malaysia as long as the country exits in the world.  
 
Art and Culture of Malay Cocos Community 
Cocos people also have their own traditional mannerism. As explained earlier, the tribal people of Cocos 
were originated from many culture in South East Asia. It is not impossible if traditional culture of Cocos 
ethnic were influence from various culture, beliefs and mannerism. The Malay Cocos possess their own 
art and uniqueness culture. The uniqueness was due by cultural blending of Javanese and Scottish.  In 
some event, traditional dancing are essential and give out pure meaning to the community themselves.  
The most popular dance among Cocos community are “Dangsa” dance because it involved man and 
women. This dance was originated from Scotland. Since this dance had been famous so long in Cocos 
Island, it had become one of the culture for people of Cocos. 
In this dance, female will be wearing “Kebayak”while man will be wearing “Baskat”. This dance can be 
performed between male and male and female with female or by pair. Dangsa dance between male and 




female are different. For example, female dancer will sway their hands while move forward and backward 
while male dancer will stamp their foot following the rhythm of the song.  
The second dance that quite famous in this community are “Melenggok” dance. The culture of 
“melenggok” the groom is the most important part in Malay Cocos community. Every newlywed must 
“melenggok” in front of the guest and made the wedding ceremony successful.  
The third dance of Cocos culture are “Selong”. This dance is only famous amongst the male. In this dance, 
they do not wear a ‘baskat’ and instead they only wear shirt and pants. This dance will be accpmpanied 
by two or three violinist and drummer.  
For example, women used ‘Kebayak’ with loose, long collarless shirt and curt neckline while men wearing 
‘baskat’ with west influential design of simplicity art. The people of Malay Cocos have their own language 
called Bahasa Pulu Kokos. Also, the language used is the product of combination elements of Javanese 
slang and English pronunciations. Plus, there are several ethical on marriage philosophy followed by this 
community.  
Literature Reviews 
The origin of the Malay term is still uncertain. Malay is not originated from Yunnan or mainland of China. 
It from Malay world since 60,000 years ago. This belief officially rejects Geldern Heine migration theory 
1932.  Malay considered as a narrated child descendants of Adam and Hawa created by Allah S.W.T and 
not form through evolutionary process as mentioned by Charles Darwin through the book Origin of 
Species.  
In term of etymology, the word ‘Melayu’ is to be derived from the Sanskrit word ‘Malaya’ which means 
“hill” or highlands. The term ‘Melayu’ was defined by UNESCO in 1972 as a Malay tribe in Peninsular 
Malaysia, Thailand, Indonesia, the Philippines and Madagascar (Nik Hassan,et al.2011). However, 
according to the Malaysia Constitution, the term ‘Melayu’ refers only to a Malay-born Muslim. In other 
words,not all the descendants of the Malay ancestors are Malays.  
The Malays are original or indigenous people of Malaya and the only people who can claim Malaya as their 
one and only country (Mahathir, 2009). According to school textbooks, ‘Ketuanan Melayu’ isdefined as 
‘the passion for anything related to the Malay race, such as political rights, language, cultural heritage and 
customs as well as homelands.’ 
Malay Diaspora is those who migrate and become minority groups in the countries in outside the Malay 
world. Diaspora comes from the Greek word means ‘separate’ of far away. In the context of diaspora, it 
means migration of individuals or communities from the home country and move to another country. In 
fact, someone who see the diaspora can be examined with the concept imagined communities 
popularized by Benedict Anderson (2006) linking someone’s relationship with someone else by 
imagination. Nevertheless, it is known that to date, Africa is the most diaspora countries around the world. 
Problem Statements 
 
The ideal situation is to learn on the marriage philosophy, traditional dances and the clothing that the 
Cocos Malay embarks on their day to day life journey. However due to low understanding of the Cocos 
Malay culture, a less in depth research was done. One of the reasons was the lack of reading material for 
society to understand those philosophy & traditional dances. Other than that, the deficiency of human 
sources to provide information on this culture also was one of the main problems. Besides that, the detail 
studies of migration on small group of this population community are partially unexplored due to the lack 




of exposure. Thus, by having the right approach and understanding of the culture, in depth research can 
be perform in this project.  
Methodology 
The experimental methodology is determined with acceptable and continuous review of the project plan. 
The literature and knowledge of understanding of Cocos Malay culture is done with the reading from 
journals and articles of previous researchers. There are two types of approach use to conduct the research; 
qualitative and quantitative analysis. Quantitative analysis is done with reading of recent study and 
literatures as the latest information can be obtained in order to find the suitable approach to conduct this 
research. On the other hand, various review and discussions were done with the supervisor to gain 
additional knowledge and enhanced the understanding of this method current constraints.  
In the qualitative analysis, several research methods were used which are literature review, in-depth 
interview with open-ended questionnaire, details observation, photography, videography, architectural 
sketches, as well as group discussions with the local residents. Various aspects such as age, sex, family 
background, education, as well as marital status were considered in forming the group discussions. Other 
than that, another approach are also been use in the research where Involve in marriage events, full-time 
observation to the surrounding culture, effective interviews, sharing knowledge sessions. Then, all the 
qualitative data were gathered and analyzed by using content analysis with the aid of schematic sketches 
in addition with the findings from questionnaire.  
From the methodology, the qualitative analysis is proven to be the best approach in conducting the 
research on the of Cocos Malay culture due to the quality activities that leave huge impact to the research, 
human phycology and reader. 
However, continues improvements on the approach were being discussed with supervisor to avoid 
mistakes and confusion. Thus, modification and improvement of the analysis can be proposed through the 


























  Figure 1: Summary of method (Faezah,2018)     
  
Result of Analysis 
 
The understanding towards the Cocos Malay community is further enhanced by the qualitative approach 
done. In addition, the identification of Cocos Malay was done with the communications between the local 
people and the interviewer. Thus from the qualitative analysis, the Cocos Malay was be able to identify. 
From the result, there are few concerns pertaining the arts and cultural of the Cocos Malay. By engaging 
deeply with the local of Cocos Malay, the understanding of this ethnic can be further enhanced.  
From various approach, qualitative analysis is proven to be the best method to have in depth 
understanding on of Cocos Malay community. In addition, the collection of data from the visit and 
questionnaire distributed to the local were able to give more understanding on this ethnic. Subsequent 
visit was done in which the ethnographic research was conducted. The trips to the Cocos Island was done 
for four days and in order to prepare for the visit, relevant literature from other researches was considered 
as part of the approaches. In this study, there are three (3) types of visual done which are the traditional 
dances, marriage culture as well as clothing wear by the Cocos people. The data on traditional dancing 
was obtained through the observation and experience during the dancing event at the island. There are 
three types of dances perform by the Cocos people which are dansa, melenggok and selong. All dances 
were perform while wearing their traditional according to the type of dances they did. To further explore 
the intercultural relations of the Cocos people, a full time observation to the culture was done thoroughly 
and throughout the entire visit. This including learning their dances and steps. According to the local, 
although it was entertaining to see tourists from all over the world learning the dances and culture of 
Cocos people, they did tried to do some changes in the culture, thus the Cocos Malay people is trying to 
preserve their traditional and cultural so changes will not be implied or affected much on them. In terms 
of understanding the marriage culture of Cocos Malay people and how it retains the uniqueness, it is first 
important to understand the influence of this culture which comes from the migration and exposure 
through the mobility of other Cocos Malay communities. By attending their marriage ceremony during the 




visit, further understanding of the culture was done throughout the whole visit. Figure 2 show the typical 
wedding ceremony of Malay Cocos. 
 
Figure 2: Wedding Ceremony among Malay Cocos community at Tawau, Sabah 
 
Basically Cocos Malay wedding events are the same as other malay culture events which include proposing 
the partner by exchanging pantun. A week before the wedding ceremony both families will set up tents 
or as what they called tarup. Both bride and groom are not allowed to go out from their house on the 
following week. As it approach the wedding date, many family came to attend and celebrate together and 
help in any ways they an. From the observation, it can be seen that migration to the Cocos Islands from 
other Malay-speaking countries has potential to enact language change which might be a threat in Cocos 
Malay losing its own uniqueness. This basis  is useful for understanding processes at work that determine 
whether or not the Cocos Malay wedding culture remains viable, and how those processes operate. The 
observation was done for the potential Cocos people to pass the spaces of intercultural between the 
locals. In addition, effective interviews was done with the locals and from here, the engagement can be 
further enhanced by distributing the questionnaire to the local Cocos Malay. Based on the interview 
conducted, it was found that most of the culture is almost the same as other Malay speaking countries. 
This includes the clothing that they are wearing. Most of the local wore an eclectic mix of ruffled tops, 
native sarongs as well as kebaya for the woman. On the other hand, the men wear the songkok and leather 
shoes. They also wear similar clothes during performing any dances or in a daily basis. Women use 
‘Kebayak’ for certain ceremony in Cocos community. It is similar like malay ‘kebaya’ but their pattern are 
more influenced from Scotlands. The outfit can be wear with ‘kebayak’, kain sarong and ‘sabuk’. The male 
group for Malay Cocos people use Baskat as their traditional cloth identity. The cloth designs are almost 
identical with woman kebaya, but was made shorter and wear along with neck-scarf. Figure 3 show the 
traditional attire for both gender in Malay Cocos community. 




Figure 3: Women dress code for Malay Cocos Traditional attire. 
 
In cloth design, The Kedayak cloth was used and made from Organza material. The texture of this material 
is highly fined and Malay Cocos people will wear this cloth with layers of inner. This cloth consist of many 
ropol-ropol that was inspired by Scottish art assimilation. There are Sabuk that function as a belt while 
wearing Sarong. To make the design more attractive, Sabuk was made from variety of color cloth. Figure 
4 shows the Kedayak (left) and Sabuk (right) for the accessories.   
Figure 4: Kebayak (left) and Sabuk (right) for accessories in traditional outfit. 





Figure 5: Sarong with Cocos unique motives 
 
Figure 5 show the Sarong with unique motives imported from Keeling Island. The color used for this Sarong 
design is black and white to highlight the unique motive of the Sarong itself. 
 
During the visit, the local people also did some sharing sessions with the tourist to provide them a better 
understanding of the Cocos Malay culture. These qualitative approaches was done and proven to be the 
most effective method to further enhanced the understanding of their ethics. Based on this, a more 
detailed data will be needed with more fieldwork and visit to the island. However, the qualitative analysis 
may impact the social and culture of the preserve of Cocos Malay. This is because, there are some people 
that wanted to bring the culture back and rearrange the dances. Thus, this would lead to major changes 




From the results above, implementing the qualitative analysis instead of quantitative give high impact to 
other society. This is because having the meet and greets with the local people increase the awareness of 
this ethnic. In addition, assumptions of their daily life can be avoided as qualitative analysis provides a real 
life experience to the person interviewing the local people. Other than that, the qualitative method is 
much more preferable compared to the quantitative as the person and gain real time results from the 
analysis. Furthermore, it is important for them to experience the life of the Cocos Malay people as it will 
be an eye opener as well as to bring the culture and understanding back to their respective country. 
Moreover, it also generates the data through open questions which help the researcher to develop a sense 
of understanding of the situation. Qualitative analysis also helps the in depth exploration of Cocos Malay 




community as the researcher and study the problems and misunderstanding of the society about their 
culture. In addition, by having a qualitative approach, the complexity of understanding their culture and 
tradition can be further enhanced into more manageable parts. Last but not least, this type of approach 
provides a better direction which comes from the observing and collecting data in person as well as better 
explanation that comes from hearing the Cocos Malay words and establish a hypothesis while also relating 




Generally, Cocos’s ethnics community in Malaysia particularly in Sabah based on their Malay culture, 
influence of language and Islamic region in their marriage custom. This knowledge is important in effort 
to understand art and culture of Cocos people that exists in Malaysia. Culture from outside like Malay, 
Java and Netherlands has resulted the occurrence of evolution in Cocos ethnic culture as it reflected not 
only in their culture but their life too. The existence of organization and social contact and aesthetic enable 
tradition, and identity of Cocos culture can be maintained and preserved. Cocos ethnic culture acceptance 
in Sabah in Malay culture on the other hand we can see like reflected to Joget dance, poem and Malay 
silat. 
In celebration and festival carried out displaying ethnic symbol strengthening of Cocos people as follower 
of the Islamic religion. Cocos people here still retain semiotic features namely language, culture and social 
of Cocos community and Islamic religion influence itself.  According to Asmah (2006), she says that “system 
which uses symbols in  describing mind, belief, ambition and the way human live”.  
 
To conclude, various approaches have been done which includes both qualitative and quantitative 
analysis. However, it can be seen from the results gained qualitative analysis is the best approach to study 
on the Cocos people. The objective of the study is to identify the Malay diaspora in Malaysia for the Cocos 
Malay community at Tawau, Sabah as well as relating the concern on the art and cultural of Cocos Malay 
that able to impact the socio-cultural of traditional Malay. The effectiveness of this method were evaluates 
in terms of the study of the marriage culture and philosophy, traditional dances and the local traditional 
clothing wear by the Cocos Malay people. For further studies, a better understanding of the Cocos Malay’s 
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The British Library holds over a hundred Malay composition writings and a few hundreds of Malay 
letters and reports, dated from the seventeenth to the nineteenth century. This research 
dedicated to examine the writing ink condition in 3 samples of Malay manuscripts and 12 samples 
of Royal Malay letters from the British Library collections. They were examined using multi-
spectral imaging apparatus (non-destructive method) to inspect the physical conditions of the 
writings and also to identify the types of pigments/dyes used. The present work emphasizes on 
the black ink since it was predominantly used in writings of the early manuscripts. In most of the 
19th century Malay manuscripts studied, the black ink writings are still in good conditions. The 
fact that these manuscripts survived until today proves the durability and permanency of the 
Malay traditional ink. Multispectral analysis, supported by infrared imaging, revealed that all but 
two manuscripts, even the Royal Malay letters, were written using carbon black ink that is most 
likely produced by the indigenous Malay recipe. 




The collection of Malay manuscripts in the British Library consists of about 100 volumes and over 
300 documents, uniting collections from the British Museum and the India Office Library, 
including the archives of the English East India Company. These manuscripts originate from all 
parts of maritime Southeast Asia, including present-day Indonesia, Malaysia, Singapore and 
Brunei, and the southern regions of Thailand and the Philippines, and range in date from the 17th 
to the early 20th century.  These original copies are obtained mostly from the notable British 
Museum collections and from the India Office Library. In 1982, the India Office Library and 
Records were transferred to the British Library from the Foreign and Commonwealth Office: 
these contained the entire archives of British India from the foundation of the East India Company 




in 1600 to independence (http://www.bl.uk/aboutus/quickinfo/facts/history/). The British 
Library also holds important records of Malay political letters, predominantly tended to Thomas 
Stamford Raffles (Mss.eur.D742/1).  
 
 
2.0 LITERATURE REVIEW 
 
2.1 Material for writing Malay Manuscript 
 
Prior to the widespread use of paper, the Malays wrote on organic and inorganic media such as 
metal (copper plates), parchment (animal skin), vellum (calfskin), buffalo horn, tree barks 
(dluwang), dried and treated palm leaves (lontar), bamboo, rattan, bark cloth and cloth (Ding, 
2014; Jones, 1993).  Due to the difficulties to obtain these materials, the complexity to prepare 
them as well as their price, the usage of these writing media was exclusively limited to the rulers, 
royals, aristocrats and monks.  The method of preparation of these media took a long time and 
required special skills. Besides, for the commoners animal skins were regarded as luxury materials 
and probably more appropriate to fulfil their basic needs as food or clothing.  
 Being expensive and difficult to prepare, parchments and vellums were occasionally used 
and mainly restricted for important records like the royal family tree as they are more durable 
(Ding, 1992). Palm leaf and tree barks were the more common writing medium in the early time.  
These materials were easily available in large quantity and at no cost. However, in the humid 
climate of the region, they deteriorated fast and thus less durable. As such, the paper writing 
medium easily found its widespread use once introduced by the Arab traders.  Since then, most 
Malay manuscripts were written on paper of European make (Jones, 1993). 
 The European paper can easily be identified from its watermarks. On the other hand, the 
paper of eastern origin or oriental paper was less popular. Only a few Malay surviving manuscripts 
written on oriental paper could be found. This type of paper is thin and light, thus required extra 
concentration when using it as the writings could be easily be smudged if mishandled.  These 
oriental papers were also very costly and perhaps were one of the main reasons for its limited 
use except for by the royals and aristocrats. 
 Due to the socio-economic status of the Malays, the European made papers were still not 
affordable by many until early of the 19th Century. Munsyi Abdullah mentioned in his Hikayat 
Abdullah, the children in the Malacca Malay School were using wood of the pulai tree (Alstonia 
scholarsis), referred to a papan loh, as their writing board. 
 
2.2 Ink 
Descriptions of the indigenous ink making in the Malay tradition are not well documented.  It is 
believed that the information and know-how of the ink making were passed over the generations 
by oral means rather than properly documented. This is further aggravated by the fact that the 
knowledge of ink making was limited to exclusive community circles only such as the officers of 
the palaces, the religious teachers and their students. The only Malay historical archive which 
mentioned the ink making tradition is the Hikayat Abdullah. 
  According to Munsyi Abdullah, his grandmother supplied him with writing ink made of 
rice which was burnt to cinders. Unfortunately, that was the only information provided; neither 
the mixture of ingredients nor the process of ink making was described.  Another written account 
on the Malay ink making tradition can be found in ‘History of Sumatra’ (1811), written by William 




Marsden who was a British administrative officer in Bangkahulu.  He remarked that the ink used 
by the Malays was made from the mixture of soot and egg white.  
 The text of Malay manuscripts is prominently written in black ink. Only certain words of 
the text are highlighted with coloured ink out of which the red ink is the most common. The use 
of red ink in this manner, among others, meant to mark the beginning of a new chapter (as Malay 
manuscripts in general were written continuously without any paragraphs, refer Figure 2.1), to 
distinguish the verses of the Qur’an from the normal text, to highlight verses of poetry or 
important words in a particular text.  The black ink can be divided into two types i.e. either derived 
from carbon or iron gall.  As the name implied, the carbon-based ink was made from various types 
of carbon sources such as soot or lamp black, charcoal or paper ash. The carbon pigment was 
then mixed with binding agent such as gum from stem of a tree or fruit skins, as well as other 
additives. This type of ink was widely used during the period of the 14th to the 19th century when 
many manuscripts were created and re-created, copied and re-copied (Ding, 1986). The second 
type of black ink i.e. the iron gall ink, was made by mixing a solution of tannic acids of plant 
sources with iron(II) sulphate (copperas); it too requires added gum, but as a thickener rather 
than as an adhesive. The blackness is the result of a chemical reaction.  This type of ink was found 
used in the later period. 
  
Figure 2.1: A text without paragraph found in manuscript Hikayat Raja Khandak and Raja Badar 
(Or.16128) was written in black and partly in red ink.  
 
3.0 METHODOLOGY 
The selected manuscripts and royal letters from the British Library collection were first examined 
for physical conditions and appearance. They were then observed under the optical microscopy 
to identify the ink conditions and analysed using the multispectral imaging apparatus for 
identification of the type of writing ink used. This apparatus is a non-destructive tool which means 
that there was no ink sample taken.  
Table 3.1 enlists the collection of 3 Malay Manuscripts and 12 royal letters examined from 
the British Library. All letters were written in Malay Jawi black script on high quality English 
papers. The official seal on those letters are either in lamp black or red ink. According to Gallop 
and Ulrich (1994), in order to prepare the seal, the seal matrix was oiled and then held over a 
flame until the soot had collected.  Then, it was stamped on the document, which sometimes 




been dampened first to better hold the seal impression.  Flap paper was also sometimes attached 
over the seal to prevent smudging. Lamp black seal was commonly found throughout the Malay 
Archipelago, but other media such as ink and wax were also used.  Red ink for seal was made 
from a paste of ground vermilion and cinnabar that was probably influenced by the Chinese. 
 
Table 3.1: List of Malay Manuscripts and Royal Malay letters examined 
No. Document Description 
1. Letter from Sultan Ali Iskandar of Johor Syah to 
O. Cavenagh - 30 May 1861 (Mss 
EurG38/III/115c) 
Black ink on blue English paper 
Red ink seal 
2. Letter from Sultan Muhammad of Selangor in 
Kelang to E.A Blundell, Governor of the Straits 
Settlements - 29 Rabiulakhir 1272/8 January 
1856 (Mss Eur G38/III/134d) 
Black ink on English paper, ‘J 
Whatman’,  
Lamp-black seal. Another lamp-
black seal (of Sultan Abdul Samad 
of Selangor) from an unrelated 
document is stuck on the bottom 
part of the letter. 
3. Letter from Sultan Umar of Terengganu to O. 
Cavenagh, Governor of the Straits Settlements – 
10 Zulhijjah 1278/ 8 June 1862 (Mss Eur 
G38/III/116b) 
Black ink on blue European 
paper. 
Lamp black seal 
4.  Letter from Sultan Ahmad Tajuddin Halim Syah  
of Kedah to Lord Minto - 26 Rabiulakhir 1226/20 
May 1811  
(Mss Eur D742/1/3) 
Black ink on English paper, ‘1808’ 
Red ink seal 
5. Letter from Sultan Mahmud Syah of Riau-Johor 
and Pahang to T.S. Raffles in Malacca - 9 Zulhijjah 
1225/ 5 January 1811(Mss Eur F148/4/105) 
Black and gold ink on English 
paper, ‘G  Taylor 1802’ 
Lamp-black seal 
6. Letter from Sultan Ahmad Tajuddin Halim Syah of 
Kedah  to T.S. Raffles in Malacca - 26 Rabiulakhir 
1226/20 May 1811 
(Mss Eur D742/1/2) 
Black ink on English paper 
Red ink seal 
7. Letter from the Raja of Kelantan to O. Cavenagh  
12 Syawal 1278/12 April 1861 (Mss Eur 
G38/III/137b) 
Black ink on English paper, 
‘[Smith & Meynier Fiume] 




8. Letter from Yang Dipertuan Muda Raja Jaafar of 
Riau to T.S. Raffles - 12 Rabiulawal 1226/ 6 April 
1811  
(Mss Eur D742/1/27) 
Black ink on European paper: 
‘Curties & Son 1806’  
Lampblack seal 
 
9. Letter from Raja Jaafar of Riau to T.S. Raffles in 
Malacca -  Jumaat 2 Rabiulakhir 1226/26 April 
1811 (Mss Eur D742/1/25) 
Black ink on English paper, 
“Curteis & Son 1805”, Britannia. 
Letter heading reads Qawluh al-
haqq 





10. Letter from Encik Pandak Syahbandar of Lingga 
to Raffles - Selasa 6 Rabiulakhir 1226/30 April 
1811 (Mss Eur D742/1/28) 
Black ink on European paper with 
watermark Britannia 
Lampblack seal.  
Letter heading reads Nur al-
syams wa al-qamar 
11. Letter from Sultan Mahmud Syah of Johor and 
Pahang to Philip Dundas, Governor of Pulau 
Pinang - 25 Zulhijjah 1221/5 March 1807 (Mss Eur 
D742/1/147) 
Black ink on English paper: ‘J 
Whatman’, 1794 
Lampblack seal.  
Letter heading reads Qult hãdhã. 
12. Letter from Temenggung Abdul Rahman of Johor 
to T.S. Raffles in Bengkulu -27 Zulhijjah 1239/23 
August 1824 
(Mss Eur D742/1/148) 
Black ink on European paper 
Lampblack seal 





Hikayat Nabi Yusuf (Malay D.4)  
5 Ramadhan 1216AH /1802AD 
 
 
Black ink is predominately 
employed in this manuscript; 
while red, black, green and ochre 
pigments are used for the 
illuminations 
15. Taj al-Salatin (Or.13295) 
4 Zulhijjah 1239/31 July 1824 
multi-layered frames of black, red 
and gold inks 
Black ink with red rubrics 
 
4.0 RESULT OF ANALYSIS 
Most samples were in good conditions. However, a few samples showed signs of ink fading and 
degradation.  There are two different inks, black and red, were used in writing of the word 
Bismillahirrahmanirrahim in which the red ink overlaying the black ink found in Hikayat Nabi 
Yusuf (Malay D.4)  Under optical microscopy imaging, the overlaying inks are clearly identified 
(Figure 4.1).  It seems the manuscript was decorated by an unskilled illuminator. Besides, there 
were more than one scribe who wrote this based on the notes and complicated colophon found 
in this manuscript. 
 
 





Figure 4.1: Red ink overlaying the black ink is obviously identified under the optical microscopy 
examination with magnification X20.  
 
4.1 Optical Microscopy Analysis 
The writing ink conditions on the selected manuscripts and letters were inspected using digital 
optical microscope and described herewith in Table 4.1. 
 
Table 4.1: Optical microscopy analysis of writing ink conditions. 
No. Title OM analysis Findings 
1. Taj al-Salatin, Penang 
(Or. 13295) 
 
-Dense black ink. 
-Ink stains are clearly visible over the pages 
probably due to mishandling during the 
writing process.  
-Some of the writings were written in red ink 
but overlapping on top of black ink.   
2. Hikayat Hang Tuah, 
Kedah (Add.12384) 
 
-Black and red ink employed in this 
manuscript. 
-Good condition 
-Different effects of writing probably due to 
two types of pen/qalam used. 
-Water stains found on paper. 
3. Hikayat  Nabi Yusuf   
(Mss Malay D.4) 
 
-Inconsistent writing style. 
-Dense black ink. 
-The ink is still in good condition. 
4. Letter from the Sultan 
of Johor, Sultan Ali 
Iskandar Syah to O. 
Cavenagh 
(Mss Eur G38/III/115c) 
 
-Some part of writing ink already faded. 
-Ink spreading probably due to moisture 
originated from the paper. 
 




5. Letter from Sultan 
Umar, Terengganu to O. 
Cavenagh 
(Mss Eur G38/III/116b) 
 
-Writing ink has faded. 
-Brown stain effect on certain parts probably 
due to the acidic paper. 
 
6. Letter from Sultan 
Mahmud Syah of Riau-
Johor and Pahang to 
T.S. Raffles in Malacca 
(Mss Eur F148/4/105) 
 
-Brown effect found at the seal and also text. 
-Dense and dark black writing ink. 
-Very fine writing skill, most likely written by 
a skilled calligrapher. 
7. Letter from the Sultan 
of Kedah  to T.S Raffles 
(Mss Eur D742/1/2) 
 
-Use of black and red inks. 
-Dense writing ink but with signs of fading. 
8.  Letter from Sultan 
Muhammad of Selangor 
in Kelang to E.A. 
Blundell, Governor of 
the Straits Settlements  
(Mss Eur G38/III/134d) 
 
-Overall the writing ink is still in good 
condition. 
-Some parts of text are fading. 
9. Letter from Raja 
Kelantan to Governor 
of Straits Settlements   
(Mss Eur G38/III/137b) 
 
-Dense black ink. 
-Some parts are fading and impregnated 
under the paper fibre. 
10. Letter from the Sultan 
of Kedah to Lord Minto  
(Mss Eur D742/1/3) 
 
-Dense black ink. 
-Some parts of written text are fading. 
-Stains found on paper probably due to 
foxing effects. 
11. Letter from Raja Jaafar 
of Riau to T. S. Raffles in 
Malacca  
(Mss Eur D742/1/25) 
 
-The writing ink is still in good condition. 
-However, upon closer examination, 
indicated flaking inks. It could be due to the 
use of thick ink or possibly a sign of poor 
adhesion. 
      




12. Letter from Encik 
Pandak Syahbandar of 
Lingga to T.S Raffles  
(Mss Eur D742/1/28) 
 
-Thick and flaking ink. 
-Under closer examination, revealed the 
brown stain underneath the flaking ink. 
13. Letter from Sultan 
Mahmud Syah of Johor 
and Pahang to Philip 
Dundas, Governor of 
Pulau Pinang. f 147 
(Mss Eur D742/1/147) 
 
-Thick and black ink. 
-Greenish effect at the edges of writing 
probably due to moisture effect from the 
paper.  
-Smudge at the seal area probably due to 
dusty pigment. 
 
14. Letter from 
Temenggung Abdul 
Rahman of Johor to Sir 











15. Letter from Yang 
Dipertuan Muda Raja 
Jaafar of Riau to T.S 
Raffles  
(Mss Eur D742/1/27) 
 
-Dense black ink. 
-Greenish effect at certain parts of writing 
ink. 
-Thick and flaking ink. 
 
4.2 Multispectral Imaging Analysis 
Multi-spectral Imaging System (MuSIS) is a widely used non-destructive method for identification 
of pigment. The measurement was conducted at the Preservation Advisory Centre, The British 
Library, London. 
The multispectral analysis revealed that 4 samples clearly identified as written using 
carbon black ink i.e. Hikayat Hang Tuah (Add. 12384), Hikayat Nabi Yusuf (Mss Malay D.4), letter 
from Yang Dipertuan Muda of Riau to T.S. Raffles (Eur D724/1/27) and letter from Temenggung 
Abdul Rahman of Johor to T.S. Raffles (Eur D742/1/148). The spectra, as shown in Figure 4.2, 
show the monotonous spectral profile irrespective of the wavelength of incident light.  There 
were 2 samples positively identified as written using iron gall black ink as shown in Figure 4.3. 
They are the letter from Sultan Ali Iskandar of Johor to O. Cavenagh (Eur G38/III/115c) and the 
letter from Sultan Umar of Terengganu to O. Cavenagh (Eur G38/III/116b). 
Figure 4.4 depicts the images captured under infrared (IR) at 1000 nm wavelength for 
samples Eur G38/III/115c and Eur G38/III/116b which have been previously identified from 
multispectral analysis as written in iron gall black ink.  Under the infrared illumination the fading 
of the writings was evident. 
 


















Figure 4.3:  Multispectral profiles of 2 specimens which match that of the iron gall ink. 





Figure 4.4:  Ink gall ink appears faded under the IR illumination. Images taken from specimens Eur 
G38/III/115c (top) and Eur G38/III/116b (bottom). 
5.0 DISCUSSION 
In most of the 19th century manuscripts studied, the black ink writings are still in good conditions. 
The fact that these manuscripts survived until today proves the durability and permanency of the 
Malay traditional ink. Multispectral analysis, supported by infrared imaging, revealed that all but 
two manuscripts, even the Royal Malay letters, were written using carbon black ink that is most 
likely produced by the indigenous Malay recipe. Two Royal Malay letters, dated 1861 and 1862 
AD, were found written by iron gall black ink. As the rest of manuscripts dated mostly four 
decades earlier, this could possibly indicates the incoming of imported iron gall based ink. 
6.0 CONCLUSION 
The British Library holds the largest collection of Malay composition writings, letters and reports, 
dated from the seventeenth to the nineteenth century. The author had the opportunity to 
examine several original Malay manuscript texts and Malay Royal letters of the 19th century from 
the British Library collections.  A total of 15 samples were selected; 3 original Malay manuscript 
texts and 12 Royal Malay letters. They were examined for its writing conditions and the origin of 
the black ink i.e. either carbon black or iron gall. Using the multispectral imaging analysis and with 
the aid of infrared illumination, 13 out of 15 samples have been positively identified written 
employing the carbon based black ink.  Only 2 samples i.e. Royal Malay letters dated 1861 and 
1862 AD were found written by iron gall black ink. Thus it is most likely the ink was produced 
using indigenous Malay recipe since the iron gall black ink originated from western and Middle 
East countries. In most of the samples studied, the black ink writings are still in good conditions 




and adhered well to the European paper substrate. Among the common signs of ink degradation 
observed include ink flaking, staining effect and colour fading. 
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In Malaysia, Kayans are of minority indigenous group and they are well known to have extensive 
traditional tattoos. Anthropologists credited the Kayans as the pioneer of exquisite tattoos from 
which other tribes in Borneo got inspirations for their own body art design and knowledge. This 
paper aims to address a two-pronged gap in studying Kayan tattoos. Presently, only the elderly 
have these body tattoos and they as the primary informants of the tradition are fading with time. 
Second, previous studies of the Kayan tattoos are more of descriptive nature of the designs and 
origin. Interviews were conducted among tattooed Kayan ladies to provide the researcher first-
hand information about the meanings of their tattoos. The interviews were further 
supplemented with visual semiotics model from Pierce that overall aims to shed light on the 
Kayans’ weltanschauung in the past.  
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For the past few years, there is an increasing interest in tattoos; and according to a research firm 
known as Harris Interactive (“Tattoo Facts and Statistics”, 2008) the number of people getting 
tattoos have also increased almost every year around the world. Mincks (2013) pointed out that 
the emergence of blogging sites and social media have been known to contribute to the surge of 
interest in tattoos where sharing and trending of visual media has become very quick and easy. 
This certainly altered the public's perception of tattoo and wearers of tattoos.  
 
Reality television programs such as LA Ink and Miami Ink featuring everything about tattoo is a 
proof of public interest in tattoos and the acceptance of tattoos as art (Mincks, 2003). Sally Feldt 
(as cited in Jones, 2013), editor of Total Tattoo magazine, also suggested that tattoo is now more 
socially accepted and it is on the rise. Documentaries about tattoos also serve to educate the 
public about traditional tattoos of indigenous communities especially in Asia (Krutak, 2013a; 
Puthankattil, 2013). In short, as Jones (2013) put it, tattoo is now a mainstream cultural force.  
 
In Malaysia, one ethnic community who are known to have extensive traditional tattoos are the 
Kayans. Hose and McDougall (1912, p. 246) in their book credited them as “the most and the best 
tattooed tribe in Borneo, and it is to them that most of the other tribes in Borneo owe their 
knowledge of tattoo and the majority of designs”. This rectified the fact that the Kayans were the 
expert in tattoos. Jeremy Lo (as cited in “Over 500”, 2010)) asserted that tattoo design from 
Borneo is the most sought after right now.  
 
Encyclopædia Britannica (2011) has defined tattoo as “permanent mark or design made on the 
body by the introduction of pigment through ruptures in the skin”. However, the etymology of 
the word is traced back to 1769 during James Cook's expedition to Polynesians' island of Tahiti 
where he, the first European discovered tattooing. Since then the word has been introduced into 
English (Encyclopædia Britannica, 2011).  
 
In Kayan dialect, the word for tattoo is tedek (Krutak, 2006b; Jalong, 2001). Reasons to get 
tattooed differ from one culture to another ranging from providing magical protection against 
sickness or misfortune, or serve to denote one's rank, status, or membership in a group; or as 
simple as ornamentation which is perhaps the most common motive for tattooing (Encyclopædia 
Britannica, 2011).  
 
The ethnic Kayan is a minority from the state of Sarawak and they are known to have the most 
extensive traditional tattoo on the body; particularly women. Hose and McDougall (1912) 
described the Kayan women as having more “complicated serial designs over the whole forearms, 
the backs of the hands, on the whole of the thighs to below the knees, and on the feet”. In their 
1912 book, they had credited the Kayans as “the most and the best tattooed tribe in Borneo, and 
it is to them that most of the other tribes in Borneo owe their knowledge of tattoo and the 
majority of designs”. Thomas (1968) also lamented many of Kayan’s beautiful designs are to be 











A survey report in 2012 conducted by local government (Marudi District Office) revealed that 
there are approximately 15,000 Kayans in Baram basin and 10,000 Yussop (2012) in Belaga basin. 
They are also synonymous with the term Orang Ulu; a term first introduced in Orang Ulu 
Customary Code of Fine (1950) published by Majlis Adat Istiadat Sarawak (Jalong, 2001, p. 4; Bibi, 
et al., 2009).  
 
 
Fig. 1: Subject with complete tattoo design. 
 
Traditionally, the Kayan men scarcely tattoo at all. According to Hose and McDougall (1912, p. 
247), tattooing among the men was exclusive only to those of proved valour; and must met with 
high approval of expert tattoo artists.  
 
This art of traditional body marking amongst the Kayans is one of their traditional practices. For 
them the marking is their ties to their heritage (Ongie, 2012; Wong (as cited in Yuji, 2011)) and 
cultural identity (Awekotuku, (as cited in “Ta moko”, 2013); Mashman, 1989). Hence, they are 
very proud of their tattoos.  
 
In the old days tattooing amongst them was common; every girl wanted to be tattooed (Hose, 
1926; Lim, 1991). The design given by the artist was according to their social standing (Hose, 1926; 
Lim, 1991; Payne, et al., 1994). Getting the tattoo was also to mark a girl's pubescence and her 
readiness to be an adult. Withstanding the pain was a source of pride to them. Failure to complete 
tattoo would be labelled a coward (Lim, 1991).  
 
Interestingly, Hose and McDougall (1912) revealed that according to the old Kayan belief, they 
believed that their tattoos would be torches in the after world (Krutak, 2006b). A completely 
tattooed woman would have the privilege to bathe in the mythical river Telang Julan and be able 
to pick precious articles in that river. Those without tattoo would remain in the dark. 
 
However, it should be noted that this form of art had ceased to exist (Thomas, 1968; Keane (as 
cited in Guynup, 2004)). In fact, in 1968, Thomas stated that tattooing among the Kayans was 
quickly disappearing and no longer practised. A renowned anthropologist specialised in tattoos 
of indigenous people around the world, Lars Krutak (2006) also concurred with the view and 




further stated that the Kayans had stopped tattooing 50 years ago. One main reason was the 
prohibition by the church to discourage such practice (Krutak, 2006). Some also thought that 
having tattoo is no longer apt these days (Lim, 1991). Lim (1991) reported that many of the tattoo 
artists who were the 'gatekeeper' of this art had passed away without protégée; taking their art 
with them.  
 
 
Fig. 2: Kayan women with tattoos. 
 
Consequently, today only the Kayan elderly women have these traditional tattoos (Lim, 1991). 
They will be the last generation to have such tattoos as illustrated in Plate 1.2.  Additionally, there 
is also the negative public perception towards tattoos and wearer of tattoos. Someone with 
tattoo is deemed a deviant; and if one has a traditional tattoo he is deemed primitive (Kalum (as 
cited in Puthankattil, 2013)). Jeremy (“Tattoo: Modern expression”, 2012) also stated that 
Malaysian in general often misunderstood tattoos and tend to associate them to gangsterism, 
cult, or Satanism. Wong (as cited in Yuji, 2011) believes that while tattoo is taboo for many, the 
practise deserves to be re-evaluated and studied with more emphasis on origins.  
With these concerns, the tattoo motifs and its meaning, both intrinsic and extrinsic will forever 
be forgotten.  
 








There had been several notable research regarding the tattoos of the Kayan women; notably 
Hose and McDougall (1912), Hose (1926), Thomas (1968), Mashman (1989), and Lim (1991). 
Some of them had identified some motifs with native names as well as meanings. However, there 
were little discussions on sense-making of these motifs. Hence, this research is an expansion to 





In this research a quantitative was favoured and heavily used. This is because researcher was 
using interviews to obtain information regarding the tattoo motifs. Secondly, after the interviews, 
the researcher would do visual analysis on the tattoo motifs obtained from the interviewees. 
Hence, a research plan was established in the grounded-theory structure which requires strict 
procedures when analysing data. 
 
Grounded-theory is by itself a method where data collection and the process of coding data occur 
simultaneously through taxonomies (Scott, 2009; Collins, 2010). It allows researcher to postpone 
the writing on literature review until the data has been collected (Collins, 2010). This is a way to 
generate fresh perspectives on topic being researched, especially on areas of social life. 
Therefore, the process taken by the researcher requires series of systematic investigation. 
 
 
Fig. 3: Researcher interviewing Ubong Emang at her resident. 
 
For sampling, due to the scarcity of Kayan women with proper traditional tattoo, a snowball 
sampling was adopted where the initial interviewee, through their social contact would nominate 
another one to be interviewed. Interviews conducted were unstructured interviews, where the 
direction of the interview is determined by the respondent's initial reply to question (Collins, 
2010). This is crucial because of language barrier between interviewer and interviewees; and 
hearing complication of one interviewee due to old age. Therefore, during the course of the 
interview, questions prepared changed based on the answers received. This procedure also 
allows interviewees to openly express their opinion in more casual way (‘Types of Interviews’, 
2013). A translator was used to overcome language barrier.  
 





RESULT OF ANALYSIS  
 
When asked about their tattoos, they all confirmed that their tattoos were done by someone 
closer to them, usually family member or close relative. They too agreed that the whole process 
of getting the tattoos only involved female members. No male were allowed. When asked 
whether in the past there was a guru in-charge of the tattoo practice or not; they all said that any 
female capable of practicing the craft can be in-charge; and it is just a matter of talented or not. 
Should she is talented, she would be favoured in the longhouse; and she could raise the price. 
She too must possess the knowledge on which tattoo motif can be used for commoners, or serfs 
or the nobles. This is because the Kayans are a stratified ethnic group and the tattoos on the 
females must inform others about their social standing. However, they also emphasized that in 
the distant past before their mothers, having tattoos would allow them to pick up precious stone 
in a mystic river in the afterworld.  
 
 
Fig. 4: Kayan women complete set of traditional  
tattoo should cover these part of the body. 
 
They all had their tattoos when they were very young between eleven year-old to thirteen year-
old. According to them, they did it because having tattoo is their identity and they are very proud 
of it, even though the process of getting the tattoos is painful and it takes many months to have 
a complete set. They also said that in the past their definition of beauty was to have a complete 
set of traditional tattoo. 
 
Interestingly, they too confessed that having a tattoo is a sign of their bravery as a Kayan woman. 
They also said that culturally a Kayan woman must have tattoos once coming of age. For them 
having tattoo is a mark of beauty and maturity. They see it as a transformation from a girl to 
young adult. Their definition of young adult is someone who is capable of taking household 
responsibility, for example, to do house chores without being nagged to, able to taking care of 
the house or siblings whenever the parents are not at home, or sick; and able to help in the 
orchard or go fishing. Should one is able to perform all that, she would be highly recognised as 
someone brave, hardworking, and mature. All this would point to the next phrase of life, which 
is getting married. One would get married when she has the tattoos and portray the qualities 
mentioned above. Interviewees were also asked the consequently of failure to get tattooed, or 
to complete the full set tattoo. They said that she will be the talk of the longhouse for being 
coward, not beautiful and lazy and she will be remembered as such for a long time. A woman 




without tattoo would find it difficult to find a husband as Kayan men too expect the wife to be 
equally brave. When asked about the meaning of the tattoo, they all said that they were too 
young to even bother to know the meaning. They only know the name given to certain motifs 
and not the meaning. This is where visual analysis comes in. 
 
Analysis tattoo motifs relies heavily on visual analysis; and this falls under the qualitative system 
as suggested by Noble & Bestley (2005). It requires the deconstruction of the existing visual work, 




Fig. 5: Paya Emang and Paya Ing with their tattoos.  
 





Fig. 6: Ubong Emang and Puyang Jok with their tattoos. 
 
This was followed by photographs analysis by deconstructing the motifs. Collins (2010) approved 
this method as general useful in the creative industries. Through photographs the researcher is 
able to understand the communicative intentions and, the ideologies and cultural meanings 
embedded in them. 
 
 
Fig. 7: Extracting the motifs 
 
The following visual research uses a series of taxonomy. Concise Oxford English Dictionary (2001) 
defined taxonomy as a scheme of classification. Ulrich (2011) asserted that “a taxonomy is a 
systematic, hierarchical classification of concepts that are considered useful for describing 
essential objects or topics in a certain field of interest.” It involves complex and systematic 
analysis of certain observable characteristics. These characteristics would then permit a step-by-
step procedure of examining and specifying the precise kind criteria.  







Fig. 8: Tattoo motifs were traced from photographs taken.  
 




Referring to Fig. 8, the researcher traced any visible motifs found on the each subject interviewed 
and later divided them into four separate boxes. The traced samples were placed next to their 
actual photographs. Each column has the name of the person interviewed and the tattoo motifs 
that she is having. It starts with one Paya Emang, Paya Ing, followed by Ubong Emang, and lastly, 
Puyang Jok. They are all from the Baram region in Miri division. However, not all of the motifs are 
traceable. This is because the tattoo ink had faded over the time due to exposure to the sun. All 
four of them said that they all used to work under the scorching sun to work the paddy or other 
farm work. Motif which is not traceable due to reason mentioned earlier would not be traced.  
 
The next step taken was to systematically categorise the samples according to parts of body, 
notably hands and legs; see Fig 9. This was followed by the de-construction of the tattoo design 
into smaller unit or motif. The aim is to look for similarity and difference among these motifs. 









Fig. 9: Deconstruction and classification of motifs according to body parts.  
 
Some of the motifs were just too washed-out and barely untraceable. As a result, interviewee (c); 
see Fig. 9 has fewer samples in the column above. And those untraceable motifs were from the 
hands; and the same problem shared by Interviewee (a) and (b). Fortunately, interviewee (d) has 
the better clarity, at least in one hand, and a number of tattoos were extracted from there. 
However, she was reluctant to have her tights to be photographed, where she has elongate tattoo 
design. Interviewee (b) has none on thighs, while interviewee (c) has but the design is just not 
visible anymore.  
  
Next, the researcher employed structural-hermeneutical symbol analysis (Collins, 2010) to 
systematically investigate the image-text relationship in order to comprehend the meaning for 
each of the motif; along with knowledge coming from other, comparable images and information 
about the motifs' reproduction. He also said that iconological interpretation could be 
reconstructed by considering its history, political, social, and cultural context. The following are 
the results of the investigation between the image-text relationship and how the idea developed 
into motif, see Fig. 10 below.  
 
 
















Fig. 10: Analysing the image-text relationship. (Credit: Google Images) 
 
Based on these collection of motifs, they are all geometric inspired by nature, both floral and 
zoomorphic. There is no anthropomorphic motif for this collection of tattoos. No results are 
produced for the last three motifs because no concrete answers were obtained from the four 
interviews; making this text-to-image relationship impossible to conduct. Here are the names of 
the motifs together with its translation in English. See Table 1 below. 
 
Motifs (in native language)  Motif (in English Language) 
Selungan (around the hands) Band of rattan 
Song Irang Bamboo shoots 
Usung Dian The thorn of durian 
Tushun Tuva Bundles of Tuba Root; or Derris Elliptica 
Kalong Pakok  Wild fern motif; or Pteridophyta 
Manok Wak An owl; or eyes of an Owl 
Dulung Haruk A bow of a boat 
Ji’an Manuk A bird’s beak 
Beliling Bulan (with 2 black spots) Full moon, equinox 
Beliling Bulan (with 3 round spots) Regular full moon without equinox 
Butit Halap Belly of Halap fish; or Barbus Bramoides 




Akok  N/A 
Ida Pat Four lines under 
Selingan (around the shin) Band of rattan 
Tedek Danau Muddy tattoo 
Table 1: Names of the motif and the translation in English. 
 
Based on what is being listed here, the motifs do reflect their life in the past when they were very 
close to nature and recognising certain plants or animal which have significant influence into their 
life socially and their spiritual beliefs.  
 
In order to ensure that the above motifs are authentically Kayan, the researcher also compared 
these motifs with other major ethnic group from Sarawak; see Fig. 11. They are comprised of 
Kenyah woman, Kelabit woman and Iban man. In summary, Kayan women and Kenyah women 
share almost identical motifs. This is because the Kenyahs and Kayans have always been in 
harmonious alliance. Hose (1926) affirmed this in his book wrote, the Kenyah “... tatu in the same 
way, and employ the same designs as the Kayans, except that they never tatu on the thighs.” This 
happened because the Kayans and the Kenyahs are in close proximity with each other. The 
Kenyahs in all respects show closer affinities with the Kayans then other tribes. He further 
described the motifs found among the Kelabit women as “the most striking geometrical designs”. 
However, the Iban women rarely tattoo. It is the men who tattoo a lot. Their motifs are mostly 









Fig. 11: Comparisons of tattoo motifs. (Credit: Google Images)  
 
The next stage taken by the researcher is iconographic analysis in which the meaning of the motifs 
are established by using knowledge from beyond the image. In order to properly establish the 
meaning, the researcher referred to semiotics theory introduced by Charles Sanders Peirce as a 
guide (Hall, 2012). Research also cross-referencing with some existing journals for reference.  
 









Wei; band of 
rattan 
A tribute to Asong 
Wei, the first 
human and female 
who married to 
Anyang Tulang, a 
man from the sky. 
According to the 
tale recorded by 
Sandin (1975), he 
found her at rattan 
vines. Rattan in 
Kayan dialect is 
called Wei. Wei 
which is weaved 
into a tiny bracelet 
is called selungan; 
commonly used by 
the Kayan males to 
be placed just 
below the knees. 
For females, their 




strong hands who 
is able to do house 
chores, making 
handicraft, helping 
















First mark of 
maturity. Of all the 
motifs and body 
parts, this motif 
would be the first 
to be employed.  
Mature and able 
as adult. She who 
has this tattoo 
would be expected 









or thorns of 
durian 
A tribute to Anyang 
Tulang, a man from 
sky. According to 
Sandin (1975), he 
was sent to earth in 
a form of durian 
fruit that landed at 
Upper Kayan River 
in Indonesia. A 
local picked him up 
and named him 
Laké Dian. Dian 
later married to 
Wei. It is also a 
mark of origin i.e 
Upper Kayan River 
in Indonesia.  
It signifies the 
descendant of 
Kayan aristocratic 
family who ruled 
the Kayans. 
According to 
Sandin (1975), all 
the aristocratic 
families of the 
Kayan people 
today are the 
descendants of 
Anyang Tulang aka 
Laké Dian and his 









Tuba root is 
poisonous that it 
could be used to 
kill fishes in a 
stream, which to be 
collected for 
consumption. 




the fishes which 
were exposed to 
the tuba roots 
would not cause 
any harm to 
human. 
It signifies Kayans’ 
familiarisation and 
mastery of living in 

















Pakok or fern 
motif; or 
Pteridophyta  
A staple edible 
ferns in Kayans’ 
dietary. They had 
identified six other 
types of fern which 
can be eaten, and 
they are pakok 
bura, pakok paya, 
pakok danum, 
pakok unung, 
pakok hit and 
pakok pa’e.  
It signifies the 





Ferns can grow 
even in the worst 
condition; and not 
easy to get rid of, 
not even fire. 
According to Jau 
(personal 
communication, 
2014), a chopped 
fern will grow back 







or An owl; or 






or a bird’s 
beak 
 
Laké Neho or a 
dark-brown hawk; 
a coucal of  
Centropus Sinensis 
type. Lake Neho is 
the bringer of 
omens, and a 
messenger of god. 
In the past, the 
Kayans have high 
regard for coucal 
for it gives omens 
as well as a bringer 
of messages to 
Laké Tenangan, the 
supreme being of 
Kayan universe.  
It signifies their 
ancient beliefs 




to Sandin (1975), 
there were 12 
types of omen 
birds to be 
observed, and 




in their life, from 
planting crops to 














i.e Belly of 
Halap fish; or 
Barbus 
Bramoides 
An auspicious day. 
It is on the 9th day 
after the new 
moon or when the 
moon is about 2/3 




such as weddings, 
building a new 
longhouse, to begin 
new phase of 
farming, and so 
forth; including 
getting tattoos.  
It signifies their 
knowledge of the 
astronomy and its 
application into 
their daily life, 
including farming.   
For example, 
according to Ngeu 
(personal 
communication, 






and other tropical 
fruits should be 
planted on this 
auspicious day. 
This window of 
planting is open 
until bulan musit; 
basically when the 
moon is in the 
shape of crescent. 
All these to ensure 
the plants would 
grow better, 
produce many 





which grow above 
the ground are 
recommended to 
plant during this 
phase of moon.  
 
During the bulan 














The 15th day after 
the new moon is 
sighted, that is 
roughly 2 weeks’ 
time; and it lasts 





(with 2 black 
spots); or full 
moon 
equinox 
Full moon with 
equinox; happens 
twice a year, in 
March & 
September, at 
which the sun 
crosses the celestial 
equator, when day 
and night are of 
equal length. They 
described equinox 
as when the moon 
is larger and 
brighter than any 
other months; and 
it has hung, an 
outer ring circling 
the moon. 





be planted to 
ensure better 
produce. However, 
if it is windy, one 
should not 
proceed, for this 
would result in 
poor produce, 
example, smaller 
tapioca, or have a 
high ratio of 
smaller nuts or 
worse, empty 
groundnuts. 
Hence, it is wise to 
plant in the 





bulan should be 
avoided at all cost 
as it is known to 
affect the produce 
example, smaller 
fruit, or tasteless. 
The window to 
plant these would 
be until bulan uli 
or bulan lidam; 
basically night 






Ida Pat, or 
four lines 
under 
A commoner. Only 
a commoner or a 
free-woman would 
have the Ida Pat, or 
the four-lines. 
Additionally, it also 









consisting of three 
main social strata, 
as stated by Hose 
(1926, Sandin 
1975, Mashman 




if she has 
brother(s), but 
without sister; 
some of her tattoo 
lines must not be 
joined together. 
If she has 
brother(s) and 
sister(s) all lines 
can be joined. A 
serf would only be 
allowed to use 
three-lines known 
as ida-telo. It is a 
much simpler 
design. Whereas 
the daughter or 
wife of the chief 
would be 
employing ida-lima 
or five-lines which 
is much more 
intricate and usage 
of certain motifs 
specially reserved 
for them. 
1989). At the apex 
is the noble class 
known as Ipoi, 
follows by 
commoner known 
as panyin and they 
form the majority. 
The commoners 
too are divided 
into two; the 
upper and lower. 




to the chief. The 
last and the lowest 
class is the serf 
which is made up 
of war captives or 
descendants of 
such. They were 
not treated as 
slave but rather as 
a helper to the 
family, and were 
treated almost as 





Wei; band of 
rattan 
A tribute to Asong 
Wei, the first 
human and female 
who married to 
Anyang Tulang, a 
man from the sky. 
According to the 
tale recorded by 
Sandin (1975), He 
found her at rattan 
vines. Rattan in 
Kayan dialect is 
called Wei. Wei 
which is weaved 
into a tiny bracelet 
is called selungan; 
commonly used by 
the Kayan males to 
Signifies a mature 
and hardworking 
woman with 
strong legs who is 
able roam the 
jungle, walks long 









be placed just 
below the knees. 
For females, their 














The current collection of motifs obtained by the researcher are slightly identical to some motifs 
obtained by previous researchers especially Hose and McDougall (1912), and Thomas (1968). This 
suggests some degree of consistency in term of the motifs among the Kayan women folks from 
Baram even after so many years since they documented them and later published them in 1912; 
while Thomas published her findings of tattoo motifs from upper reaches of Balui, in 1968. 
Researcher finds their journal very useful for cross referencing as they published their papers 
with visual of the tattoo motifs which is crucial important when investigating visual. There are 
however a few things worth to discuss. 
 
Motif selungan or wei (No.1 and No. 13 in Table 2) was identified by Hose and McDougall (1912) 
as just ‘a number of lines’ (p. 255, para 3:5). Thomas (1968) too documented a pair of hand 
tattoos but no discussion found regarding this motif. According to (Ngeu, personal 
communication, 2014), this motif is known as either selungan or wei. She explained that Wei is 
the name for rattan in native language. When wei is weaved into a tiny bracelet such as the one 
featured in Fig. 10, then it is called selungan. It is commonly used by the Kayan males to be placed 
just below the knees or arms. For females the version is marked permanently in the form of tattoo 
around the hands (No. 1, Table 2) and just below the knee cap (No. 13, Table 2).  
 
Song irang was mentioned by Hose (1912, p. 250) but there was no explanation about it. Subject 
interviewed identified it as bung, which is, shoot. However, visually speaking, both motifs 
documented by Hose and McDougall (1912) and the researcher are identical. All four subjects 
interviewed by researcher stated that it is mark of maturity and it would be the first tattoo motif 
to be employed. This motif is normally on fingers and knuckles and rather than other part of the 
body because it has to be visible to the public; signifying to the longhouse folks that she has 
matured. Therefore this a very common motif among the Kayans and Kenyahs alike. 
 
Usong dian, motif No. 3 in Table 2, is one interesting motifs. Hose and McDougall (1912, p. 249 – 
p. 266) documented it as ‘rosette or a star design’, and they presumed this motif is derived from 




‘the eye in the dog pattern’. This is due to the fact known to both Hose and McDougall that the 
Kayans have high regards for dog and thus many of their handicrafts motifs were inspired by dog 
motif. According to Puyang Jok (Fig. 8), through Ngeu (personal communication, 2014), it is called 
usong dian, literally means, thorns of durian. This brought us to the writing of Sandin (1975) who 
had published a journal about the origin of Kayan culture. Sandin mentioned that a prince named 
Dian came to earth from the sky and married a woman from earth and the Kayan peoples were 
born. Hence, usong dian motif is a mark of remembrance for the origin of Kayan. 
 
Tushun tuva, or tushun tuba (No. 4, Table 2) is actually a bundle of tuba roots. It was probably 
first documented by Hose and McDougall (1912) and later by Thomas (1968). It has a few versions 
and visually speaking they all look slightly similar; basically a bundle of angular lines except that 
some might have distinct human face. Hose and McDougall termed this as degraded 
anthropomorphic as the human face is visible but almost unrecognisable. Based on samples 
obtained by researcher, they are a proper tuba root motifs. The Kayans valued these roots as it 
is poisonous; which can be found growing wild in the wood along river bank. In the olden days, 
collected tuba roots would be used to catch fishes by releasing tuba’s poison into the river. 
According to Ubong Emang, (personal communication (2014)), consuming fishes captured this 
way would not pose any harm to human. She also explained that tuba fishing is a very old method 
of fishing and it had already been abandoned since the 70’s or earlier when they realised that this 
method of fishing is not sustainable.  
 
Kalong pakok or fern a new motif (No. 5, Table 2), and this is probably a new motif; a much better 
aesthetics version from Thomas who first documented it in 1968. Thomas’s copy of this motif is 
a bold strip of line forming a reversed ‘S’ shape. This reversed ‘S’ should be distinguished from 
Hose and McDougall’s copy (1912, p. 257-259), which has details surrounding the ‘S’ and it has 
eye and a beak. It looks more like a dragon, as suggested by Thomas (1968) than a wild fern; while 
Hose and McDougall (1912) documented it as a hornbill design. However, based on interviews 
conducted by the researcher, it is certain that kalong pakok is fern motif (Ngeu, personal 
communication, 2014), where pakok is fern in native tongue. The Kayans being a community 
residing deep in the Borneo jungle, their diets are mainly wild edible vegetation and as such are 
capable of finding food for survival and when it comes to edible ferns; they have identified six 
types of fern which can be eaten, and they are pakok bura, pakok paya, pakok danum, pakok 
unung, pakok hit and pakok pa’e (Ngeu, personal communication, 2014).  
 
Ji’an manuk (No.7 in Table 2) is a bird’s beak, according to (Ngeu, personal communication, 2014). 
However, Hose and McDougall documented it as dulang harok or bow of a canoe (p. 266, Plate 
140, Fig. 1). Interviewee added that to her best knowledge of the Kayan language, the word 
dulang does not exist and added it might not even be a Kayan word; therefore she dismissed the 
term used by Hose and McDougall (1912). She went on to argue that bird’s beak is more 
appropriate because in the ancient past the Kayans had a beliefs system which is based on omens 
represented by birds, and this was published by both Hose and McDougall (1912), Hose (1926), 
and Sandin (1975). Of all the birds in the omen system, a dark brown coucal of Centropus Sinensis 
type is favoured. The Kayans named it Laké Neho, for it is believed to be the messenger to a 
supreme being of Kayan universe.  
 
Motif No. 9, 10 and 11 are all inspired by moon shape and its phases known as butit halap, beliling 
bulan, and beliling bulan jaya respectively. Through the interviews, the researcher realised that 




this could be how the Kayans observing the solar system. Hose and McDougall’s copy of these 
motifs are much clearer because they obtained them in the form of wood block stamp (1912, p. 
266, plate 140, item 1 and 2) known as klinge and therefore their copy of beliling bulan has perfect 
circle compare to researcher’s copy. They described it as a ‘band of concentric circles’ (No. 10, 
Table 2) and there was no discussion about it. According to Ngeu (personal communication, 
2014), it signifies full moon which lasts for three nights, normally appears on the 15th day after 
the new moon is sighted, that is roughly two weeks’ time.  
 
Another motif is called beliling bulan jaya (No. 11 in Table 2), and this has two black dots in the 
centre of the moon shapes. This signifies full moon equinox which happens twice a year, normally 
in March and September, at which the sun crosses the celestial equator, when day and night are 
of equal length. They described equinox as when the moon is larger and brighter than any other 
months; and it has hung (literal translation is an umbrella), an outer ring circling the moon which 
is visible with naked eyes. These two motifs here have the word bulan, which mean the moon 
both in Bahasa Malaysia and in native Kayan; however this next one is known as butit halap (No. 
9 in Table 2) which has an oval shape instead of circular; and it has yet to be documented before. 
Literal translation for it would be the ‘belly of halap fish’, a fish known in scientific as barbus 
bramoides. It is named so because the shape of the moon resembles the shape of the halap fish’s 
belly. However, researcher suspects that it was named so due to the absence of vocabulary to 
refer to oval shape; and so the only way to describe this phase of moon is to adopt the shape of 
halap fish’s belly. For the Kayans, this phase of the moon is deemed to be auspicious. It occurs on 
the 9th day after the new moon or when the moon is about 2/3 in size. It is considered auspicious 
to conduct activities such as weddings, building a new longhouse, to begin new phase of farming, 
and so forth; including getting tattoos.  
 
The Kayans are very observance of the moon as they started to plant especially fruits. According 
to Ngeu (personal communication, 2014) fruits like pineapples, papaya, banana, corns, rambutan, 
mangosteen, durian, jackfruits and other tropical fruits should be planted on this auspicious day. 
This window of planting opportunity is open until bulan musit; basically when the moon is in the 
shape of crescent. All these to ensure the plants would grow better, produce many fruits, with 
larger fruits, and sweeter. Generally, any tropical fruits which grow above the ground are 
recommended to plant during this phase of moon. During the bulan musit, i.e crescent shape 
mood, tapioca, groundnuts and yam are recommended to be planted to ensure better produce. 
However, if it is windy, one should not proceed, for this would result in poor produce, example, 
smaller size tapioca, or have a high ratio of smaller nuts or worse, empty groundnuts. Hence, it is 
wise to plant in the evening when it is not windy. Planting fruits during beliling bulan should be 
avoided at all cost as it is known to affect the produce example, smaller fruit, or tasteless. The 
best time to plant these would be until bulan uli or bulan lidam; basically night without moon 
(Ngeu, personal communication, 2014).  
 
Motif No. 12 in Table 2, is Ida Pat, literally means four lines under. It signifies social status, and 
for this particular motif, it is meant for a commoner. Only a commoner or a free-woman would 
have the Ida Pat, or the four-lines. Additionally, it also functions as a form of identification into 
family members. Example, if she has brother(s), but without sister; some of her tattoo lines must 
not be joined together. If she has brother(s) and sister(s) all lines can be joined. A serf would only 
be allowed to use three-lines known as ida-telo. It is a much simpler design. Whereas the 
daughter or wife of the chief would be employing ida-lima or five-lines which is much more 




intricate and usage of certain motifs specially reserved for them. It goes to signify that the Kayans 
as the most homogeneous society with stratified structure consisting of three main social strata, 
as stated by Hose (1926, Sandin 1975, Mashman 1989). At the apex is the noble class known as 
Ipoi, follows by commoner known as panyin and they form the majority. The commoners too are 
divided into two; the upper and lower. The upper are usually people with exceptional capacity 
valuable to the chief. The last and the lowest class is the serf which is made up of war captives or 
descendants of such. They were not treated as slave but rather as a helper to the family, and 
were treated almost as family member.  
 
There are a three motifs which researcher could not decode and they are motif no. 6, 8, and 14 
(Table 2), which are manuk wak, akok, and tedek danau respectively. The interviewee stated that 
motif no. 6 is an owl (manuk wak) but could not recall why this particular bird was made into 
tattoo. Furthermore, this bird is not one of the twelve omen birds discussed earlier. It would be 
interesting to know should this bird of particular interest to the life of the Kayans in the past. 
Motif no. 8, akok, is a similar motif documented by Thomas (1968); and researcher’s interviewees 
provide no clue to its importance. The same goes to tedek danau, no clue was given by 
interviewees. The only discussion here is that this particular motif is actually very common and 
this is contrary to Hose and McDougall’s remark that this motif is obsolete when they found out 
that Dr. Nieuwenhuis found this motif in 1890s at Dutch East Indies (Hose & McDougall, 1912; p. 
255). Based on the samples collected, this motifs still very much exist.  
 
Although this is polysemic, the researcher attempts to make sense of the meanings as close as 
how it might be intended to be by the Kayans in the distant past, so as to understand what 
actually inspired them to create such motifs. Through taxonomy, researcher was able to conduct 
a few phases of visual analysis; analysing text-image relationship as well as decoding the 
meanings of these tattoos using Peirce's triadic model. Data obtained from the interviews 
combined with cross referencing past journals by other researchers helped form the outcomes 
of this research. The outcomes reveal the connection between the motifs and their 





After reviewing the motifs, researcher concludes that all the motifs were inspired by nature and 
they were done in highly stylised manner enough to scheme the essence of the design from the 
original sources. The researcher also thinks that these tattoos are actually a form of journal 
similar to any ancient painting on the wall, to record about their life, tale of origin, social order, 
dietary, fishing trick, their ancient beliefs system as well as their understanding of the solar 
system and how different phases of the moon would affect their crops. All these were made into 
tattoo motifs to be passed down to the next generation. However, this practice is already dead. 
From the interviewees the researcher learnt that no one actually practice this art form anymore 
and proudly went on to state that they are the last generation with such tattoos. They too 
admitted that this type of tattoo no longer apt in today’s world. Thomas, too, reported this issue 
in 1968 when she saw no young girls seriously studying this art in Belaga. The intention of this 
paper is not to revive the tattoo practice but to learn, understand and appreciate the ancient 
knowledge embedded with the motifs. The researcher agrees with Thomas (1968) that many 
Kayans’ beautiful designs exist only in the medium of tattoos. Perhaps, as Thomas suggested in 




1968, these motifs could be a great source of inspiration for creating meaningful creative works 
in the future. It is recommended that further research in this topic should be encouraged to 
document and decode the other motifs. It has to be done sooner rather than later as those who 





Many thanks to those whom I had interviewed and photographed. They are Paya Emang, Ubong 
Emang, the late Paya Ing, and the late Puyang Jok. It was indeed a privilege to have interviewed 
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Seni persembahan Mak Yong merupakan satu-satunya warisan negara yang mendapat 
pengiktirafan daripada badan dunia UNESCO sebagai Karya Agung Warisan Budaya Tidak Ketara 
dan Lisan Kemanusiaan pada tahun 2005. Pengiktirafan ini merupakan satu titik tolak kepada 
negara untuk memartabatkan seni warisan ini dengan memantapkan aktiviti-aktiviti pengekalan, 
perlindungan, pemeliharaan, dokumentasi dan banyak lagi bagi melestarikan seni persembahan 
ini. Kajian ini dijalankan untuk mengenalpasti perlindungan warisan budaya ini melalui analisa 
koleksi Mak Yong yang terdiri daripada pelbagai sumber seperti rakaman audio, video, imej, teks 
dan artifak berkenaan sejarah, persembahan, penceritaan, skrip, kustom dan banyak lagi di IWN. 
Hasil daripada kajian ini mendapati terdapat banyak kekurangan maklumat mengenai seni 
persembahan Mak Yong yang mana memerlukan program pendokumentasian yang lebih 
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Mak Yong merupakan seni persembahan tarian dalam bentuk teater purba yang mengabungkan 
unsur ritual, lakonan, tarian, vokal dan alunan muzik instrumental, lagu dan penceritaan secara 
spontan (G. S. Yousof, 1979). Mak Yong dikenali di sebuah perkampungan didalam daerah negeri 
Kelantan dan dipersembahkan untuk hiburan dan ritual untuk memulihkan penyakit. 
Bagaimanapun, pihak berkuasa kerajaan tempatan melarang modal budaya ini kerana 
bercanggah dengan ideologi Islam yang melarang penglibatan berlainan jantina didalam satu 
persembahan (Tang, 1991). Kesan daripada larangan ini, warisan budaya Mak Yong kian mula 
terhakis dengan kekurangnya pendedahan terhadap seni ini malah lebih parah dengan 
penumpuan kemodenan sosial dikalangan masyarakat setempat pada hari ini. Malah makalah 
daripada Ab. Aziz Shuaib & Raja Iskandar Raja Halid (2011) juga berpandangan bahawa tindakan 
kerajaan Kelantan ini telah menjejaskan pembudayaan seni bangsa melayu purba yang mana 
memberi kesan kepada komuniti seni ini. 
 
Pada 25 November 2005 buat kali pertama negara menerima pengiktirafan oleh badan UNESCO 
untuk mengangkat seni persembahan Mak Yong sebagai warisan dunia bagi kategori Karya Agung 
Warisan Budaya Tidak Ketara dan Lisan Kemanusiaan (UNESCO, 2005). Melalui pengiktirafan ini 
sekaligus mengangkat martabat seni budaya ini ke peringkat yang lebih tinggi dan penghormatan 
wajar diberikan kepada pengiat serta pejuang yang memperjuangkan seni persembahan Mak 
Yong. Namun pada hari ini, seni budaya ini masih lagi disisihkan dan perhatian perlu diberikan 
kepada program-program perlindungan budaya agar warisan ini bergerak seiring dengan 
peredaran arus perdana. 
 
Institusi Warisan Negara (National Heritage Institution) merupakan gabungan agensi yang 
dipertanggungjawabkan untuk menguruskan, melindungi, memelihara, memulihara dan 
menyemarakkan usaha pendokumentasian koleksi WTK di agensi masing-masing. IWN terdiri 
daripada empat (4) jabatan/agensi iaitu Jabatan Warisan Negara (JWN), Jabatan Muzium Negara 
(JMM), Arkib Negara Malaysia (ANM), dan Perpustakaan Negara Malaysia yang diberi mandat 
melalui perundangan akta masing-masing dalam menjaga dan memelihara maklumat warisan 
negara. Kajian ini dijalankan bertujuan untuk mengenalpasti sejauh mana maklumat mengenai 
seni persembahan Mak Yong didokumentasikan dan diuruskan oleh agensi-agensi IWN dalam 
memartabatkan seni persembahan ini melalui kemudahan penyelidikan, rujukan dan akses 
kepada masyarakat bagi tujuan perlindungan maklumat warisan budaya negara. 
 
KAJIAN KEPUSTAKAAN 
Isu yang dikemukakan dalam kajian ini menjurus kepada persoalan mengenai perlindungan, 
pemeliharaan dan pemuliharaan WTK melalui proses pendokumentasian di IWN. Oleh itu, 
bahagian kajian perpustakaan ini akan membincangkan kajian yang dijalankan oleh pengkaji 
terdahulu yang menjurus kepada objektif kajian. 
 
a) Pendokumentasian Seni Persembahan Mak Yong 
 
Pada permulaanya seni persembahan Mak Yong ini didokumentasikan oleh seorang tokoh 
budaya yang begitu mencintai seni warisan Mak Yong iaitu Allahyarham Tan Sri Mubin Shepard 
(1905-1994). Beliau membuat kajian dan penyelidikan tentang asal-usul satu-satu cabang 
kebudayaan negara kita walaupun kajian-kajiannya memakan masa berpuluh tahun. Beliau 
berdamping dengan ahli-ahli Mak Yong di Kelantan lebih 30 tahun iaitu sejak tahun 1951. Dalam 
kegigihan beliau yang begitu lama menghayati Mak Yong, beliau melahirkan sembilan (9) 




penulisan berbagai bentuk yang diterbitkan didalam dan diluar negara sejak 1960 hingga 1982 
(Sheppard, n.d.-d). Antara penulisan beliau seperti mengolah lima (5) cerita Mak Yong ke skrip 
bahasa Inggeris untuk diterbitkan dan dipersembahkan ke luar negara (Sheppard, n.d.-g), 
rumusan cerita-cerita Mak Yong untuk diterbitkan sebagai bahan bacaan kanak-kanak, 
mendokumenkan sinopsis cerita-cerita Mak Yong bersama dengan Khatijah Awang (Sheppard, 
n.d.-a), dan banyak lagi Selain daripada penulisan ilmiah mengenai seni persembahan Mak Yong, 
beliau juga mendokumentasikan 11 cerita-cerita Mak Yong melalui siri terbitan komik  yang 
berwarna-warni yang diterbitkan melalui akhbar Minguan Malaysia. Siri komik ini diterbitkan 
pada tahun 1985 hingga 1990 iaitu selama lima tahun dan komik tersebut dilukis oleh seorang 
pelukis terkenal dari Kelantan yang dikenali sebagai Abdullah Ibrahim (Sheppard, n.d.-b, n.d.-c). 
Berikut adalah rumusan penerbitan komik bersiri Mak Yong; 
 
Jadual 1.0: Jadual Penerbitan Komik Bersiri Cerita Mak Yong 
Bil. Cerita-cerita Mak 
Yong 
Tarikh Penerbitan Tempoh 
Penerbitan 
Tarikh Mula Tarikh Akhir 
 
1 Andera Dewa 13 Januari 1985 03 Jun 1985  21 Minggu 
2 Dewa Muda 09 Jun 1985  27 Oktober 1985 22 Minggu 
3 Anak Raja Gondang 03 November 1985 09 November 1986 63 Minggu 
4 Puteri Kelepok 
Emas 
16 November 1986   26 April 1987 24 Minggu 
5 Raja Bongsu Sakti 04 Mei 1987  24 Januari 1988 39 Minggu 
6 Raja Muda Laleng 31 Januari 1988 31 Julai 1988 27 Minggu 
7 Gading bertimang 07 Ogos 1988  13 November 1988 15 Minggu 
8 Puteri Timun Muda 20 November 1988  20 Ogos 1989 40 Minggu 
9 Raja Muda Lembek 3September 1989  19 November 1989 12 Minggu 
10 Anak Raja Panah   26 November 1989 25 Febuari 1990 14 Minggu 
11 Raja dua Serupa 04 Mac 1990 19 Ogos 1990 25 Minggu 
 
Pada tahun 1967, Mubin Sheppard yang memegang jawatan pengarah Jabatan Muzium pada 
ketika itu membantu seorang pakar muzik asia iaitu Profesor William Malm dari Universiti 
Michigan, Amerika Syarikat dengan membawa pakar tersebut ke Kelantan untuk membuat 
rakaman cerita-cerita Mak Yong (Sheppard, n.d.-e). Rakaman pita video hitam putih yang 
berdurasi selama 90 jam yang mengambil masa 32 malam diambil untuk merakamkan 11 cerita 
Mak Yong. Cerita-cerita Mak Yong yang dirakamkan adalah Andera Muda (3 malam), Raja Muda 
Laleng (3 malam), Raja Dua Serupa (2 malam), Dewa Muda (4 malam), Anak Raja Gondang (5 
malam), Bongsu Sakti (3 malam), Ijau-ijau Intan Permata (2 malam), Puteri Timun Muda (4 
malam), Raja Tangkai Hati (3 malam), Gading Bertimang (2 malam ) dan Raja Muda Lembek (1 
malam) (Sheppard, 1967).  
 
Projek rakaman ini dibiayai oleh tiga organisasi iaitu Rackham School of Graduate Studies, 
University of Michigan, J.D Rockerfeller III Foundation dan Wenner Green Foundation. Selain itu 
projek pendokumentasian ini mendapat sokongan daripada Jabatan Muzium dengan memberi 
geran untuk menambah tiga cerita Mak Yong untuk dirakamkan, Radio Malaysia meminjamkan 
pita rakaman untuk merakamkan penyanyi dan pemuzik Mak Yong secara individual dan Belia 
dan Sukan meminjamkan penjana petrol yang kecil untuk melancarkan lagi perjalanan projek 




rakaman ini. Penulisan mengenai projek rakaman ini didokumentasikan dengan jelas oleh Mubin 
Sheppard melalui makalah yang bertajuk “A Recording of the Ma’yong: the Dance Drama of 
Kelantan” di “Federation Museum Journal XII”, serta penulisan beberapa artikel di akhbar dan 
majalah dan juga gambar-gambar yang diambil semasa rakaman dijalankan masih disimpan di 
Arkib Negara Malaysia.   
 
Malah koleksi rakaman ini juga dibuat salinan untuk disimpan di muzium negara pada ketika itu, 
namun menurut utusan surat Mubin Sheppard kepada pengarah Center for South and Southeast 
Asian Studies, University of Michigan pada 30 Julai 1991, 12 Januari 1993 dan 10 Januari 1994 
yang meminta salinan semula rakaman tersebut kerana rakaman kerana koleksi tersebut turut 
terlibat didalam kecelakaan kebakaran di muzium negara yang memusnahkan hampir 
keseluruhan koleksi muzium pada ketika itu (Sheppard, n.d.-a), namun tiada respon yang 
diterima. Boleh dikatakan usaha untuk mendapatkan kembali rakaman ini sangat dititik beratkan 
oleh beliau sehinggakan di saat-saat akhir perjalanannya hidupnya. Setelah pemergian beliau, 
usaha untuk mendapatkan kembali rakaman ini seolah-olah tidak diambil peduli lagi. 
 
Usaha pendokumentasian seni persembahan Mak Yong oleh Malaysia bermula apabila 
Persidangan Perwakilan Antarabangsa berkenaan kebudayaan Melayu yang diadakan pada 
Januari 1972 di Dewan Bahasa dan Pustaka mengesyorkan dalam laporan akhir supaya tindakan 
dokumentasi dan kajian terhadap lakonan dan muzik Mak Yong dalam memastikan seni 
persembahan ini kekal terjaga sebagai sebuah warisan kebudayaan negara (G. S. Yousof, 1979). 
Oleh itu Mubin Sheppard menghantar laporan kepada Consell International de la Musique 
Council, UNESCO untuk mendapatkan bantuan bagi merakam keseluruhan cerita klasik Mak 
Yong. Usaha ini mendapat perhatian daripada The Ford Foundation untuk dokumentari yang 
bertajuk “A Scientific Study of the Malay Dance Drama the Ma’yong of Kelantan” dan Dewan 
Bahasa dan Pustaka Malaysia untuk merakam video dokumentari yang bertajuk “Warisan Sastera 
Klasik: Mak Yong” (Sheppard, n.d.-f). 
 
Tidak cukup dengan itu, terdapat juga usaha-usaha pendokumentasian lain yang cuba dilakukan 
oleh Mubin Sheppard seperti rakaman pementasan Mak Yong pada 10 April 1974 yang mana 
persembahan ini untuk dipertontonkan kepada wakil daripada Institute  for Comparative Music 
Studies, Berlin Barat iaitu Rudolf Heinemann bertempat di Dewab Sekolah Zainab, Kota Bharu. 
Hasil daripada persembahan ini membawa kepada penjelajahan persembahan Mak Yong di 
Eropah dan dirakamkan sebagai siri koleksi piring hitam UNESCO (Sheppard, n.d.-f). Antara usaha 
pendokumentasian rakaman cerita Mak Yong yang dilakukan seperti rakaman cerita Dewa Muda 
pada tahun 1974 bersama dengan Filem Negara Malaysia di balai hadapan Istana Tengku Sri Akar, 
Kota Bharu.  Rakaman ini berlangsung dari 11 Mei 1974 hingga 15 Mei 1974 iaitu selama lima 
hari. 
 
Selain daripada Mubin Sheppard, Ghulam Sarwar Yousuf juga diantara aktivis Mak Yong yang  
melakukan pendokumentasian Mak Yong melalui kajian sarjana beliau. Menjalankan 
penyelidikan yang bertajuk “The Kelantan Mak Yong dance theatre : a study of performance 
structure” pada tahun 1976 secara tidak langsung mendokumentasikan beberapa koleksi yang 
berkaitan dengan seni persembahan Mak Yong. Antara koleksi yang didokumentasikan adalah 
seperti berikut (G. S. Yousof, 1979) 




250 jam temubual bersama pelakon utama dan pelakon, temubual meliputi aspek nilai spiritual, 
jampi, penceritaan, teknik persembahan dan tarian, kaedah latihan, pergerakan tangan dan 
sebagainya, 
• Rakaman audio dan visual persembahan Mak Yong daripada Abdullah Awang, Pak Hassan 
Jambi, Mek Zainab Raja, Mak Mah Hussein, Keronchong dan pelakon-pelakon veteren 
yang lain, 
• Lebih 2000 keping gambar dan slaid,  meliputi persembahan Mak Yong, kostum, solekan 
dan sebagainya, 
• Penulisan skrip tiga cerita Mak Yong iaitu Dewa Muda, Dewa Pechil dan Anak Raja 
Gondang, 
• Rakaman lirik dan lagu melalui kerjasama bersama Radio dan Televisyen Malaysia (RTM) 
di Kota Bharu. 
Namun melalui temubual penyelidik bersama Ghulam Sarwar Yousof mendapati bahawa 
kesemua koleksi rakaman ini disimpan secara persendirian dan tidak didepositkan pada mana-
mana institusi bagi tujuan pengekalan, pemeliharaan atau pendidikan kepada masyarakat 
(Ghulam-Sarwar Yousof, Temubual Personal, 26 Januari 2017).  Hal ini sedikit sebanyak memberi 
kesan kepada pendokumentasian koleksi warisan negara apabila aktivis tidak menyumbangkan 
koleksi-koleksi yang berharga ini kepada agensi yang terlibat sebagai sumber yang boleh 
membantu kesinambungan hayat sesebuah warisan agar dapat diakses oleh generasi muda pada 
hari ini.  
 
b) Peranan IWN dalam pendokumentasian koleksi Warisan Tidak Ketara 
 
Merujuk kepada laporan pemeriksaan terhadap pelaksanaan konvensyen perlindungan WTK bagi 
negara-negara ahli yang mendapat ratifikasi konvensyen UNESCO mendapati bahawa tiada satu 
agensi tunggal yang didekikasikan atau dipertanggungjawabkan untuk melaksanakan proses 
pendokumentasian dan menguruskan koleksi WTK.  Laporan tersebut  mengenal pasti beberapa 
cabaran dalam pendokumentasian warisan WTK seperti  penubuhan institusi warisan diperingkat  
kebangsaan, mempromosikan koleksi dan mengukuhkan penyelidikan melalui koleksi di dalam 
bidang WTK (UNESCO, 2016). Pendokumentasian koleksi WTK terdiri daripada bahan rakaman 
audiovisual, objek fizikal termasuk kostum, alat muzik dan peralatan kebudayaan yang digunakan, 
gambar, bahan bercetak dan elektronik. Badan-badan yang terlibat dalam menguruskan dan 
melindungi koleksi-koleksi ini adalah sangat luas termasuk institusi warisan utama dalam 
sesebuah negara iaitu arkib, muzium, perpustakaan, pihak berkuasa tempatan, institut 
penyelidikan, persatuan kebudayaan, pertubuhan bukan kerajaan yang terlibat secara langsung 
dalam kelestarian WTK, yayasan kebudayaan dan individu yang mengamalkan dan mempraktikan 
sesebuah budaya.  
 
Namun, secara amnya perkhidmatan pengaksessan kepada koleksi WTK biasanya dilaksanakan 
oleh institusi warisan yang mempunyai bidang kuasa akta yang jelas mengenainya. Manakala 
pengkalan-pengkalan data elektronik dalam talian melalui laman web atau portal ditubuhkan 
oleh unit warisan tidak ketara bagi kementerian yang terlibat (Zuraidah Abd Manaf, Aliza Ismail, 
Noor Masliana Razlan, Azizah Abd Manaf, & Rusni Daruis, 2013). Maklumat seperti pengkalan 
data pakar warisan, pengamal dan perisian berkaitan dengan warisan kebudayaan sangat penting 
untuk tujuan pendokumentasian dan penyebaran maklumat WTK secara digital (Wellington, 
2013). Ini jelas menunjukkan pengurusan maklumat warisan bukan sahaja perlu didokumenkan 




dan diuruskan secara fizikal didalam sesebuah agensi, malah pengurusan secara elektronik juga 





Banyak kajian mengenai seni persembahan Mak Yong yang tertumpu kepada struktur 
persembahan, kesusasteraan, sejarah, pemahaman genre, muzik, tarian, pertunjukkan, seni 
lakonan, perwatakan, prestasi dan banyak lagi. Namun terdapat beberapa penyelidikan lalu yang 
berkaitan dengan usaha perlindungan seni budaya Mak Yong,  tetapi kajian mereka hanya 
menyelitkan elemen-elemen pendokumentasian warisan Mak Yong secara amnya dan tidak 
mengkhususkan kepada mana-mana agensi yang bertanggungjawab (Malm & Sweeney, 1974; 
Sheppard, 1967; G. S. Yousof, 1979). Namun begitu, tidak terdapat dapatan penyelidikan yang 
konsisten mengenai usaha pendokumentasian bagi perlindungan, pemeliharaan dan 
pemuliharaan warisan Mak Yong melalui program pendokumentasian di organisasi maklumat 
negara. Oleh hal yang demikian, satu penyelidikan yang bersistematik diperlukan untuk 
mengenalpasti peranan utama yang perlu dijalankan oleh IWN dalam melindungi, memelihara 
dan memulihara koleksi seni persembahan Mak Yong. Kajian ini akan meneroka maklumat 





Kajian ini menggunakan metodologi berbentuk kajian kes dalam metodologi penyelidikan 
kualitatif. Penyelidik menggunakan kaedah dapatan data melalui analisis kandungan seperti yang 
dilaksanakan oleh Bowen (2009), sebanyak 521 koleksi negara yang berkaitan dengan seni 
persembahan Mak Yong yang disimpan di setiap IWN dianalisa dengan menggunakan protokol 
yang dibangunkan sendiri oleh penyelidik didalam mendapatkan data yang sistematik dan 
berketepatan dengan pengajian warisan. Penyelidik menganalisis aspek kandungan maklumat 
koleksi berdasarkan kepada enam (6) elemen Analisis seni persembahan Aristotle’s. Elemen ini 
terdiri daripada penceritaan, perwatakan, pemikiran, diksi,muzik dan kekaguman. Fazilah Husin 
(2007), juga pernah menjalankan kajian bentuk dan struktur teks dramatik Teater Eksperimental 
Melayu (TEM) dengan menggunakan kaedah analisis dokumen yang berpaksikan kepada enam 
elemen Aristotle’s.  
 
Namun, semasa aktiviti kutipan data kajian ini dijalankan, penyelidik mendapati beberapa bentuk 
koleksi Mak Yong yang tidak meliputi elemen-elemen ini seperti hal-hal pentadbiran Mak Yong, 
kumpulan-kumpulan Mak Yong dan Tokoh Mak Yong. Setelah perbincangan dilakukan bersama 
para penyelia kajian mendapatkan kata putus untuk menjadikannya sebagai elemen tambahan 
dalam proses analisi koleksi ini. Oleh hal yang demikian, penyelidik mendefinasikan (6) elemen 
Aristotle’s dalam mengkaji sesebuah persembahan teater dan tiga (3) elemen tambahan yang 
dikenalpasti adalah seperti berikut: 
 






Rajah 4.0: Elemen Analisis koleksi Seni Persembahan Mak Yong 
 
ANALISA KEPUTUSAN ANALISA 
 
a) Plot/Penceritaan  
 
Cerita- cerita Mak Yong adalah berasal daripada sumber melayu tulen yang tidak sekali-kali 
disadur, disesuaikan atau berasal daripada India, Indonesia ataupun Thailand (Sheppard, 1985). 
Setiap cerita-cerita ini akan dilakonkan secara spontan dan mengikut kreativiti setiap watak 
dengan berpaksikan kepada tunjang cerita Mak Yong. Mubin Sheppard menyenaraikan sebelas 
(11) cerita Mak Yong dan menyatakan cerita-cerita ini hanya diperturunkan secara lisan dan tiada 
sebarang penulisan (manuskrip) ditemui (Osman, 1974). Manakala Ghulam Sarwar pula 
menyenaraikan 12 cerita-cerita Mak Yong dan mengangap sebagai koleksi cerita Mak Yong yang 
lengkap (G.-S. Yousof, 2015). Sementara itu, menurut kajian yang dijalankan oleh Mohamed 
Afandi membahagikan cerita-cerita Mak Yong kepada lima (5) kumpulan bagi 12 cerita Mak Yong 
yang mana memperlihatkan kesinambungan cerita-ceita tersebut antara satu sama lain 
(Mohamed Afandi Ismail, 1975). Namun Mohd Ghouse Nasaruddin pula menyenaraikan 15 cerita 
Mak Yong  dan menyatakan bahawa kesemuanya adalah dari lagenda tempatan dan tradisi 
(Mohamed Ghouse Nasarudin, 2000). Oleh itu, kajian ini menyenaraikan setiap cerita-cerita Mak 
•Dokumen berkaitan dengan sususan penceritaan di dalam persembahan Mak Yong yang terdiri 
daripada perincian kronologis menghubungkan pertaliannya dengan watak dalam cerita yang 




•Dokumen berkaitan watak yang dipotretkan pada aktor untuk memainkan peranan dalam sesebuah 
persembahan Mak Yong. Perwatakan terdiri daripada individu yang terlibat secara langsung dalam 
persembahan dan mempunyai ciri-ciri perwatakan seperti personaliti, penampilan, kepercayaan, 
latar belakang sosio ekonomi dan bahasa.
Perwatakan / 
Character
•Dokumen berkaitan pemikiran yang merujuk kepada lorongan idea dan makna yang ingin 
disampaikan dalam sesebuah penceritaan dan persembahan Mak Yong. Pemikiran juga berperanan 
dalam menonjolkan pengajaran, moral, inovasi, perkembangan, perbincangan isu-isu semasa dan 
sebagainya dalam seni persembahan Mak Yong.
Pemikiran / 
Thought
•Dokumen berkaitan kepada bahasa, dialog dan skrip yang digunakan oleh setiap watak di dalam 
setiap penceritaan persembahan Mak Yong. Pengunaan bahasa juga akan menentukan perbezaan 
karakter watak-watak didalam persembahan.
Dialog / 
Dialogue
•Dokumen berkaitan muzik yang merangkumi ritma nyanyian alunan instrumen dalam persembahan 
Mak Yong. Bunyi boleh diperluaskan kepada alat-alat muzik yang digunakan dalam persembahan 
Mak Yong, lirik-lirik lagu yang dinyanyikan oleh watak dan kesan bunyi yang dimainkan dalam 
menjayakan persembahan Mak Yong.  
Muzik / 
Music
•Dokumen berkaitan elemen visual seperti set, kostum, kesan khas dan lain-lain didalam persembahan 




•Dokumen berkaitan dengan kumpulan Mak Yong seperti gambar atau video kumpulan Mak Yong yang 
lengkap atau terdiri daripada watak-watak yang terlibat didalam persembahan Mak Yong.
Kumpulan 
Mak Yong
•Dokumen berkaitan dengan tokoh-tokoh Mak Yong.Tokoh Mak Yong
•Dokumen yang berkaitan dengan pentadbiran, urusan surat menyurat dan dokumen yang berkaitan 
dengan persembahan Mak Yong, kegiatan Mak Yong, dan urusan-urusan lain yang berkaitan dengan 
kumpulan Mak Yong
Pentadbiran




Yong diperakui oleh sarjana-sarjana berikut bagi mendapatkan maklumat keseluruhan  cerita-
cerita Mak Yong dan mengenalpasti perbezaan dan persamaan cerita-cerita ini. Berikut adalah 
senarai  semak cerita-cerita Mak Yong: 
 
Jadual 5.0: Senarai semak cerita-cerita Mak Yong 















1.  Anak Raja Gondang ✓  ✓  ✓  ✓  
2. Andera Dewa ✓     
3. Bedara Muda  ✓    
4. Bongsu Sakti (Dewa Bongsu) ✓   ✓  ✓  
5. Dewa Bisnu (Bisnu Dewa)   ✓   
6. Dewa Indera, Indera Muda   ✓  ✓  ✓  
7. Dewa Muda ✓  ✓  ✓  ✓  
8. Dewa Panah (Anak Raja Panah) ✓  ✓   ✓  
9. Dewa Pecil/Pechil   ✓  ✓   
10. Dewa Samadaru  ✓  ✓  
11. Dewa Sakti (Raja Sakti)  ✓  ✓  ✓  
12. Gading Bertimang ✓  ✓   ✓  
13. Puteri Kelepok Emas ✓     
14. Puteri Timun Muda ✓    ✓  
15. Raja Besar dalam negeri Ho 
Gading (Raja Besar) 
 ✓   ✓  
16. Raja Besar Sinar Matahari    ✓  
17. Raja Dua Serupa ✓     
18. Raja Kecil    ✓  
19. Raja Muda La’leng / 
Lakleng/Laklin 
✓  ✓  ✓  ✓  
20. Raja Muda Lembek ✓  ✓  ✓   
21. Raja Muda Pinang Mawang    ✓  
22. Raja Tangkai Hati  ✓  ✓  ✓  
23. Tuan Bijak Laksana   ✓   
 JUMLAH CERITA MAK YONG 11 12 12 15 
 
Merujuk kepada jadual diatas, terdapat banyak perbezaan cerita-cerita Mak Yong yang 
dibentangkan oleh sarjana-sarjana ini. Namun, hasil daripada analisa yang dijalankan terhadap 
koleksi yang merangkumi cerita-cerita Mak Yong dalam pelbagai format  mendapati bahawa 
hanya Arkib Negara Malaysia (ANM) telah mendokumenkan kesemua 11 cerita Mak Yong 
daripada  Allahyarham Tan Sri Mubin Sheppard yang mana terdiri daripada koleksi peribadi, video 
serta terbitan. Manakala koleksi Mak Yong yang disimpan di muzium pula hanya terdiri daripada 
koleksi gambar foto yang diambil semasa pertunjukkan Mak Yong oleh kumpulan Mak Yong 
Istana Budaya semasa mempersembahkan cerita Mak Yong “Dewa Indera Indera Dewa”. 
Kebanyakkan koleksi di perpustakaan pula terdiri daripada monograf yang mana hanya 
menerangkan sisi penceritaan Mak Yong secara umum sahaja.  Berikut adalah carta bilangan 
koleksi Mak Yong yang merangkumi aspek penceritaan dan plot: 
 






Rajah 5.0: Bilangan koleksi Mak Yong dalam aspek Penceritaan /plot 
 
Masih banyak lagi cerita-cerita Mak Yong yang perlu didokumentasikan seperti Bedara Muda, 
Dewa Bisnu, Dewa Pecil/Pechil, Dewa Samadaru, Raja Besar dalam negeri Ho Gading, Raja Muda 
Pinang Mawang, Raja Kecil dan Tuan Bijak Laksana. Strategi pendokumentasian yang sistematik 
perlu dilaksanakan untuk mewujudkan koleksi maklumat yang pelbagai untuk kemudahan 




Didalam seni persembahan Mak Yong, terdapat beberapa watak-watak utama dan watak 
sampingan yang dikenalpasti antaranya watak Pak Yong, Mak Yong, Permaisuri/Tuan Puteri, 
Peran (Tua & Muda), Inang dan juga pelbagai watak yang memainkan watak jahat seperti jin, 
gergasi, bomoh atau pawang, raksasa dan mahluk jahat lain (Rahimin Zahari & Sutung Umar RS, 
2011). Kajian ini meneliti setiap kandungan koleksi Mak Yong dalam pelbagai bentuk bahan dalam 
mengenal pasti maklumat mengenai setiap perwatakan didalam seni persembahan Mak Yong. 
 
Koleksi gambar foto merupakan sumber koleksi terbanyak yang boleh dirujuk dalam 
mendapatkan maklumat mengenai perwatakan. Muzium dan arkib merupakan agensi yang 
mendominasi dalam penyimpanan gambar foto yang membolehkan pengguna maklumat 
memperolehi maklumat mengenai watak-watak didalam sesebuah persembahan Mak Yong. 
Kebanyakkan gambar foto ini adalah terdiri daripada koleksi peribadi dan sumbangan daripada 
beberapa agensi kerajaan seperti Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Malaysia (JKKN) dan Istana 
Budaya (IB). Gambar foto hitam putih dan berwarna ini dapat diklasifikasikan dalam maklumat 
perwatakan kerana gambaran fizikal seseorang watak dalam persembahan Mak Yong. Antara 












Agensi C 29 2 4 1 1
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Rajah 5.1: Gambar watak Pak Yong 









Rajah 5.2: Gambar watak Tuan Puteri 
 
Rajah 5.3: Gambar watak Inang yang 
sedang menari bersama Tuan Puteri 
 
Rajah 5.4: Gambar watak peran tua 
dan muda 
 
Selain gambar foto, terdapat beberapa sumber koleksi lain boleh dirujuk dalam mendapatkan 
maklumat mengenai setiap watak didalam persembahan Mak Yong, antaranya monograf, video, 
terbitan seperti artikel jurnal dan majalah serta mikrofilem. Berikut adalah bilangan koleksi yang 










Rajah 5.5: Jumlah koleksi maklumat mengenai perwatakan Mak Yong di setiap IWN 
 
Namun, masih terdapat keperluan bagi setiap agensi IWN dinegara ini untuk membangunkan 
pendokumentasian koleksi Mak Yong terutamanya dalam aspek maklumat perwatakan di dalam 
persembahan Mak Yong. Ini adalah kerana kebanyakkan koleksi yang sedia ada di IWN kini 
hanyalah berbentuk gambar yang mana tidak dapat menjelaskan dengan lebih terperinci 




mengenai sesebuah watak didalam persembahan Mak Yong. Oleh itu, maklumat mengenai 
personaliti, penampilan, kepercayaan, latar belakang sosioekonomi dan bahasa yang digunakan 
oleh setiap watak tidak boleh dirungkai jika hanya merujuk kepada koleksi-koleksi di setiap agensi 
IWN kini. Pendokumentasian yang lebih terperinci dan menjurus kepada setiap watak yang 




Pemikiran berperanan dalam menonjolkan pengajaran, moral, inovasi, perkembangan, 
perbincangan isu-isu semasa dan sebagainya dalam seni persembahan Mak Yong. Hasil daripada 
kajian ini, hanya koleksi di perpustakaan dan arkib sahaja yang mempunyai maklumat mengenai 
pemikiran berkaitan dengan seni persembahan Mak Yong yang mana boleh diperolehi melalui 
penulisan makalah dalam bentuk buku, artikel jurnal, prosiding, majalah dan sebagainya. Berikut 
adalah bilangan koleksi Mak Yong yang berkaitan dengan aspek pemikiran: 
 
Rajah 5.7: Jumlah koleksi maklumat mengenai aspek pemikiran Mak Yong di setiap IWN 
 
Malah bilangan koleksi yang boleh dirujuk dalam mendapatkan maklumat berkaitan permikiran 
bagi persembahan Mak Yong masih lagi tidak mencukupi terutamanya bagi koleksi daripada 
penulisan-penulisan makalah serta rencana di artikel-artikel yang berwasit dan berimpak tinggi. 
Penulisan-penulisan sebegini mampu mengangkat seni warisan Mak Yong ke peringkat yang lebih 
tinggi dan secara langsung dapat menyebarluaskan maklumat ini di setiap pelusuk dunia. Galakan 
serta bantuan sokongan perlu diberikan kepada para penulis-penulis untuk menjalankan 
penyelidikan dan juga penulisan mengenai kepentingan pemikiran seni budaya ini agar warisan 
ini kekal signifikan kepada generasi akan datang. Malah, secara tidak langsung bilangan koleksi 
Mak Yong yang boleh dirujuk dalam elemen pemikiran juga akan meningkat dan dapat 








Aspek diksi pula merangkumi koleksi yang berkaitan dengan bahasa, dialog dan skrip yang 
digunakan oleh setiap watak di dalam setiap penceritaan persembahan Mak Yong. Pengunaan 
bahasa juga menentukan perbezaan karakter setiap watak didalam persembahan Mak Yong. Hasil 
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daripada analisa kandungan koleksi Mak Yong yang dijalankan, maklumat mengenai aspek diksi 
dalam Mak Yong tidak dipersembahkan dengan meluas kerana koleksi maklumat yang boleh 
dirujuk adalah terdiri daripada sumber video, audio, prosiding dan beberapa artikel jurnal yang 
terdapat di perpustakaan dan arkib. Berikut adalah pecahan koleksi Mak Yong yang merangkumi 
aspek diksi di IWN: 
  
 
Rajah 5.7: Jumlah koleksi maklumat mengenai aspek diksi Mak Yong di setiap IWN 
 
 Merujuk kepada rajah di atas, jelas menunjukkan bahawa koleksi Mak Yong yang boleh 
dirujuk dalam meneroka penggunaan diksi didalam seni persembahan Mak Yong adalah melalui 
rakaman video. Namun begitu koleksi-koleksi video ini merupakan bahan yang sama yang mana 
masing-masing didepositkan oleh JKKN kepada perpustakaan dan arkib. Dalam erti kata lain 
hanya lima (5) koleksi video cerita Mak Yong sahaja yang didokumenkan seperti yang diterangkan 
sebelum ini. Manakala koleksi dari artikel jurnal juga boleh dirujuk bagi meneroka penggunaan 
diksi yang mana artikel ini membincangkan dan menerangkan tentang beberapa isu seperti 
artikel yang ditulis oleh Che Mat Jusoh yang bertajuk “Yung mengadap rebab” diterbitkan pada 
tahun 2008 yang membincangkan tentang urutan rangkap kata kias yang digunakan dalam 
sesebuah persembahan Mak Yong. Manakala beberapa artikel di arkib pula membincangkan 
beberapa isu didalam penggunaan diksi seperti pengucapan dalam Mak Yong yang merangkumi 
pengucapan improvisasi, pengucapan ulang, pengucapan setiap dalam ucap pembukaan dan 
sebagainya serta artikel yang melampirkan beberapa skrip-skrip yang digunakan dalam sesebuah 




Koleksi yang berkaitan aspek bunyi adalah merangkumi ritma nyanyian dan alunan instrumen 
dalam sesebuah persembahan Mak Yong. Selain daripada itu, elemen koleksi bunyi juga boleh 
diperluaskan kepada alat-alat muzik yang digunakan dalam persembahan Mak Yong, lirik-lirik lagu 
yang dinyanyikan oleh watak dan kesan bunyi yang dimainkan dalam menjayakan persembahan 
Mak Yong.  Menurut Nasuruddin (2003) Mak Yong mempunyai jumlah bilangan (repertoire) lagu 
yang besar iaitu lebih kurang 30 buah lagu yang masih digunakan. Antara lagu-lagu tersebut 
seperti Lagu Mengadap Rebab, Lagu Kijang Emas, Lagu Sindung, Lagu Sendayang dan banyak lagi. 
Selain daripada lagu-lagu yang dinyanyikan didalam persembahan Mak Yong, penyelidik guna 
mengenal pasti alatan muzik yang digunakan oleh kumpulan Mak Yong seperti  Rebab, Serunai, 
Gendang, Tetawak serta beberapa bilangan alat muzik yang lebih besar dengan memasuko alat-
alat Wayang Kulit  sepertio Geduk, Gedumbak, Canang dan juga Kesi. 
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Sebanyak 36 koleksi yang merangkumi aspek bunyi dalam sesebuah persembahan Mak Yong yang 
mana masing-masing diperolehi sebanyak 14 buah koleksi di perpustakaan dan 22 buah koleksi 













Rajah 5.8: Jumlah koleksi maklumat mengenai aspek bunyi Mak Yong di setiap IWN 
 
Kebanyakkan koleksi ini adalah terdiri daripada bahan bergambar merupakan sumber rujukan 
yang paling banyak kerana mempunyai perihal yang mengambarkan secara statik pemuzik-
pemuzik dalam kumpulan Mak Yong yang sedang bermain alatan muzik.  Manakala koleksi 
daripada bahan video pula merangkumi sumber maklumat secara interaktif terhadap permainan 
alat muzik yang mana merakamkan alunan lagu dan instrumental alatan tersebut. Selain daripada 
itu, koleksi video dan audio juga dirujuk kerana merangkumi alunan serta gaya nyanyian bagi 
persembahan lagu-lagu didalam Mak Yong. Manakala koleksi monograf, artikel jurnal dan 
prosiding pula mencakupi maklumat-maklumat mengenai lirik Lagu, not-not muzik serta 




Kekaguman didalam persembahan Mak Yong dapat diterjemahkan melalui beberapa perkara 
seperti kekaguman secara penampilan seperti kostum, solekan, perhiasan, prop serta aksesori 
yang dikenakan. Selain daripada itu, kekaguman dari segi persembahan seperti sinemotografi, 
tarian dan gerak tari, ritual, kesan khas, rekaan latar hias, kesan bunyi serta struktur 
persembahan. Akhir sekali elemen kekaguman juga dapat dilihat dari segi percapaian yang 
dicapai oleh seni persembahan ini seperti pengikhtirafan di pelbagai peringkat, inovasi yang 
dijalankan. Kualiti elemen kekaguman yang diwujudkan dalam persembahan Mak Yong dapat 
diterjemahkan melalui pemandangan mata penyelidik terhadap maklumat yang terkandung di 
dalam setiap koleksi Mak Yong di IWN. 
Hasil daripada analisa kandungan koleksi yang dijalankan, penyelidik mengenal pasti bahawa 
koleksi yang menerangkan atau boleh diklasifikasikan didalam aspek kekeguman ini merupakan 
koleksi yang kedua terbesar selepas aspek perwatakan. Berikut adalah jumlah koleksi Mak Yong 
yang terdapat di setiap agensi IWN dari pelbagai bentuk koleksi; 





Rajah 5.9: Jumlah koleksi maklumat mengenai aspek kekaguman Mak Yong di setiap IWN 
 
Koleksi gambar-gambar ini menunjukan secara visual kekaguman penampilan terutamanya 
kepada aspek kostum, aksesori, solekan serta prop yang digunakan oleh setiap watak didalam 
Mak Yong. Selain dari itu, koleksi gambar ini juga dapat menyampaikan maklumat kekaguman 
persembahan secara visual terhadap latar hias yang direka dalam persembahan, gerak tari secara 
statik serta sinematografi yang dilaksanakan. Manakala koleksi terbitan juga mengandungi 
maklumat tentang kegemilangan Mak Yong pada suatu ketika dahulu serta usaha-usaha yang 
dijalankan bagi mempromosikan seni budaya ini ke peringkat yang lebih tinggi. Sebagai contoh 
sebuah artikel dari Utusan Malaysia yang ditulis oleh Wan Ahmad Wan Hassan yang menceritakan 
tentang keperibadian, kejayaan, perjalanan yang tak dapat dilupakan, anugerah-anugerah yang 
diperolehi dan harapan primadona Mak Yong Khatijah Awang. Maklumat-maklumat begini secara 
langsung memberi kekaguman kepada pengguna kerana percapaian yang diperolehi oleh pengiat 
dan tokoh Mak Yong sehingga dikenali ke peringkat antarabangsa.  
 
Selain daripada itu, monograf juga merupakan koleksi ketiga terbesar yang boleh dirujuk didalam 
aspek kekaguman Mak Yong yang mana kebanyakkan maklumat daripada koleksi monograf 
menghuraikan keseluruhan unsur yang terdapat dalam seni persembahan Mak Yong iaitu dari 
mitos, sejarah, cerita-cerita Mak Yong, tarian, lagu-lagu, watak, alatan muzim dan sebagainya. 
Secara langsung maklumat ini boleh diklasifikasikan sebagai kekaguman kepada pengguna 
mengenai Mak Yong. Antara penulisan buku yang diterbitkan adalah seperti Teater tradisional 
Melayu, Makyung, warisan mistik Malaysia, Mak Yong : Warisan Malaysia Warisan Dunia, “The 
Kelantan Mak Yong dance theatre : a study of performance structure” dan sebagainya. 
 
 
g) Kumpulan Mak Yong 
 
Dokumen yang berkaitan dengan kumpulan-kumpulan yang mempersembahkan sesebuah cerita 
Mak Yong. Maklumat mengenai kumpulan Mak Yong adalah terdiri daripada watak-watak utama 
yang dimainkan dalam sesebuah persembahan beserta pemuzik-pemuzik yang memainkan 
instrumen dalam melengkapkan sesebuah persembahan Mak Yong. Selain daripada itu, koleksi 
yang berkaitan dengan aktiviti serta program-program yang boleh menyampaikan maklumat 
mengenai kumpulan-kumpulan Mak Yong. Berikut adalah jumlah koleksi Mak Yong yang 
mengandungi aspek maklumat Kumpulan Mak Yong: 
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Rajah 5.10: Jumlah koleksi maklumat mengenai aspek Kumpulan Mak Yong di setiap IWN 
 
Pendokumentasian mengenai kumpulan-kumpulan Mak Yong adalah sangat terhad dan terlalu 
fokus kepada beberapa kumpulan Mak Yong sahaja. Hal ini dapat dilihat dengan maklumat-
maklumat yang terdapat di setiap agensi terutamanya antara Agensi C dan D kerana menyimpan 
dan menyelenggara maklumat yang sama. Oleh itu, pendokumentasian terhadap maklumat 
kumpulan-kumpulan Mak Yong perlu ditingkatkan lagi kerana masih terdapat lagi kumpulan Mak 
Yong yang masih aktif mempersembahan warisan Mak Yong terutamanya di Negeri Kelantan dan 
Terengganu. 
 
h) Tokoh Mak Yong 
 
Koleksi yang berkaitan dengan tokoh adalah melibatkan bahan yang mengandungi maklumat 
tentang pejuang, pengiat serta pakar rujuk memperjuangkan dan menyumbang bakti kepada seni 
warisan Mak Yong dari dahulu sehingga sekarang. Tokoh Mak Yong merangkumi tokoh yang 
diiktiraf oleh masyarakat, negara dan juga tokoh yang mengharum nama Mak Yong di peringkat 
kebangsaan ataupun antarabangsa. Hasil daripada analisa yang dijalankan, beberapa tokoh Mak 
Yong dapat dikenalpasti melalui pendokumentasian yang sedia ada di setiap IWN. Namun 
kebanyakkan maklumat tokoh daripada bahan gambar tidak dapat dikenalpasti maklumatnya 
kerana pendeskripsian koleksi yang tidak dilaksanakan. Berikut adalah jumlah koleksi yang dapat 
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Rajah 5.11: Jumlah koleksi Mak Yong dalam aspek maklumat Tokoh Mak Yong di setiap IWN 
 
Merujuk kepada rajah diatas, jelas menunjukkan koleksi berkaitan dengan tokoh perlu diberikan 
perhatian untuk mendokumentasikan lagi maklumat yang terperinci mengenai tokoh dalam seni 
warisan Mak Yong kerana mereka adalah sumber primari dan pengetahuan mereka perlu 
didokumenkan agar seni warisan ini kekal dihargai nilainya. Koleksi Monograf antara koleksi yang 
paling banyak mendokumentasikan maklumat mengenai tokoh Mak Yong antaranya sebuah buku 
yang ditulis oleh Zainal Jaslan yang bertajuk ‘Khatijah Awang : tokoh Seniman Negara ke 4’. Buku 
ini secara khasnya mendokumentasikan semua maklumat Primadona Khatijah Awang. Manakala 
monograf yang lain juga memaparkan kisah Allahyarham Khatijah Awang sebagai tokoh utama 
dalam seni warisan Mak Yong. 
 
Bagi koleksi lain seperti terbitan artikel jurnal dan gambar pula, bahan di perpustakaan dan arkib 
juga mendokumentasikan maklumat-maklumat mengenai tokoh-tokoh dahulu yang terlibat 
dalam memperjuangkan seni warisan Mak Yong dan tokoh-tokoh sedia ada pada masa kini. 
Antara tokoh-tokoh yang didokumenkan seperti Primadona Mak Yong Kak Che Mas Mat Sin yang 
ditulis oleh Daeng Ramliakil pada tahun 1954, Tengku Kembang Mahani, Khatijah Awang, Fatimah 
Abdullah, Che Mat Jusoh (Adiguru Rebab), Rosnan Abdul Rahman dan banyak lagi.  
 
Selain daripada tokoh yang terlibat secara lansung dalam persembahan Mak Yong, terdapat juga 
tokoh-tokoh lain yang juga memperjuangkan seni warisan ini melalui pendokumentasian, 
penulisan serta penyelidikan dalam seni persembahan Mak Yong. Tokoh-tokoh ini dikenalpasti 
melalui koleksi yang disumbangkan dan didepositkan di setiap IWN, antaranya Mubin Sheppard 
yang banyak memperjuangkan seni warisan ini diperingkat antarabangsa dan usaha beliau dalam 
mendokumentasikan koleksi-koleksi Mak Yong dalam bentuk penulisan artikel jurnal, artikel di 
surat khabar, penerbitan buku serta gambar-gambar persembahan kumpulan Mak Yong. Selain 
itu, beberapa lagi karyawan yang banyak menulis tentang seni warisan Mak Yong seperti Ghulam 
Sarwar Yussof, Mohamaed Ghouse Nasaruddin, Mohamad Nazri Ahmad, Zawiah Ahmad, Che Mat 
Jusoh serta banyak lagi yang juga mengkaji tentang seni ini. Tokoh-tokoh ini merupakan insan 
yang banyak mengharumkan namanya dalam sejarah perkembangan Mak Yong di Malaysia, 
kerana komitmen dan kesungguhan mereka menghidupkan seni tradisi Mak Yong demi tatapan 
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i) Urusan Pentadbiran Mak Yong 
 
Koleksi mengenai urusan pentadbiran Mak Yong adalah bahan yang berkaitan dengan urusan 
rasmi, tidak rasmi, hal-hal pentadbiran serta apa sahaja dokumen yang berkaitan dengan seni 
persembahan Mak Yong yang disimpan secara kekal di agensi yang terbabit. Dokumen ini 
merupakan sumber primari yang mempunyai nilai tersendiri seperti nilai sejarah, nilai 
penyelidikan serta nilai estetika terhadap perkembangan seni warisan Mak Yong.  Hasil daripada 
analisa kandungan koleksi yang dijalankan, koleksi dalam aspek ini hanya didapati di arkib sahaja 
kerana maklumat ini diperolehi melalui bahan rekod dan arkib awam ataupun dalam bentuk fail. 
Koleksi fail ini dibahagikan kepada tiga (3) subjek pentadbiran yang mana terdiri daripada 
kebenaran bermain Mak Yong, Rakaman dan pengembangan Mak Yong dan Latihan Mak Yong.  
 
 
Rajah 5.12: Peratus maklumat koleksi Mak Yong dalam tiga (3) aspek Pentadbiran 
 
Aspek pentadbiran yang pertama adalah maklumat mengenai usaha rakaman dan 
pengembangan Mak Yong yang mana kebanyakkan koleksi ini diwujudkan oleh oleh Mubin 
Sheppard berkenaan urusan beliau dalam memperjuangkan warisan Mak Yong. Antara rekod 
yang diperolehi semasa analisa dijalankan adalah surat-surat rasmi yang dihantar kepada 
beberapa pihak dalam usaha beliau untuk mendokumentasikan cerita-cerita Mak Yong seperti 
surat kepada Profesor W.P  Malm iaitu professor muzik dari  University of Michingan, surat- 
menyurat kepada Muzium Negara, beberapa syarikat penerbitan dan sebagainya. 
 
Manakala aspek yang kedua adalah mengenai kebenaran untuk bermain Mak Yong yang mana 
maklumat-maklumat ini adalah mengenai permohonan kebenaran daripada pengiat dan 
penganjur persembahan Mak Yong untuk mempersembahkan Mak Yong kepada pihak berkuasa 
tempatan. Ini adalah kerana kebenaran daripada pihak berkuasa amat diperlukan pada suatu 
masa dahulu bagi memastikan kelancarkan sesebuah persembahan Mak Yong. Aspek 
pentadbiran yang terakhir adalah mengenai dokumen rasmi untuk aktiviti latihan persembahan 
Mak Yong. Dokumen-dokumen ini adalah menunjukkan kepada urusan surat-menyurat untuk 
memohon kebenaran bagi menjalankan latihan persembahan di beberapa tempat seperti di 
sebuah panggung di Kampung Tawang Kelantan, Kuala Berang Terengganu dan beberapa lokasi 
lagi. Selain daripada itu, dokumen-dokumen ini juga berkaitan dengan pelantikan jurulatih dan 
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Objektif kajian ini adalah untuk mengenal pasti koleksi seni persembahan Mak Yong yang 
didokumentasikan di setiap IWN, direalisasikan dengan melaksanakan analisa kandungan koleksi 
Mak Yong melalui pengenalpastian ruang liputan kandungan koleksi Mak Yong yang wujud di 
negara ini dengan berpaksikan kepada prinsip penilaian seni persembahan Aristotle. Malah, 
penilaian kandungan koleksi Mak Yong yang digunakan didalam kajian ini merupakan analisa 
koleksi secara bertema mengikut format dan bentuk koleksi seperti yang dijalankan oleh 
beberapa sarjana dalam strategi pendokumentasian warisan (Chan, 2012; Crofts, 2010; Kolekesa 
Mahina, 2004; Radia Banu Jan Mohamad, Cik Ramlah Che Jaafar, Siti Roudhah Mohamad Saad, & 
Shahriza Fadly Misaridin, 2012; Sah, 2006).  
 
Hasil daripada analisa kandungan koleksi Mak Yong berpanduan kepada enam (6) Prinsip 
penilaian seni persembahan Aristotle’s dan tiga (3) penambahan elemen didalam kajian ini 
mendapati bahawa kebanyakkan kandungan maklumat koleksi masih lagi tidak seimbang dan 
perlu dilakukan pendokumentasian yang lebih aktif dalam memastikan seni persembahan ini 
dapat dipelihara dan dijaga melalui pengurusan maklumat warisan di agensi-agensi yang terbabit. 
Kandungan koleksi Mak Yong yang terdapat di setiap IWN adalah kebanyakkan menerangkan 
maklumat mengenai Perwatakan, kekaguman serta Plot/Penceritaan Mak Yong. Tetapi 
sebahagian besar maklumat-maklumat ini hanya dapat diperolehi melalui sumber gambar foto 
yang mana sedia maklum gambar foto ini merupakan bahan statik dan tiada pendeskripsian yang 
lengkap.  Manakala koleksi mengenai Diksi dan Tokoh Mak Yong pula merupakan maklumat yang 
paling sedikit dan perlu diambil kira bagi memastikan maklumat ini perlu didokumentasikan. 
Merujuk kepada rajah dibawah menunjukkan pecahan kondisi maklumat warisan seni 














Oleh itu, penyelidik mendapati bahawa terdapat banyak kelompongan maklumat warisan 
terutamanya seni persembahan Mak Yong di negara ini. Terdapat beberapa ruang maklumat Mak 
Yong yang perlu didokumentasikan seperti cerita-cerita Mak Yong, maklumat yang mendalam 
bagi setiap watak-watak dalam persembahan Mak Yong, pendokumentasian terhadap lagu-lagu 
dan pengucapan didalam persembahan Mak Yong, maklumat mengenai perkembangan serta 
kekaguman seni persembahan Mak Yong, pengumpulan maklumat kumpulan-kumpulan, tokoh-
tokoh Mak Yong serta rekod pentadbiran negara didalam memartabatkan seni warisan dunia ini. 
Rajah Error! No text of specified style in document..1: Pecahan kondisi 
maklumat warisan seni persembahan Mak Yong di IWN 




Ekoran daripada penemuan ini, jelas menunjukkan agensi IWN perlu mewujudkan satu strategi 
pendokumentasian maklumat warisan terutamanya WTK bagi memastikan maklumat warisan ini 
boleh menjadi sebagai banteng utama negara dalam melindungi dan menyelamatkan seni 
warisan budaya daripada terus lupus dan sekaligus dilupakan pada masa akan datang.  
 
Kajian ini mencadangkan agar satu program pendokumentasian koleksi seni persembahan Mak 
Yong yang menyeluruh dijalankan oleh setiap agensi IWN dengan mengambil kira strategi 
pendokumentasian yang sistematik dan seragam antara satu sama lain. Beberapa pengkaji 
terdahulu yang membangunkan beberapa model bagi strategi pendokumentasian koleksi yang 
mana boleh digunapakai dalam mendokumentasikan koleksi WTK terutamanya Mak Yong (Cox, 
2003; Hackman, 2009; Samuels, 1986).  Terdapat beberapa elemen yang perlu diambil kira dalam 
melaksanakan strategi pendokumentasian maklumat warisan antaranya seperti analisa 
dokumentasi, kerjasama antara agensi, kerjasama antara pengiat dan komuniti serta respon 
kepada perubahan. 
 
Hasil daripada analisa koleksi yang dijalankan oleh kajian ini, membolehkan agensi IWN 
mengenalpasti kekurangan dan kelopongan sumber maklumat masing-masing. Setelah itu, 
kerjasama antara agensi secara rasmi perlu diwujudkan untuk jalinan kerjasama maklumat serta 
kerjasama profesional dalam menguruskan serta menambah koleksi mengenai maklumat seni 
persembahan yang ketinggalan. Kerjasama antara pengiat dan komuniti dalam seni persembahan 
Mak Yong ini juga merupakan satu usaha strategi pendokumentasian yang penting untuk 
memastikan kesahan dan keboleh percayaan sesebuah maklumat yang didokumentasikan. Hal 
ini perlu diambil kira kerana sumber yang diperolehi daripada komuniti dan pengiat Mak Yong 
mampu menampong kelopongan maklumat yang sedia ada. Akhir sekali, agensi perlu sentiasa 
bertindak balas dengan perubahan-perubahan semasa samaada perubahan warisan ataupun 
perubahan bentuk maklumat bagi membolehkan setiap sumber koleksi yang dijaga boleh diakses 
kepada orang awam pada setiap masa. 
 
Melalui program pendokumentasian yang sistematik dapat membantu agensi dalam 
menguruskan maklumat warisan dengan lebih aktif lagi terutamanya kearah sistem pengurusan 
maklumat elektronik (pengkalan data) kepada koleksi-koleksi warisan terutamanya Mak Yong 
memandangkan warisan ini telahpun mendapat pengikhtirafan diperingkat dunia. Malah 
beberapa pengkaji terdahulu juga pernah menyuarakan cadangan ini seperti (Mansor, Y. Jaafar, 
S, B Manaf, 2013; Nalini Dharmarajan, AbdulAziz, & Anitawati Mohd Lokman, 2006; Radiah Amin, 
Noor Faizah Yatim, Aziz Deraman, & Oras F. Baker, 2011; Shariff, Mokhtar, & Zakaria, 2008; 
Zuraidah Abd Manaf, Aliza Ismail, Noor Masliana Razlan, Azizah Abd Manaf, & Rusni Daruis, 2013) 
namun cadangan ini masih tidak dipertimbangkan oleh pihak yang bertanggungjawab kerana 
sumber koleksi ini tidak didokumenkan secara keseluruhan.  
 
Pengkalan data ini penting kerana secara langsung dapat meningkatkan dan memudahkan akses 
kepada maklumat warisan secara digital serta tidak langsung menunjukkan kepada badan dunia 
UNESCO sebagai salah satu inisiatif negara kita dalam mempakejkan maklumat (information 
packaging) terhadap semua maklumat mengenai Mak Yong yang mana dapat meningkatkan lagi 
pendokumentasian maklumat warisan di negara ini. Selain daripada itu juga, pengkalan data ini 
memerlukan pengkatalogan bahan secara berpusat dan penyimpanan koleksi secara elektronik 
yang boleh dibangunkan sebagai sumber rujukan akademik dan pusat rujukan dengan 
menghubungkan semua koleksi di setiap IWN. Dengan adanya inisiatif ini, semua koleksi 




berkaitan dengan koleksi Mak Yong dapat diuruskan secara berpusat dan sistematik didalam satu 





Arkib, muzium dan perpustakaan merupakan institusi induk yang bertanggungjawab dalam 
mengumpul koleksi dan maklumat dari sumber primari, memelihara dan memulihara koleksi-
koleksi ini agar boleh di akses oleh orang awam dan sekaligus dapat menyampaikan maklumat 
warisan kepada generasi akan datang. Namun begitu, penerbitan makalah profesional yang 
membincangkan bagaimana institusi-institusi ini melaksanakan inisiatif berkenaan adalah sangat 
terhad terutamanya dalam pendokumentasian koleksi warisan. Pengumpulan koleksi daripada 
sumber primari seperti dokumen dan artifak yang mengisahkan sesebuah warisan, etnik, 
masyarakat atau kebudayaan adalah amat penting kerana agensi-agensi ini menguruskan bahan-
bahan yang unik dan terdedah dengan faktor penyirnaan. Namun banyak bahan-bahan warisan 
terutamanya koleksi yang berkaitan dengan Mak Yong masih tidak lengkap dan berada dalam 
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September 2015 hingga Mac 2019. Ucapan ini juga ditujukan kepada semua pihak yang telah 
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Wajah Pertunjukan Wayang Kulit Purwa  
Di Mata Dalang Anak Indonesia  
 









Wayang kulit purwa shows in Indonesia not only become adult monopolies, but also belong to 
children. This study aims to describe the existence and form of wayang kulit purwa shows 
performed by children in Indonesia. This study uses a qualitative method. The data of this 
research are recorded performances of wayang kulit purwa with puppeteers of children in 
various regional and national festivals in 2016-2017, collected from various internet sites. Data 
analysis uses an interactive data analysis model which consists of three main steps: data 
reduction, data display, and conclusions. This research shows that the wayang kulit purwa show 
still exists in the view of child, as seen from the large number of participants in each festival held. 
Judging from the form of the show, what is displayed by the child puppeteers, has not fully 








Pertunjukan wayang kulit purwa di Indonesia tidak hanya menjadi monopoli orang dewasa, tetapi 
juga menjadi milik anak-anak. Penelitian ini bertujuan memaparkan eksistensi dan bentuk 
pertunjukan wayang kulit purwa yang dilakukan oleh anak di Indonesia. Penelitian ini 
menggunakan metode kualitatif. Data penelitian ini adalah rekaman pertunjukan wayang kulit 
purwa dengan dalang anak-anak dalam berbagai festival baik regional maupun nasional pada 
tahun 2016-2017, yang dikumpulkan dari berbagai laman internet. Analisis data menggunakan 
model analisis data interaktif yang terdiri dari tiga langkah utama: reduksi data, display data, dan 
penarikan simpulan. Penelitian ini menunjukkan bahwa pertunjukan wayang kulit purwa masih 
eksis di mata anak, terlihat dari banyaknya peserta dalam setiap festival yang digelar. Dilihat dari 
bentuk pertunjukan, apa yang ditampilkan oleh para dalang anak, belum sepenuhnya 




















Wayang adalah salah satu bentuk seni yang paling awal hadir dan tersebar di seluruh dunia dalam 
berbagai bentuk yang manipulatif (Ghani, 2011). Pertunjukan boneka wayang ini dikenal dengan 
nama yang berbeda di berbagai negara dan telah beradaptasi sesuai dengan mitos dan bahasa 
setempat. Di Malaysia dan Indonesia, seni tersebut dikenal dengan nama ‘wayang kulit’. Di China, 
disebut ‘pi ying xi’, di Perancis disebut ‘ombres chinoises’, yang berarti bayangan Cina. Di Turki 
disebut ‘Karagöz’ yang mewakili pahlawan permainan bayangan Turki (Ramli & Lugiman, 2012). 
Kenyataan ini menggambarkan bahwa wayang adalah milik dunia. 
 
Permainan wayang telah ada di banyak bagian Asia sejak zaman kuno dalam berbagai budaya dan 
bahasa. Wayang Kulit (dalam bahasa Melayu) adalah salah satu teater permainan bayangan 
paling tua di Malaysia dan salah satu metode bercerita tradisional yang terkenal. Pertunjukan 
boneka adalah bentuk hiburan dan pendidikan yang populer di seluruh dunia, digunakan untuk 
mengajarkan moral dan nilai kepada penonton dalam masyarakat tradisional (Dolhalit, Jun, Pee, 
& Azman, 2013). Di Kelantan Wayang Kulit tidak hanya berfungsi sebagai hiburan tetapi lebih 
penting lagi berfungsi sebagai penggerak untuk transmisi norma dan nilai-nilai dan sebagai 
perantara antara dunia nyata dan dunia bawah (Ghani, 2011). Di Indonesia, Pulau Jawa dan Bali 
adalah tempat paling populer dan terkenal untuk pertunjukan wayang sampai saat ini. 
Pertunjukan wayang Jawa sering dikaitkan dengan ritual kenegaraan, sedangkan pertunjukan 
wayang Bali adalah tradisi rakyat dan milik masyarakat secara keseluruhan (Keith Rawling dalam 
Ramli & Lugiman, 2012). 
 
Wayang kulit saat ini dapat dianggap sebagai "budaya yang terancam punah" oleh karena itu 
perlu dilestarikan (Dolhalit, Jun, Pee, & Azman, 2013). Di Malaysia, wayang kulit perlahan-lahan 
mulai terisolasi. Menurut Sweeney (1972), jumlah dalang di Malaysia menurun drastis dari 37 
orang pada tahun 1982, menjadi 25 orang pada tahun 1988, dan 11 orang pada tahun 1999 (Ramli 
& Lugiman, 2012). Wayang Kulit Kelantan juga tidak bisa menghindari kenyataan tersebut. Varian 
wayang di Kelantan ini juga menghadapi ancaman kepunahan. Salah satu faktor yang mengancam 
seni tradisional ini adalah proses modernisasi yang ditandai dengan penggunaan gadget 
berteknologi tinggi dan munculnya bioskop serta perekam video sampai ke pelosok desa-desa. Di 
samping itu juga adanya langkah yang pernah diambil oleh Pemerintah Kelantan yang berkuasa 
pada masa lalu, yaitu adanya larangan mementaskan pertunjukan tradisional seperti seni 
pertunjukan wayang kulit yang dianggap tidak Islami (Ghani, 2011); (Ramli & Lugiman, 2012). Kata 
‘tradisional’ yang melekat pada seni wayang sendiri memberikan persepsi bahwa seni itu 
monoton (Ramli & Lugiman, 2012).  
 
Berbagai rintangan yang dialami oleh wayang kulit dalam kelangsungan hidupnya telah 
memunculkan beberapa inovasi. Di Kelantan misalnya, Dewan Bahasa dan Pustaka Kelantan 
(DBP) pada tanggal 30 Maret 2008 memperkenalkan wayang kulit versi baru. Wayang kulit baru 
ini hadir dengan alur cerita baru, yaitu tentang kehidupan sehari-hari dan cerita Pendidikan. 




Wayang baru ini digambarkan sesuai dengan cara Islami, tanpa elemen fantasi di dalamnya (Ramli 
& Lugiman, 2012).  
 
Beberapa peneliti menyarankan, agar dapat bertahan hidup di era globalisasi, Wayang Kulit 
membutuhkan alternatif baru dalam berbagai media, misalnya dengan membuat digitasi ke 
dalam Iworld agar dapat ditonton di layar komputer atau bioskop (Ghani, 2011). Hal ini sejalan 
dengan saran Dato ‘Tengku Alaudin (1999), dengan harapan agar generasi masa kini belajar dan 
menghormati nilai pertunjukan wayang kulit dalam Teknologi Informasi (TI) sebagai produk 
wisata, dan pada saat yang sama, sebagai media pendidikan (Ramli & Lugiman, 2012). 
 
Dolhalit dan kawan-kawan juga menyarankan hal yang senada: harus ada pendekatan baru untuk 
mengembangkan pertunjukan wayang kulit dengan memanfaatkan penggunaan teknologi 
seperti augmented reality (Dolhalit, Jun, Pee, & Azman, 2013). Penggunaan Augmented Reality 
diyakini memiliki potensi untuk menghadirkan kesenian tradisional seperti “wayang kulit” agar 
lebih menarik (Dolhalit, Jun, Pee, & Azman, 2013) 
 
Dalam perkembangannya wayang tidak hanya menjadi milik orang dewasa saja, tetapi sudah 
menjadi milik anak-anak juga. Untuk menarik minat anak terhadap wayang berbagai upaya telah 
diusulkan. Salah satu contoh adalah yang ditulis oleh Dolhalit dan kawan-kawan, yaitu dengan 
membuat “wayang authoring”. "Wayang authoring" adalah contoh aplikasi web tentang wayang 
kulit yang telah dikembangkan untuk mendongeng secara visual untuk anak-anak. Dalam aplikasi 
ini anak-anak dapat menulis cerita dengan menggunakan figur wayang digital, menyimpan, dan 
membagikannya. “Wayang authoring” memungkinkan anak-anak untuk mengadopsi banyak 
karakter yang berbeda dan untuk mengekspresikan suasana hati, konflik, dan fiksi imajinatif 
dalam lingkungan yang aman (Dolhalit, Jun, Pee, & Azman, 2013). 
 
Semua upaya yang telah dilakukan untuk pengembangan pertunjukan wayang kulit adalah dalam 
rangka menjawab kegelisahan akan masa depan wayang. Di Indonesia di samping upaya seperti 
contoh di atas, sebuah upaya juga dilakukan dengan memperkenalkan wayang kepada anak 
dengan tujuan anak tidak sekedar menjadi penikmat, tetapi juga sebagai pelaku seni itu sendiri. 
Upaya itu adalah festival dalang anak, atau dalang muda. Organisasi Pedalangan Indonesia 
“PEPADI” secara rutin menyelenggarakan perhelatan ini di tingkat nasional di samping ada 




Wayang tradisional Jawa atau disebut juga dengan wayang kulit purwa adalah salah satu jenis 
seni pertunjukan yang masih hidup bertahan dalam entitas masyarakat Jawa, terutama 
masyarakat Jawa Tengah dan Jawa Timur. Beberapa daerah, misalnya di Jawa Barat, Sunda, Bali, 
Palembang di Sumatera dan Banjar di Kalimantan juga mengenal seni pertunjukan wayang, 
namun tidak sepopuler wayang kulit kulit purwa di Jawa. Di Jawa wayang diyakini memiliki pesan 
berupa nilai-nilai yang harus disampaikan kepada khalayak. Dengan mempertahankan 
keberadaan wayang kulit purwa ini berarti mempertahankan budaya dan hiburan tradisional 
serta menggali pesan-pesan tentang nilai-nilai yang terdapat dalam cerita wayang (Sutarso & 
Murtiyoso, 2008). 
 




Seni pertunjukan wayang kulit mampu memadukan beragam seni, seperti seni drama, seni suara, 
seni sastra, seni rupa dan sebagainya dalam pergelarannya. Oleh karena itu seni pertunjukan 
wayang kulit merupakan seni pertunjukan yang unik dan canggih. Bahkan di samping perpaduan 
berbagai unsur seni, dalam pertunjukan wayang kulit juga terdapat beberapa aspek keilmuan 
seperti ilmu sosial, ekonomi, dan politik. Tidak aneh jika pertunjukan wayang kulit juga 
merupakan media pendidikan (Arifin, 2013).  
 
Menurut Kasidi Hadiprayitno permasalahan yang muncul selama ini adalah setiap penyampaian 
ajaran moral pada pertunjukan wayang kulit oleh dalang, tidak segera dapat dimengerti oleh 
penontonnya akibat dari pergeseran pandangan, perbedaan secara sosiologis, dan kepentingan 
lain. Di samping itu faktor pemahaman bahasa pewayangan yang cenderung statis, sulit bergeser 
ke bahasa Indonesia secara total apalagi bahasa-bahasa asing lainnya, juga merupakan sekat yang 
menghalangi pemahaman akan nilai-nilai yang disampaikan oleh dalang (Hadiprayitno, 2009). 
Wayang penuh dengan simbol-simbol kehidupan yang memerlukan kecermatan untuk 
mencernanya, sehingga tidak jarang diperlukan ilmu-ilmu bantu untuk mengerti wayang secara 
mendalam, misalnya semiotika dan filsafat (Solichin, 2011); (Rusdy, 2015). 
 
Keistimewaan pertunjukan wayang terletak pada dalang. Bentuk seni drama lain melibatkan 
banyak pekerja teater, yaitu sebagai sutradara, penata artistik dan sekaligus aktor. Wayang hanya 
mempunyai seorang dalang yang harus mengerjakan hampir seluruh kegiatan teater. Meskipun 
dalam pementasannya dalang dibantu oleh para pemukul gamelan, tetapi fungsi gamelan hanya 
sebagai pengiring saja. Kendali sepenuhnya berada di tangan dalang. Dalang menjalankan tugas 
sebagai sutradara, penata musik, dan aktor, bahkan sering melakukan tugas sebagai penyanyi. 
Dalang menjalankan tugas sebagai sutradara yang bertanggung jawab atas jalannya cerita secara 
keseluruhan. Dalang menjalankan tugas aktor karena memerankan seluruh pelaku yang ada 
dalam lakon yang dipentaskan. Tokoh-tokoh dalam cerita wayang tidak dibedakan ke dalam dua 
kelompok kontradiktif, yaitu pelaku-pelaku yang sepenuhnya baik dan sepenuhnya jahat. Pelaku-
pelaku dalam cerita wayang tidak selamanya baik atau selamanya jahat. Wayang berpandangan 
realistis tentang manusia. Manusia dipandang sebagai makhluk Tuhan, sehingga tidak ada yang 
sempurna (Soeprapto & Jirzanah, 2009). Karena kedudukannya yang sentral ini dalang memiliki 
kebebasan dalam mengolah cerita maupun mengemas pertunjukan. Pergeseran demi pergeseran 
akibat penyesuaian dengan aksiden ruang dan waktu sangat biasa terjadi dalam pertunjukan 
wayang kulit (Sulanjari, 2016). Perubahan bentuk pertunjukan wayang kulit juga sering kali terjadi 
karena berubahnya ideologi dalang dalam pementasan (Sulanjari, 2017). 
  
Sepanjang sejarahnya, wayang telah mengalami berbagai bentuk perubahan dan inovasi. Kathryn 
Anne Emerson mencatat dengan detil berbagai perubahan yang terjadi dalam pertunjukan 
wayang (lihat Emerson, 2017). Dalam pergelaran wayang, cerita atau lakon wayang akan 
mendapat penguatan, karakter tokoh-tokohnya akan tampil secara maksimal karena didukung 
oleh iringan musik yang estetis. Sedangkan, dialog dan penggambaran suasana oleh dalang 
membuat cerita menjadi seperti kenyataan dalam hidup. Keindahan wayang juga dapat dilihat 
melalui keterampilan dalang dalam menggerakkan wayang (sabet). Namun, wayang tidak hanya 
menampilkan aspek estetika saja, ajaran moral menjadi aspek yang penting dalam sebuah 
pergelaran wayang. Oleh karena itu, bukan dikatakan wayang kalau meninggalkan aspek moral 
dalam pentasnya (Nurrochsyam, 2014). 
 




Di Indonesia, lebih khusus lagi di Jawa, wayang telah melewati berbagai peristiwa sejarah, dari 
generasi ke generasi. Kenyataan ini menunjukkan betapa budaya pewayangan telah melekat dan 
menjadi bagian hidup bangsa Indonesia khususnya Jawa. Usia yang demikian panjang dan 
kenyataan bahwa hingga dewasa ini masih banyak orang yang menggemarinya menunjukkan 
betapa tinggi nilai dan berartinya wayang bagi kehidupan masyarakat. Wayang merupakan sastra 
tradisional yang memenuhi kualifikasi karya master piece, karya sastra dan atau budaya 
adiluhung (Nurgiyantoro, 2011). 
 
Telah dikemukakan di atas bahwa salah satu fungsi pertunjukan wayang adalah sebagai media 
Pendidikan. Jika persoalan ini ditarik ke Pendidikan seni maka ada beberapa hal yang menarik. 
Seni dilihat dari aktivitasnya, memberi ruang, waktu dan kesempatan bagi pelakunya untuk 
melakukan aktivitas kreatif dan apresiatif (Triyanto, 2017). Tentu saja tidak bisa dikesampingkan 
adanya kegiatan ekspresif, yaitu ketika para dalang mempraktikan kemahiran mendalangnya 
sesuai dengan akar budaya yang dimilikinya. Kegiatan apresiatif melalui pengembangan sikap 
positif dalam peristiwa mengamati, menghayati, menikmati dan menjustifikasi menyebabkan 
seseorang mendapatkan pengalaman estetik, yang muaranya adalah sikap menghargai. Dalam 
pendidikan seni yang terpenting adalah prosesnya, bukan hasilnya. Proses kreatif dan apresiatif 
yang muncul dalam perilaku ekspresif ini selaras dengan spirit dan orientasi Pendidikan seni: 
membentuk pribadi manusia yang kreatif dan apresiatif (Triyanto, 2017). Pendidikan seni dalam 
konteks Pendidikan umum ditujukan untuk memastikan setiap anak dan orang dewasa mendapat 
hak untuk memperoleh Pendidikan dan mendapat peluang terlibat dalam pembangunan dan 
keikutsertaan dalam bidang kebudayaan dan artistik secara menyeluruh dan seimbang (Rohidi, 
2014). 
 
Pernyataan Rohidi di atas menyiratkan bahwa Pendidikan bukan hanya hak orang dewasa tetapi 
juga hak anak-anak. Pendidikan seni dalam hal ini tentu saja juga harus diterapkan pada anak-
anak. Di dunia wayang, proses Pendidikan untuk menjadi dalang bagi anak-anak terbagi dalam 
tiga jalur, yaitu jalur formal, jalur nonformal dan jalur informal. Jalur formal melalui Pendidikan 
formal, yang di Indonesia (Jawa) baru dimulai pada tingkat Sekolah Menengah Pertama, ketika 
anak berusia 13-14 tahun. Pada dua jalur yang lain Pendidikan dalang bisa ditempuh ketika usia 
anak lebih muda. Jalur nonformal diperoleh melalui kursus di sanggar-sanggar yang banyak 
tersebar di Jawa. Pada jalur informal keahlian mendalang diperoleh secara tidak langsung dari 




Wayang adalah milik semua usia, tidak hanya dimonopoli orang dewasa saja. Dalang anak 
memang banyak sekali tersebar di seluruh Indonesia. Hal ini bisa dideteksi dari peserta Festival 
Dalang Anak yang setiap tahun diselenggarakan oleh PEPADI. Persoalannya, apakah anak sudah 
merasa memiliki wayang?  
 
Seiring dengan Tujuan Pendidikan seni, apakah pertunjukan wayang yang digelar oleg para dalang 
anak ini sudah sampai pada kegiatan kreasi? Sudahkah mereka berhasil mengekspresikan diri 
mereka melalui pertunjukan wayangnya? Apakah upaya yang telah dilakukan melalui gelaran 
festival tahunan itu sudah berpihak pada anak atau sudah memenuhi hak anak sepenuhnya?  
 
METODOLOGI 





Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Data penelitian adalah rekaman pertunjukan wayang 
kulit purwa oleh para dalang anak dalam berbagai festival dalang anak dari tahun 2016 sampai 
2017, baik tingkat regional maupun nasional. Data dikumpulkan dari situs-situs internet dan dari 
sumber-sumber lain. Data yang terkumpul dianalisis dengan model analisis data interaktif yang 
terdiri dari tiga langkah utama: reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan. 
 
ANALISIS KEPUTUSAN KAJIAN 
 
Pendidikan dalang anak masih terus berlangsung dan banyak pihak yang peduli. Secara umum hal 
ini bisa dilihat dari banyaknya pertunjukan wayang kulit purwa yang dilakukan oleh dalang anak, 
sehingga wayang di mata anak masih sangat eksis.  
 
Sepanjang tahun 2016 tercatat setidaknya ada 5 festival dalang anak. Secara detil dapat dilihat 
pada tabel 1. 
 
Tabel 1. Festival Dalang Anak di Indonesia pada Tahun 2016 
 
NO NAMA FESTIVAL WAKTU JUMLAH PESERTA USIA 
1 Festival Dalang Semarang 2016, Semarang 25-30 April 2016 
45 (24 SD/SMP, 
21 SMA)  
SD, SMP, 
SMA 
2 Festival Dalang Cilik (FDC) VI (Jawa) Museum Pendidikan Indonesia UNY, Yogyakarta 
1-5 Mei 
2016 
45, (27 SD, 18 
SMP)  SD, SMP 
3 Festival Dalang Cilik Kabupaten Karanganyar, Surakarta 20 Mei 2016 27 (22 SD/SMP, 5 SMA) 
SD, SMP, 
SMA 
4 Festival Dalang Anak 2016 Kabupaten Bantul, Yogyakarta 
21-22 Mei 
2016 10 SD, SMP 
5 Festival Dalang Cilik Se-Jawa Timur, (Surabaya) 27 Juli 2016 25 SD, SMP 
 
Sedangkan pada tahun 2017 tercatat setidaknya ada empat festival. Secara detil dapat dilihat di 
tabel 2. 
 
Tabel 2. Festival Dalang Anak di Indonesia pada Tahun 2017 
 
NO NAMA FESTIVAL WAKTU JUMLAH PESERTA USIA 
1 Festival Dalang Muda Jawa Timur, Surabaya 18–22 April 2017 40 (21 SMA, 19 SD/SMP) 
SD, SMP, 
SMA 
2 Festival Dalang Bocah se-Kabupaten Bantul, Yogyakarta 21-22 Agustus 2017 
20 (14 SD/SMP, 5 
SMA) SD, SMA 
3 Festival Dalang Bocah 2017, Jakarta 
21-23 September 
2017 29 SD, SMP 
4 Festival Dalang Bocah Sukoharjo, Surakarta 23 Desember 2017 16 SD, SMP 
 
Terselenggaranya beberapa festival tersebut menunjukkan bahwa di mata anak wayang masih 
cukup eksis. Jumlah peserta festival itu belum merekap keseluruhan dalang anak, karena masih 
sangat banyak dalang anak yang tidak memiliki kesempatan mengikuti even-even itu karena 
beberapa kendala, misalnya kendala pembiayaan. Di samping itu juga karena beberapa festival 
menerapkan sistem kuota peserta, sehingga tidak semua dalang anak yang sebenarnya memiliki 
kemampuan dan kemauan dapat menjadi peserta festival. Penelitian ini hanya dibatasi pada 
wayang kulit purwa yang berbahasa Jawa. 





Pementasan yang dibawakan oleh anak-anak peserta festival rata-rata bagus, terutama pada 
sabet atau teknik memainkan boneka wayang. Para dalang yang masih berusia Sekolah Dasar 
terutama yang masih duduk di kelas rendah, usia tujuh sampai sepuluh tahun tetap menggunakan 
boneka wayang standar, sehingga terkesan terlalu besar bagi mereka. Kelemahan lain terlihat 
pada saat anak-anak itu menancapkan wayang pada batang pisang yang digunakan sebagai alas 
penancapan wayang. Tenaga mereka kurang besar sehingga penancapan wayang kurang kuat.  
 
Dari sisi suara, mereka berusaha menyuarakan tokoh dengan baik, meskipun kadang-kadang 
justru terasa lucu karena keterbatasan warna suara serta wilayah nada yang mereka miliki. Saat 
menyuarakan suluk, tembang yang dilagukan dalang, para dalang cilik itu sampai setengah 
berteriak untuk menyesuaikan nada gamelan. Dan sungguh luar biasa, hampir semua dalang 
mampu menyuarakan suluk atau jenis tembang lain dengan nada yang tepat. Dramatisasi adegan 
dilihat dari suara yang mereka peragakan terlihat kurang, karena fokus mereka adalah 
menyuarakan suara figur wayang sesempurna mungkin. 
 
Bahasa yang digunakan oleh para dalang kecil itu adalah Bahasa Jawa khas pewayangan, sehingga 
hanya bisa dinikmati oleh orang yang mengerti bahasa tersebut. Tataran Bahasa Jawa seperti 
yang lazim terdapat pada pertunjukan yang dibawakan dalang dewasa berhasil diperagakan 
dengan baik oleh para dalang anak itu. Rupa-rupanya mereka menghafal teks yang diberikan oleh 
pelatih atau orang tua mereka, sehingga bahasa yang digunakan cukup teratur dan terarah. 
Hanya saja beberapa anak terlihat tidak memahami apa yang mereka ucapkan, terbukti dengan 
gerakan wayang yang diperagakan terlihat tidak sinkron dengan ucapannya. Beberapa anak 
berusia 13 tahun ke atas bahkan terlihat belum cukup memahami bahasa yang digunakannya, 
sehingga masih ada salah ucap (salah baca). Peguasaan Bahasa Jawa yang kurang sempurna itu 
kadang-kadang membawa konsekuensi tidak sempurnanya dramatisasi adegan. 
 
Para dalang anak– meskipun tidak semuanya – tetap memunculkan adegan gara-gara, yaitu 
adegan yang menghadirkan punakawan atau figure pelawak dalam wayang kulit purwa. 
Kemunculan pelawak ini sekali lagi menggambarkan pemaksaan penggunaan bahasa pada 
lawakan. Lawakan yang mereka tampilkan adalah lawakan yang terpancang pada teks naskah 
yang mereka hafalkan, sehingga terkesan kurang cair, kurang alami. Bahkan beberapa dalang cilik 
itu berusaha menghadirkan lawakan ‘dewasa’ untuk memancing tawa penonton atau panitia 
yang sebagian besar orang dewasa. 
 
Lakon atau cerita yang dibawakan para dalang anak sangat bervariasi. Paling banyak ditampilkan 
lakon yang bertema kepahlawanan seperti Kumbakarna Gugur, Gatotkaca Jedhi, Anoman Duta 
dan sebagainya.  lakon yang bertema percintaan juga muncul, misalnya lakon Ekalaya Krama. 
Lakon-lakon yang ditampilkan tidak jauh berbeda dengan lokon-lakon yang dibawakan oleh 





Melihat kenyataan seperti tergambar di atas, di satu sisi menggembirakan, karena sisi kuantitas 
festival maupun pesertanya yang luar biasa banyak. Para dalang anak itu juga berupaya 
menampilkan pertunjukan sesempurna mungkin menurut ukuran orang dewasa, sehingga dapat 




dipastikan pertunjukan wayang kulit purwa di Jawa atau Indonesia masih akan lama bertahan. 
Namun, di sisi yang lain memprihatinkan. Banyak hal yang tidak berpihak pada anak-anak. Dari 
sisi boneka wayang, tidak ada boneka wayang yang khas untuk anak, sehingga anak-anak terpaksa 
memegang wayang yang kadang-kadang ukurannya hampir setinggi badannya. Beberapa anak 
masih terlihat memanipulasi gerakan wayangnya karena ukuran boneka wayang yang memang 
tidak untuk anak-anak. 
 
Dari sisi suara, para dalang cilik itu tampak kesulitan ketika harus mengikuti nada gamelan yang 
mengiringinya. Ini dikarenakan standar nada yang dipergunakan menggunakan standar nada 
dalang dewasa. Mestinya untuk anak-anak harus diciptakan repertoar gamelan yang khas dan 
sesuai dengan wilayah nada yang dimiliki anak-anak. Memang cukup berat tantangan yang 
dihadapi anak-anak itu. Mereka akan dikatakan bagus jika mampu menyuarakan suara figure 
maupun tembang sebagaimana yang dilakukan orang dewasa. 
 
Bahasa yang digunakan juga merupakan Bahasa Jawa khas pewayangan yang memiliki factor 
kesulitan cukup tinggi. Banyak sekali dalang anak ini keliru mengucapkan kata-kata yang mereka 
sendiri terlihat tidak mengetahui artinya. Kondisi ini menyebabkan dramatisasi adegan sering 
terganggu. Keharusan para dalang muda itu menirukan suara figure wayang menurut konvensi 
juga sering memandulkan dramatisasi. Anak-anak lebih mengutamakan konvensi tentang suara 
figure daripada harus menyuarakan wayang yang sedang bersedih atau bergembira. 
 
Cerita yang ditampilkan kebanyakan diambil dari lakon-lakon konvensional dengan modifikasi 
tertentu untuk menghadirkan kebaruan. Sayangnya, banyak lakon yang ditampilkan tidak ramah 
anak. Kebanyakan lakon yang ditampilkan adalah lakon yang bercerita tentang kekerasan. Dari 
spirit Pendidikan, cerita yang penuh dengan kekerasan tidak sepantasnya dibawakan oleh 
seorang anak. Modifikasi lakon sangat diperlukan di sini untuk mendapatkan cerita yang tidak 
diwarnai dengan kekerasan. 
 
Apa yang dibawakan oleh anak-anak seperti tergambar di atas dilihat dari aspek kegiatan 
berkesenian telah menunjukkan apresiasi, kreasi bahkan mereka telah mengekspresikan 
kebudayaan mereka sendiri. Namun hasil yang ditampilkan di atas panggung menunjukkan 
adanya pemaksaan yang terjadi dalam proses. Mereka diharuskan menghafal naskah, mengikuti 
nada gamelan konvensional, menyajikan lawakan, mengucapkan kata dan kalimat yang tidak 
mereka mengerti, dan lain-lain. Para pelatih atau orang tua mereka tentu berfikir hal-hal itu harus 
dikuasai dengan baik jika ingin memenangkan festival. Lebih celaka lagi jika panitia penyelenggara 
dan para juri juga berfikir seperti itu.  
 
Dalam kasus ini anak-anak tidak memilik kebebasan berkreasi dan berekspresi. Kreasi mereka 
adalah kreasi semu karena semua telah disiapkan oleh para ‘orang tua’. Ekspresi mereka juga 
ekspresi instan karena tidak diawali dengan apresiasi yang benar. Barangkali sebagai media 
Pendidikan, langkah-langkah yang diambil beberapa pihak yang terlibat dalam festival ada 
benarnya, di mana anak-anak diharuskan disiplin belajar, serius dan penuh tata krama. Tetapi 
kebebasan anak sebagai agen aktif tidak terlihat sama sekali. Sering kali bahkan yang terjadi, 
manakala anak itu tidak mengikuti petunjuk para orang tua ketika menggelar pementasan, akan 
dianggap tidak baik, tidak berkualitas, dan sederetan julukan negatif yang lain. 
 
KESIMPULAN 





Penelitian ini menunjukkan bahwa pertunjukan wayang kulit purwa masih eksis di mata anak, 
terlihat dari banyaknya peserta dalam setiap festival yang digelar. Dilihat dari bentuk 
pertunjukan, apa yang ditampilkan oleh para dalang anak, belum sepenuhnya mengadopsi 
kepentingan anak, baik pada tingkat apresiasi, ekspresi maupun kreasi. Apa yang ditampilkan 
anak-anak dalam pertunjukannya berada dalam kontradiksi: pertunjukannya oleh anak tetapi 
teknik pertunjukan dan teknik penilaianya bukan milik anak-anak. Kenyataan ini memerlukan 
perhatian khusus, agar anak-anak bisa tumbuh dengan kekhasan mereka masing-masing dalam 
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Vihara Buddhi, formerly known as “Female Temple”, is a sacred place where Chinese people in 
Indonesia worship their Gods and do their rituals. Chinese Indonesians adhere to Sanjiao 
teaching. Sanjiao means Three Teachings; a syncretic form of three main religions or teachings: 
Buddhism, Confucianism, and Taoism. This form is strictly adhered by mostly Chinese 
Indonesians. Vihara Buddhi is located in Bandung, and operated by a group of priestesses called 
Zhai Ji, came from marginalized women of  Hakka Tribe. 
 
As a result of syncretism in Sanjiao teachings, there are a lot of ritual objects used in the temple. 
The most important artifact amongst those objects is Qilin incense burner, as Qilin is the most 
popular spiritual creature amongst Chinese Indonesian.  
 
Research questions: 1. What is the aesthetical value of Qilin incense burner in Vihara Buddhi, 
Bandung? 2. What is the philosophical value of the Qilin incense burner in Vihara Buddhi, 
Bandung? In this research I use qualitative methods: Direct observation, data collecting and 
interview. I use Eastern Aesthetic theory as an ideal approach to have a comprehensive result. 
 
The results confirm the aesthetical value of Qilin incense burner shown in the material and style 
of the statue. The statue is made from bronze and represents the  style of Ming dynasty. 
Philosophical values contained in the Qilin incense burner is related with assimilation result 








                                                          
 









San Jiao or Three Teachings is the manifestation of syncretism of Chinese people’s three main 
beliefs: Buddhism, Confucianism, and Taoism (Kwa Tong Hay, 2013: 20). Depictions of Buddha, 
Confucius, and Lao Tze, the prominent leaders of each respective belief, are usually placed highly 
on the altar. The spirit of Chinese people has long been aligned with that of modern spirituality, 
which sees one goal albeit different beliefs. In Mandarin, this is called 三而一也 (“san er yi ye”): 
“three is one”, or 含三为一(“han-san wei-yi”): “one which consists of three”.  
 
The founder of Three Teachings, Lin Chao En (1517-1598), lived during the Ming Dynasty (1368-
1644) in China. His teaching of blending Buddhism, Confucianism, and Taoism, peaks in the 16th 
century (Perkumpulan Tridharma: 2015), when an important literature is written and titled 
Xiyouji by Wu Cheng En; it is the story of a mythical monkey king named Sun Wukong. The story 
is filled with Tao belief (spirits and spiritual realms), but the main character is a Buddhist monk 
named Tang Xuanzang who sets off to India (the West) to seek for the Buddhist holy bible. Wu 
Cheng En himself is a Confucian writer (Bidang Litbang PTITD, 2007: 11).  
 
The influence of San Jiao teachings in China slowly diminishes along with the introduction of 
Communism, which later takes off to become China’s main ideology. Nevertheless, it is practiced 
in other countries where Chinese descendants live, such as Taiwan, Hong Kong, Macau, 
Singapore, and Indonesia. Currently in Indonesia, San Jiao teaching is officially known as Three 
Teachings and Kelenteng (temple) is recognized as a religious site called Tempat Ibadah Tri 
Dharma (TTID)/ Three Teachings place of worship (Tanggok, 2017: 27). Both policies are 
legitimized by the Indonesian Minister of Religious Affairs on 19 November 1979. “Kelenteng” is 
an Indonesian name for a place of worship used by Chinese descendants in Indonesia. According 
to Sugiri Kustedja (2017: 3), the word “Kelenteng” is only used in Indonesian language and is not 
found in the Chinese vocabulary. Some linguists argue that the word comes from the “teng-teng” 
sound from inside the building whenever a ceremony is held. It is the sound of bells during 
reading of Buddhist paritta or ceremonies’ main event (Kwa Tong Hay, 2013: 2). Alternatively, 
some people use the term “pekong”. A Kelenteng is usually built by people who have the same 
family name and live in the same area (Tanggok, 2017: 27).  
 
Over the years, political situations in Indonesia have always impacted the existence of Kelenteng 
as the place of worship for Chinese descendants. During the Old Order under Soekarno’s regime, 
the government recognizes Konghucu as a religion, along with Islam, Christianity, Catholicism, 
Hinduism, and Buddhism. In the beginning of Soeharto’s reign, Konghucu is still recognized; 
however, the government retracts the recognition in the 70s. This policy is effect of the G30S/PKI 
tragedy, which leads to a lot of Kelenteng buildings being forcefully closed. A practical solution 
for the problem is to provide a place to worship Buddha inside the building; permissions then are 
issued to change the name from Kelenteng to Vihara. This happened mostly in West Java, 
whereas in Central and East Java the name changes into Tempat Ibadah Tri Dharma (TITD) 
(Kustedja, 2017: 3). 
 




One of the kelenteng buildings that changes its name to Vihara is Vihara Buddhi that is located in 
Jl. Cibadak no. 281, Bandung, West Java. Vihara Buddhi is known as “Female Kelenteng” (this term 
shall be used in the article from this point on), which has been managed by a group of Hakka 
women who were marginalized since they were born. Based on the interview with the Director 
of Vihara Buddhi, which is also a Zhai Ji named Ms. Athien, the place was built in 1957 in Bandung. 
Ms. Athien works there because her mother promised a daughter to the goddess, Guan Yin. 
  
Zhai Ji, in Hakka dialect means “vegetarian sister”, refers to a group of female worshippers from 
Hakka sub-ethic group in Meizhou; they are exclusively from this area. They are influenced by 
Buddhism, Taoism, and Confucianism; however, they do have a strong Buddhist tendency, that is 
why they are known as the “people’s Buddhism” (Buddha Rakyat). This group of worshippers live 
in a monastery and they are known as “an”; they can be considered as nuns although they are 
not bounded by any official Buddhist institutions. Along with Hakka diaspora, the Zhai Ji women 
are dispersed all the way to Indonesia. Consequently, we can find Zhai Ji temples in major cities, 
such as Jakarta, Surabaya, Medan, Semarang, Tegal, and Bandung; even in rural areas in Central 
Java. 
 
These Zhai Ji women were born in the late 19th century, when China was collapsing due to 
problems of drug addiction, Western countries’ aggression, overwhelming corruptions, and 
failing economy. These problems have caused people to suffer, especially women. Among the 
poorest are the women of Hakka; they are unappreciated and have to work hard to provide for 
their families. Above all, they are also victims of domestic abuse. This condition has touched a 
xianghua monk to educate those marginalized women, be them widows, housewives, or children 
whom are abandoned. 
 
They are taught literary skills, rituals, and five principals of wushu to serve other people in their 
daily lives or matters of death. In some cases, they are also believed to have powerful connection 
with the spiritual realm. These powers have earned them a higher degree than men and a 
recognition as ‘ji’ or ‘ma’. From direct observation through visits to the Female Kelenteng of 
Vihara Buddhi and interview sessions with the head of Zhai Ji: Ms. Athien, there is one of the 
most important artifact amongst many artifacts: It is the Qilin incense burner, placed on the main 
altar. This research aims to discuss aesthetic and philosophical values of the Qilin incense burner. 
It attempts to reveal the aesthetic and philosophical values of the Qilin incense burner, so that it 




Year 2013, the book: “Dewa Dewi Kelenteng” (Gods and Goddesses of Chinese Temples), by Kwa 
Tong Hay. This book discusses the identity of Gods and Goddesses that are commonly found in 
the Temple. There is an explanation of the various religious, philosophical, historical, mythical 
and legendary values associated with each of the gods and goddesses characterized by popular 
Chinese religious beliefs. In addition to the identity of God and Goddess, there is no explanation 
about other types of ritual objects commonly used in the Women Temple. It is necessary to 
conduct research that analyzes other ritual objects that are used in the temple other than the 
Gods and Goddess categories, along with the explanation of the aesthetic aspect. 
 




Year 2017, book: “Klenteng xie tian gong (hiap thien kiong, Vihara satya buddhi) & tiga luitenant 
Tionghoa di Bandung” (Xie Tian Gong Temple & The Three Chinese Luitenant) , by Sugiri Kustedja. 
This book discusses one of Chinese Temples in Bandung with explanation of its architecture and 
its meaning. There is an explanation about the historical background of Chinese Temple in 
Indonesia along with the socio-political conditions that affect it. There are also explanations 
about the artifacts in the form of God and Goddess statues,  from the aspects of identity and 




Chinese culture has become an integral part of identity of the Indonesian nation. Preservation of 
Indonesian culture means preserving the Chinese culture that is an integral part of the history of 
the Indonesian nation. The existence of the Female Temple and Zhai Ji and the artifacts in it is an 
important element for the Chinese Indonesian society because it contains the values of art, 
culture, ethics and religion that is still firmly adhered by the Chinese people in Indonesia. The 
problem is the lack of research on the Female Temple, Zhai Ji and the artifacts, so that the 




This research employs a qualitative method. It is done descriptively using analysis of different 
data, theories, and observation to support the findings. Data is achieved through three methods: 
literature study, interview, and direct observation of the Guan Yin statue in Vihara Buddhi. 
Literary data includes knowledge of the religion, aesthetics, history, mythology, and creation 
process; it is done through analysis of books and journal articles. The interviews are done with 
the Zhai Ji who leads the kelenteng, whereas the observation is focused on gathering visual data 
of the Guan Yin statue. 
 
a. Theoretical Bases  
 
Extrinsic and Intrinsic Values of Art 
 
Every artwork embeds two artistic values, both intrinsically and extrinsically. Intrinsic values 
relate to visual aspects of an artwork, while extrinsic ones refer to ideas, emotions, and 
concepts behind that. These different values are based on a theory by Jakob Sumardjo (2000: 
169), in his book titled “Filsafat Seni”: 
 
“Intrinsic Aspects is shaped by the art medium or material. The visual aspects include all 
characters of its main medium…. In literature, the main medium is language that shapes 
images (in the reader’s mind). In music, it is sounds and voices. On the other hand, the use 
of art materials is based on the artist’s ideas, thoughts, and emotions. 
So, it is impossible to separate the intrinsic aspects from its extrinsic ones. The extrinsic 
aspects of art (ideas and emotions) can only be captured by other people through its 
intrinsic manifestations.” 
 
The Qilin incense burner is analyzed with theories of aesthetic values, both intrinsic and 
extrinsic ones. Intrinsic values of the statue include all visual aspects, such as dimension, 




materials, style, and techniques, along with the visual composition used in the creation, 
which lead to its aesthetic values. The extrinsic values of Qilin incense burner include the 




Religious Basic Tenets of Mythical Aesthetics  
 
Most artifacts in Vihara Buddhi function as attributes of religious rituals, so does the Qilin 
incense burner observed in this research. It considers the Qilin incense burner to be an 
artifact of a mythical culture. Consequently, to unearth their aesthetic values, religious basic 
tenets of mythical aesthetics are used. Mythical aesthetics is a concept thought by Jakob 
Sumardjo (2000: 319). Sumardjo compares mythical culture with that of the modern: 
 
“The way of thinking in mythical culture is different to the modern ontological way of 
thinking. In mythical culture, human is one with nature outside of himself. This life is 
considered to be a Great unification of human and society, human and nature, human and 
spirits, human and the whole universe. Human has to harmonize him/herself with the 
universe, if he/she wants to survive this mortal life. Human unites with objects outside 
him/herself, and there he/she finds him/herself.” 
 
Then, he elaborates on the logic of mythical culture (Soemardjo, 2000: 320): 
 
“Mythical logic is different to ontological logic. The logic of myth and folklore is different to 
the logic of modern novel. In mythical logic, it is suitable to think that human can be born 
out of the sweat of a God. This is because in the realm of Gods, the outer world, everything 
is omnipotent, possible, whereas human is mere mortal…” 
 
Jakob Soemardjo (2000: 321) explains about the mythical aesthetics:  
 
“The mythical realm has its own aesthetic which is different to the aesthetics of ontological 
world. The performance of riddles in Sundanese land is not merely a royal verbal art for 
kings and heroes of the Old Pajajaran Kingdom, but also an attempt to bring in mythical 
characters from the outer world to the realm of human. The event is not about the aesthetic 
of performing; it is a religious cosmic unification. The fail of riddle, for example, is never an 
aesthetic fail. Worse than that, (it is considered as a) religious fail (that) bears consequences 
for the people.” 
 
Hence, mythical aesthetics sees artwork as unified with the cosmology identic to the artist’s  






















There are several incense burner to be found in Female Kelenteng. The research object is 
limited to the one placed on the main altar (Figure 1). It is positioned on the third level from 
the top of the altar, placed in front of Guan Yin statue. The Qilin incense burner has 
dimension as follow: 30 cm long, 130 cm wide and 50 cm high with the weight around 85 kg. 
It is made of bronze and made in China. During an interview, Ms. Athien, Head of the Zhai Ji 
stated that the statue has been a property of Female Kelenteng since 1976. Ms. Athien also 
reported that most artifacts in the Female Kelenteng  are gift from the worshippers.  
 
 
Figure 1. Main altar in Vihara Buddhi 
Source: Author’s documentation (2016) 





Figure 2. Qilin Incense Burner in Vihara Buddhi 
Source: Author’s Documentation (2016) 
The Incense burner consists of two parts: 1). The upper section,  perforated and serves as a 
lid and outlet for smoke that come from the burning incense inside the furnace, the smoke 
of the burning incense comes out through the cavities surrounding this section. The Qilin 
statue is placed on top of the lid, as if it stand on it. 2). The second part of the incense burner, 
the bottom section, serves as a furnace, it functions as the container where the incense is 
burned. This section has a shape of a tube, filled with certain ornaments. On its left and right, 
there is a handle. It also has  tripod, functions as a base, which is decorated with dragon head 
reliefs. 
 
RESULT OF ANALYSIS 
 
a. Analysis on Aesthetical Values 
 
Incense burner, generally made of bronze, fitted with a perforate lid in which incense is 
burned, is a commonly used ritual object in Chinese culture. Even historians distinguish the 
dominant styles of famous incense burners into two different styles according to the style 
tendencies found in the two dynasties: Han Dynasty and the Ming Dynasty.  
 
Han Dynasty 
In China during the Han dynasty (206 BCE–220 CE), a type of vessel known as a hill censer or 
mountain shaped incense burner (Boshan Xianglu) was used. It consisted of a shallow circular 
pan, in the center of which was an incense container with a pierced lid constructed as a three-
dimensional representation of the Daoist Isles of the Blest. (britannica.com) 
 













Incense burners of the Ming dynasty (1368–1644) were made in two basic forms: a square 
vessel on four feet, fitted with two handles and a pierced lid, and a circular tripod vessel, also 
fitted with a perforated lid. If the original lids were lost, it was customary to replace them 
with wooden lids carved in imitation of the original metal piercing (britannica.com). 
 





Figure 4. A Bronze Incense Burner from Late Ming Dynasty 
Source: christies.com 
The result of the comparison between medium, visual element and form structure and function 
of the Qilin incense burner in Vihara Buddhi (figure 2) with both incense burner samples from 
Han and Ming dynasties (figure 3, figure 4), based on the similarity of some aesthetic elements 
contained in this research object, it can be concluded that the incense burner in Vihara Buddhi 
has a clear aesthetic characteristics that relate to the aesthetic characteristics of the Ming 
dynasty. 
 
b. Analysis on Philosophical Values 
The Legend of Qilin and Taoism 
 
Qilin is one of the mythical creatures, told in many legends in China and some part of East 
Asia. The first literature that tells the myth of Qilin is in Zhuo Zhuan, a narrative nook 
published in the 5th century BC on the history of ancient China (wikipedia.com). The legend 
of Qilin spread throughout East Asia, especially in Korea, Thailand and Japan. Qilin has a 
physical appearance resembling a dragon in Chinese myth, only its body more resembling a 
bull, a horse or a deer. In another appearance A Qilin has a single horn on its forehead, a 
yellow belly, a multicolored back, the hooves of a horse, the body of a deer, and the tail of 
an ox (britannica.com). 
  
In Tao mythology, though it looks scary, Qilin only punish the bad guys. In Buddhism, Qilin is 
a gentle creature, it refuses to walk on the grass in fear of destroying even one piece of grass, 
this is the reason why Qilin is often drawn walking on a cloud or water. Qilin is a creature 
who loves peace and eats only vegetable. Qilin can turn into a ferocious creature to help a 
saint who is threatened by bad people. Like a dragon, Qilin can emit fire from his mouth. The 
legend tells us that the birth of Confucius was preceded by good signs of Qilin's appearance 
in several places.  
 




Qilin is only willing to appear in an area ruled by a wise ruler. The first Qilin is said to have 
appeared in the garden of the legendary Huangdi (Yellow Emperor) in 2697 BC. Some three 
centuries later a pair of Qilin were reported in the capital of Emperor Yao. Both events bore 
testimony to the benevolent nature of the rulers. The advent of a great sage was made 
known when a Qilin appeared to the pregnant mother of Confucius (6th century BC). 
The Qilin thereupon coughed up an inscribed jade tablet that foretold the future greatness 
of the unborn child. The death of Confucius was foreshadowed when a Qilin was injured by 
a charioteer (britannica.com). 
 
The name Qilin is a combination of the two characters: qi means “male,” and lin, means 
“female”. It is clear that this terminology represents one of the most important philosophy 
in Taoism: Balance (Yin Yang). Qilin is a symbol of luck, good destiny, protection, prosperity, 






Qilin incense burner in Vihara buddhi is a representation of Chinese aesthetics especially in the 
era of Ming dynasty. The Qilin statue that adorns the very top of the incense burner represents 
the wisdom values in Taoist teachings such as harmonization and good things (luck, good destiny, 
protection, prosperity, success, fertility and longevity) in life in the perspective of Chinese people. 
The placement of Qilin incense burners on the main altar in Vihara Buddhi along with a statue of 
Shakyamuni Buddha and Goddess Guan yin is a manifestation of the Sanjiao teaching. Art in the 
traditional life of Chinese society is an inseparable aspect of their beliefs. Jonatan in Wibisono 
and and Tjahyadi (2018: 155) explains that the image of  Qilin (Chinese unicorn)  is one of some 
creatures or animals image commonly found in Indonesian Chinese (Cina peranakan) culture as a 
symbol of wisdom. Another interesting thing is what Wibisono and Tjahyadi (2018: 464) found 
that Indonesian Chinese in some ways also used Japanese items in their rituals. In relation with 
incense burner, Indonesian Chinese also uses "koro satsuma" a ritual object from Japan that has 
functions (as incense burner), aesthetic values and philosophical values that are almost identical 
to the qilin incense burner in Vihara Budhi Bandung.  
 





Figure 5. Koro Satsuma 
Source: Peranakan Tionghoa Indonesia (2018) 
 
CONCLUSION 
Based on the analysis, the visualization of Qilin incense burner in Vihara Buddhi holds aesthetical 
values of Ming Dynasty artistic style and characteristic. It also holds  philosophical values of 
Taoism. The placement of Qilin incense burner in Vihara Buddhi as a special ritual object is a 
manifestation of Sanjiao teaching. This research will be beneficial for Chinese people, especially 
who live in Indonesia; other researchers in art and culture, especially who focuses on Chinese 
Indonesian art; religious practitioners and believers of the Three Teachings; historians, especially 
who study the implications of policies in the New Order on the existence of Kelenteng and Three 
Teachings. There are not many studies that focus on Three Teachings, Female Kelenteng, and Zhai 
Ji, especially that use artistic and cultural paradigms, even though those aspects cannot be 
separated from daily lives of Indonesians. The result of this research is expected to give 
contribution to the preservation of Chinese art and culture in Indonesia as an attempt to 
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Makalah ini telah untuk mengenal pasti Interpretasi Empat Lapis dalam buku teks Pendidikan 
Islam Tahun 2 berdasarkan Teori Semiotik Visual oleh Meyer Schapiro (1996). Kaedah kualitatif 
dengan pendekatan interdisiplin yang menekankan penyelidikan secara deskriptif telah 
digunakan. Interpretasi ilustrasi dan teks dibuat berdasarkan perspektif semiotik visual.  Kajian 
yang berbentuk kajian kes ini mengkaji fenomena interpretasi ilustrasi dan teks berdasarkan  
analisis dari Model Edmund Feldman (1967) terhadap karya dalam buku teks. Hasil kajian 
menunjukkan ilustrasi dalam buku teks Pendidikan Islam telah dapat menerapkan Interpretasi 
Empat Lapis dalam buku teks Pendidikan Islam Tahun 2. Empat lapis interpretasi iaitu (i) literal 
yang bermaksud makna sebenar mengenai bentuk, simbol dan  perlakuan figura (ii) moral, 
merupakan pegangan dan nilai-nilai keagamaan, (iii) allegorical bermaksud kiasan, membawa 
pengertian keimanan, doktrin dan kepercayaan  (iv) anagogical, yang menceritakan tentang masa 
depan, soal balasan syurga dan neraka telah dikenalpasti. Implikasi kajian ini ialah ia boleh 
dijadikan kerangka pelbagai perspektif iaitu seni halus, semiotik visual dan penerbitan buku 
dalam menghasilkan ilustrasi serta dalam melihat kepelbagaian, keberkesanan ilustrasi serta, 
menetap dan memantau lapis interpretasi dalam buku teks bagi memvisualisasikan kandungan 
pelajaran. Kajian ini juga boleh dijadikan panduan oleh pihak yang terlibat dalam penerbitan buku 
teks Pendidikan Islam seperti KPM, penerbit buku dan pengkaji yang akan datang, tetapi dalam 
skop dan perspektif yang lain pula. 
 
 
Kata kunci: interpretasi, interpretasi empat lapis, interpretasi ilustrasi, ilustrasi dalam buku teks 



















Ilustrasi dan teks merupakan dua elemen penting untuk menyampaikan kandungan pelajaran 
dalam buku teks tahun 2 Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM). Ilustrasi dan teks yang menarik 
dapat menyampaikan kandungan pelajaran dan menjadikan pengajaran dan pembelajaran (PdP) 
dalam bilik darjah lebih berkesan. Ilustrasi merupakan visual sokongan kepada teks kandungan 
yang dihasilkan oleh ilustrator. Teks merupakan terjemahan dari Dokumen Kurikulum sesuatu 
mata pelajaran yang dihasilkan oleh penulis. Kandungan sesuatu mata pelajaran tidak hanya 
disampaikan dengan teks tetapi boleh juga dengan ilustrasi. Berdasarkan pengamatan pengkaji, 
didapati buku-buku teks sekolah rendah mengandungi banyak ilustrasi berbanding teks.  
 
Ilustrasi mestilah jelas dan mudah dipahami oleh pembaca. Pepatah Inggeris ada 
menyebut A Picture is Worth Thousand Words yang bermaksud ilustrasi boleh ditafsir dengan 
berbagai-bagai makna. Walau bagaimanapun interpretasi ilustrasi dalam buku teks mesti tidak 
mengelirukan dan tepat supaya kandungan teks dapat diterjemahkan mengikut kurikulum.   
 
Kajian ini adalah bertujuan untuk mengenal pasti interpretasi ilustrasi dan teks serta 
melihat perkaitan antara ilustrasi dan interpretasi ilustrasi dalam buku teks Pendidikan Islam 
Tahun 2 KPM. Interpretasi ilustrasi dengan teori Mayer Schapiro (1996) telah dipilih dengan 
memperkenalkan konsep ‘Interpretasi Empat Lapis’ (Four-Fold Interpretation) yang merangkumi 
aspek; (i) literal (makna sebenar): mengenai bentuk, simbol dan  perlakuan figura, (ii) moral: 
merupakan pegangan dan nilai-nilai keagamaan, (iii) allegorical (kiasan): membawa pengertian 
keimanan, doktrin dan kepercayaan, (iv) anagogical: yang menceritakan tentang masa depan, 
soal balasan syurga dan neraka. Walaupun interpretasi ini melihat karya-karya Barat pada zaman 
keagungan Kerajaan Kristian di Eropah tetapi konsep nilai moral, pengertian keimanan, soal masa 
depan serta pahala dan dosa boleh diadaptasi untuk kajian buku teks Pendidikan Islam ini. 
Interprteasi Empat Lapis ini belum pernah dilakukan oleh pelukis-pelukis terdahulu. Konsep 
interpretasi oleh Mayer Schapiro (1996) ini telah diaplikasi sepenuhnya dalam kajian ini. Mayer 
Schaphiro (1996) ialah seorang pengkritik seni bukannya pelukis, jadi interpretasi dan 
penilaiannya adalah berdasarkan pandangan sendiri tanpa melihat kerja-kerja yang dibuat oleh 
pelukis.  
 
Batasan dalam teori ini ialah interpretasi imej yang digambarkan boleh berubah-berubah 
mengikut zaman dan aliran pemikiran seseorang. Sedangkan interpretasi dalam buku teks 
Pendidikan Islam tidak boleh berubah dan mesti tekal mengikut kandungan pelajaran terutama 
yang melibatkan hukum-hukum dari Al Quran dan hadis. Interpretasi dalam Islam mestilah 
menggunakan perlambangan dan kiasan supaya tidak menyalahi hukum agama. Dalam kajian ini, 
isu ini telah ditanggapi dengan sikap yang berhati-hati oleh pengkaji. 
 
Dalam kajian ini analisis berdasarkan Model Edmund Feldman (1967 telah dibuat ke atas 
karya (ilustrasi) bagi halaman yang dipilih. Model ini dipilih kerana ia merupakan satu model 
analisis yang sesuai untuk menjadikan kajian ini lebih baik kerana kesederhanaannya. Model ini 
juga telah menerapkan pola pengembangan dari tahap yang khusus menjadi tahap yang umum. 
Tahap tahap ini dibuat sedemikian kerana analisis ini bersifat empirikal dan bukannya bersifat 
deduktif. Tahap khusus adalah tahap berpusat kepada fakta yang khusus, sedangkan tahap umum 
merumus data dan fakta secara menyeluruh. Terdapat empat fasa utama (i) deskripsi (ii) analisis 




(iii) interpretasi (iv) penilaian, sebagai objektif yang jelas semasa menilai sesuatu karya seni. 
Lampiran 1 adalah adaptasi dari Model Edmund Feldman (1967) dilampirkan di halaman akhir 
merupakan penerangan secara terperinci berdasarkan analisis yang dibuat ke atas ilustrasi dalam  
buku teks Pendidikan Islam. Model ini juga merupakan satu disiplin ilmu yang mesti dipatuhi 
dalam menilai dan mengkritik sesuatu karya. Muliyadi (2010) juga turut menyokong penggunaan 
model ini, dengan menyatakan bahawa kritikan seni dilakukan daripada pelbagai sudut 
berasaskan satu sistem atau strategi yang teratur yang merangkumi aspek seperti deskripsi, 
analisis, interpretasi dan analisis.   
 
Kajian ini menggunakan pendekatan interdisiplin iaitu dari perspektif seni halus, semiotik 
visual dan penerbitan buku. Kajian ini juga menekankan penyelidikan secara deskriptif. Ia juga 
bertujuan untuk memahami satu fenomena mengenai interpretasi oleh pengkaji ke atas ilustrasi 
dalam buku teks Pendidikan Islam. Pendekatan kajian adalah merangkumi dua aspek iaitu (i) 





Buku teks Pendidikan Islam Tahun 2 dibina berdasarkan; (i) kurikukum Pendidikan Islam sekolah 
rendah, (ii) panduan penulisan Pendidikan Islam sekolah rendah dan (iii) spesifikasi buku teks 
Pendidikan Islam sekolah rendah. Panduan penulisan buku teks Pendidikan Islam sekolah rendah 
merupakan dokumen penting untuk menerbitkan buku teks. Panduan penulisan ini mengandungi 
lima aspek penting kandungan pelajaran. Salah satu aspek tersebut ialah ilustrasi. Ilustrasi dalam 
buku teks sangat penting untuk membantu pemahaman teks kandungan pelajaran. Penggunaan 
ilustrasi dapat memudahkan persembahan kandungan di dalam buku teks dan akan menjadikan 
PdP lebih berkesan. 
 
 Dalam spesifikasi buku teks Pendidikan Islam KPM (2011), ilustrasi hendaklah disesuaikan 
dengan kehendak buku teks berkenaan seperti lukisan, catan, gambar foto, peta, jadual, carta 
dan lain-lain. Ilustrasi mestilah berfungsi dan sesuai dengan konsep serta peringkat umur murid 
dengan menggunakan elemen-elemen yang disukai murid seperti kartun, pemilihan warna yang 
sesuai, ceria dan terkini. Ilustrasi yang disediakan perlulah mantap dari segi kandungan dan 
estetika seperti perspektif, warna, berfokus, logik, berkualiti dari stroke ilustrator dan tidak padat. 
Persembahan ilustrasi boleh dipelbagaikan dengan menggunakan teknik-teknik seperti sudut 
pandangan dan teknik persembahan halaman. 
 
Kamus DBP (2009) memberi maksud interpretasi sebagai satu tafsiran atau penjelasan 
tentang makna, tujuan, implikasi dan sebagainya. Sementara itu Peirce (1991) menyatakan 
interpretasi bermaksud seseorang itu perlu membuat penjelasan atau mentafsir antara objek dan 
makna. Barrett, T (2000) telah mengemukakan sembilan prinsip dalam interpretasi. Prinsip-
prinsip tersebut ialah (i) karya seni itu mengandungi mesej tersurat dan memerlukan interpretasi 
(ii) interpretasi bertanggung jawab untuk menjadikan karya seni itu lebih baik dari menampakkan 
kelemahan (iii) interpretasi itu satu perdebatan (iv) interpretasi boleh meyakinkan (v) interpretasi 
boleh menjadi lebih baik dari interpretasi pihak lain (vi) interpretasi adalah gambaran tersirat 
karya seni mengenai pandangan dunia (vii) interpretasi karya seni yang baik boleh menerangkan 
tentang karya seni berbanding mereka menerangkan mengenai interpreter/pentafsir (viii) 




interpretasi tidak semestinya betul tetapi boleh jadi munasabah, meyakinkan, memberi 
kesedaran dan beriformasi (ix) interpretasi yang baik ada kepaduan, secocok dan tersendiri. 
 
Interpretasi dari perspektif Islam pula mestilah menggunakan perlambangan dan kiasan. 
Dalam maksud biasa ia disebut sebagai “cakap yang berlapik” dan tidak dibuat sesuka hati. 
Merujuk kepada ayat Al Quran, Tafsir Pimpinan Ar-Rahman (1980), yang bermaksud, “Allah tidak 
suka kepada perkataan-perkataan buruk yang dikatakan dengan berterus terang (untuk 
mendedahkan kejahatan orang)” (Surah an-Nisa’, ayat 48). Jika dibandingkan dengan interpretasi 
dari perspektif  Barat yang lebih bebas dan dilakukan sesuka hati, interpretasi dari perspektif 
Islam jika dirujuk kepada maksud Surah an-Nisa’ di atas adalah lebih bersifat berhemah, tidak 
sesuka hati, beradab dan perlu ada batasannya. 
 
 Menurut Vandergrift (1986) interpretasi oleh kanak-kanak ke atas ilustrasi dalam buku 
ada sebab dan perlakuan tertentu. Kebiasaannya kanak-kanak akan melihatnya dengan lama, 
memikirkan soalan, menikmatinya dan pada masa yang sama membangunkan kompetensi visual.  
 
 Kunz (1994) menyatakan ilustrasi merujuk kepada kerja-kerja visual untuk penghasilan 
semula dalam media cetak atau media lain. Buku Panduan Kawalan Mutu Buku Teks, KPM (2013) 
pula telah menyenaraikan jenis ilustrasi yang mesti diberi perhatian oleh ilustrator semasa 
menerbitkan buku teks. Jenis-jenis ilustrasi tersebut ialah line drawing, lukisan mudah, lukisan 
sebenar, kartun, karikatur, jadual, gambar rajah, graf, petak, lukisan teknikal, peta dan gambar 
foto.  
 
Di dalam Buku Panduan Kawalan Mutu Buku Teks, KPM (2013) juga telah membuat 
ketetapan, ilustrasi perlu menepati kandungan mata pelajaran dan berfungsi dari segi; (i) 
menyampaikan kandungan teks (ii) membantu memahami teks (iii) mengukuhkan pemahaman 

























Dalam buku teks Pendidikan Islam Tahun 2 terdapat isu yang menarik dan boleh dibincangkan 
serta dibuat penambahbaikan dari segi penghasilan dan interpretasi ilustrasi dan teks. Dua 
masalah telah dikenal pasti:  
 
i. Interpretasi oleh ilustrator yang melukis dan memahami brif ilustrasi setakat ini dibuat 
secara arbitrari (sesuka hati). Justeru, boleh timbul isu kekeliruan dalam menghasilkan 
dan menginterpretasi ilustrasi. Selama ini hanya ada garis panduan kasar dalam 
bentuk brif dari KPM sahaja. 
 
ii. Ilustrasi yang digunakan dalam buku teks Pendidikan Islam Tahun 2 ada masalah 
interpretasi antaranya berikutan kepelbagaian  hukum agama tentang lukisan figura. 
Penulis dan ilustrator buku Pendidikan Islam Tahun 2 sangat berhati-hati 
menterjemah kandungan dalam bentuk ilustrasi manusia. Ilustrasi yang dilukis oleh 
ilustrator perlu dilukis dengan tidak bercanggah dengan hukum dan kehendak mata 
pelajaran ini. Hukum ini merujuk kepada kitab Al-Mausu’ah Fiqhiyyah Quwaitiyah 






Kajian ini menggunakan kaedah kualitatif yang menekankan penyelidikan secara deskriptif. 
Kajian ini merupakan kajian kes mengenai interpretasi ilustrasi dalam buku teks dengan  
melakukan analisis karya berdasarkan Model Edmund Feldman (1967).  Analisis karya dibuat ke 
atas buku Teks Pendidikan Islam Tahun 2 KPM.  
 
Teori Semiotik Visual oleh Meyer Schapiro (1996) yang menghuraikan interpretasi ke atas 
ilustrasi dan teks dalam karya seni lukis telah dipilih untuk kajian ini. Teori ini memperkenalkan 
konsep ‘Interpretasi Empat Lapis’ (Four-Fold Interpretation). Teori Meyer Schapiro (1996) ini 
telah digunakan untuk menjelaskan isu interpretasi ilustrasi yang menggunakan pendekatan 
interdisiplin dengan garapan tiga bidang ilmu iaitu seni halus, semiotik visual dan penerbitan 















Buku Pendidikan Islam Tahun 2 mengandungi ilustrasi dan teks. Maklumat mengenai buku teks 
Pendidikan Islam ialah seperti perincian di Jadual 1.1 di di bawah.   
 
Jadual 1.1: Sampel ilustrasi dalam buku teks Pendidikan Islam Tahun 2 
 
Tahun Jumlah halaman 
buku teks 
Pendidikan Islam  
Ilustrasi  yang  terdapat dalam 
buku teks Pendidikan Islam 
Penerbit 
Tahun 2 136 Lukisan berwarna, foto, rajah, 





 Jumlah keseluruhan halaman bagi buku teks Pendidikan Islam Tahun 2 ialah 136 muka 
surat. Walau bagaimanapun hanya empat halaman sahaja dipilih untuk dibuat kajian. Rujuk 
Jadual 1.2 dibawah. Pemilihan halaman ini dibuat reduksi berdasarkan tahap ketepatan 
interpretasi dengan ilustrasi dan teks. Tahap interpretasi tersebut ialah; (i) sangat tepat (ii) tepat 
(iii) kurang tepat dan (iv) tidak tepat. Justeru itu, halaman lain tidak perlu dikaji kerana aspek-
aspek yang dikaji adalah sama saja. 
 
Jadual 1.2: Bilangan halaman terlibat yang telah dipilih mengikut kriteria interpretasi dan 
halaman yang dianalisis mengikut Model Edmund Feldman (1967). 
 
Bil Tahun Halaman 


























 Berikut disenaraikan ilustrasi pada halaman sebenar yang telah dipilih untuk kajian ini. 
Halaman-halaman ini mengandungi empat sampel halaman dari buku teks Pendidikan Islam 
Tahun 2, dalam Rajah 1.1 hingga Rajah 1.4. 
 
 
Rajah 1.1: Buku teks Tahun 2, halaman 6. Tajuk: Surah Al Kausar 
 
 
Rajah 1.2: Buku teks Tahun 2, halaman 44. Tajuk: Rasul Pemimpin Umat 

















ANALISIS KEPUTUSAN KAJIAN  
 
Bahagian ini menjelaskan interpretasi ilustrasi dengan membuat analisis karya (ilustrasi).  
‘Interpretasi Empat Lapis’ (Four-Fold Interpretation) dalam Teori Semiotik Visual oleh Mayer 
Schapiro (1996) telah diguna pakai. Interpretasi mengikut kerangka ini mengandungi empat lapis 
interpretasi iaitu, (i) literal yang bermaksud makna sebenar mengenai bentuk, simbol dan  
perlakuan figura (ii) moral, merupakan pegangan dan nilai-nilai keagamaan, (iii) allegorical 
bermaksud kiasan, membawa pengertian keimanan, doktrin dan kepercayaan  (iv) anagogical, 
yang menceritakan tentang masa depan, soal balasan syurga dan neraka. Bagi semua keterangan 
di bawah bolehlah merujuk kepada ilustrasi di Rajah 1.1 – 1.4 (Metodologi). 
 
Analisis Interpretasi Empat Lapis dalam buku teks Pendidikan Islam menurut Model Edmund 
Feldman (1967) pula adalah seperti berikut; 
 
Bahagian ini membentangkan analisis Interpretasi Empat Lapis mengikut Model Feldman (1967) 
yang terbahagi (i) deskripsi (ii) analisis (iii) interpretasi (iv) penilaian. Bagi semua keterangan di 
bawah bolehlah merujuk kepada ilustrasi di Rajah 1.1 – 1.4 (Metodologi). 
 
1. Deskripsi Interpretasi Empat Lapis dalam buku teks Pendidikan Islam 
 
Dalam buku teks Pendidikan Islam Tahun 2, ilustrasi pada halaman 6  menunjukkan sekumpulan 
penduduk sedang melakukan ibadah korban sempena Hari Raya Korban. Tajuk pelajaran pada 
halaman ini ialah “Ibadah Korban dan Solat”. Ilustrator telah memilih sembelihan lembu sebagai 
cerita utama dalam halaman ini. Penduduk kampung yang terdiri orang dewasa dan kanak-kanak 
berpakaian baju Melayu dan bersongkok.  Ilustrasi ini telah memberi fokus kepada lima orang 
dewasa dan seorang remaja lelaki sedang memegang dan membaringkan lembu untuk 
disembelih. Seorang lelaki dewasa berkopiah, bersiap sedia dengan sebilah parang untuk 
menyembelih. Ilustrasi ini dilukis besar dan memenuhi ruang halaman buku teks. Tempat 
berlakunya aktiviti ini ialah di kawasan masjid pada Hari Raya Korban. 
 
Halaman 44 merupakan ilustrasi bersiri, yang menunjukkan nilai-nilai baik yang dilakukan 
oleh watak-watak dalam ilustrasi. Terdapat tiga ilustrasi untuk memaparkan nilai-nilai ini. Ilustrasi 
ini merupakan kiasan kepada tugas-tugas dan cara beriman kepada Rasul. Ilustrasi pertama, dua 
orang budak lelaki ke masjid untuk bersolat. Ilustrasi kedua, seorang budak perempuan sedang 
membaca Al Quran. Ilustrasi ketiga pula, menunjukkan budak lelaki sedang memeluk ibunya 
sambil diperhatikan oleh bapanya sebelum ke sekolah. 
 
Hubungan kekeluargaan dan kasih sayang antara nilai moral dalam agama yang 
dipaparkan dalam halaman 61. Gambaran ini ditunjukkan dengan pergerakan dan perlakuan 
figura seperti bersalam, menyusukan anak dan  memeluk ibu. Ilustrasi memenuhi ruang halaman 
buku teks dan serangkap pantun yang menerangkan mengenai suasana hari raya. Semua figura 
memakai pakaian raya bagi menggambarkan sambutan hari raya. Dipaparkan juga makanan hari 
raya seperti lemang, rendang, kek dan  minuman. Hiasan ruang tamu ditunjukkan dengan hiasan 
sofa, meja, langsir, hiasan pokok bunga, lampu. Seekor kucing dan dua anaknya sedang bermain 
dengan mesra antara satu sama lain telah diselitkan dalam ilustrasi ini. 
 




Halaman 65 menceritakan nikmat yang diberikan kepada manusia oleh Allah kepada 
umatnya dengan gambaran langit, daratan dan laut. Nikmat Allah diterjemahkan secara kiasan 
dengan gambaran cantik hidupan laut. Imej di dasar laut dibuat dengan terperinci. Hidupan laut 
seperti ikan paus, sotong, ikan, kerang, penyu, udang, obor, kuda laut, kerang, batu karang dan 
lain-lain telah dilukis dengan terperinci. Dua orang penyelam sedang menyelam di dasar laut 
dengan seorang penyelam sedang merakam gambar foto dan seorang lagi sedang menyuluh 
dengan pelita suluh. Permukaan laut dilukis sebuah bot sedang bergerak dan pelantar minyak 
berada jauh di tengah laut. Sementara latar untuk langit dan daratan ditunjukkan sedikit sahaja. 
Keseluruhan halaman ini dipenuhi dengan ilustrasi dan terdapat dua baris teks dengan ayat, “ 
Siapakah yang memberikan nikmat kepada manusia?”. 
 
2. Analisis Interpretasi Empat Lapis dalam buku teks Pendidikan Islam 
 
Buku teks Pendidikan Islam Tahun 2 pada halaman 6 menunjukkan kedudukan figura penduduk 
yang sedang melakukan ibadah korban disusun sebaris dan mengadap ke hadapan. Fokus mata 
adalah tertumpu pada imej lembu yang akan dikorbankan. Figura penduduk dilukis berpakaian 
hari raya bagi menunjukkan ia adalah sembelihan pada hari raya dan bukannya sembelihan pada 
majlis kenduri biasa. Figura kanak-kanak dalam ilustrasi ini ialah watak murid Tahun 2. Watak 
kanak-kanak ini terlibat secara langsung dalam ibadah korban apabila mereka membantu orang 
dewasa melakukan penyembelihan. Beberapa orang kanak-kanak hanya menjadi penonton 
sebagai satu pengajaran dalam menjalankan ibadah korban. 
 
Teks pada halaman 44 ini bertujuan untuk menerangkan maksud tugas-tugas Nabi dan 
cara beriman kepada Nabi. Ilustrasi ini merupakan kiasan dan hanya sebagai hiasan kerana 
kesukaran menterjemahkannya menjadi visual. Ilustrasi dilukis dengan menggunakan garisan 
yang halus dan kemas serta warna yang harmoni dengan tona yang berbagai. Ketiga-tiga ilustrasi 
memaparkan nilai moral yang baik dengan tiap-tiap ilustrasi dipisahkan dengan ruang putih 
tanpa dibuat sempadan untuk tiap-tiap ilustrasi. 
 
Halaman 61 memaparkan semua figura berpakaian cantik yang berwarna warni bagi 
gambaran sambutan hari raya setiap tahun. Nilai moral yang dipaparkan semasa pada hari raya 
ialah bermaaf-maafan antara satu sama lain. Ilustrasi penuh dengan nilai estetika, kesan kedutan 
kain dan pencahayaan yang dibuat sangat menarik dan berjaya menggambarkan suasana hari 
raya. Imej disusun dalam komposisi segi tiga dengan menunjukkan perlakuan bersalam, 
mendukong anak dan memeluk ibu. Gabungan teknik pewarnaan komputer dan kesan jalinan 
yang dipilih untuk lantai, sofa dan rumput menjadikan ilustrasi menarik. 
 
Ilustrasi pada halaman 65 adalah gambaran di dasar laut, daratan dan langit merupakan 
satu kiasan mengenai nikmat yang diberikan oleh Tuhan kepada makhluknya. Ilustrasi dibuat 
perincian pada imej di dasar laut iaitu pada hidupan laut, pasir, batu karang dan tumbuh-
tumbuhan. Imej-imej ini dibuat dengan lakaran dan dimasukkan kesan jalinan dengan sangat 
teliti. Kesan-kesan ini menjadikan imej yang dilukis kelihatan hidup dan menarik. Warna yang 
dihasilkan menepati prinsip pewarnaan yang betul. Ia menjadi faktor penting dan daya penarik 
untuk halaman ini. Warnanya dipilih dari keluarga warna dan tona yang sama dan di dominasi 
oleh warna biru kecuali pada imej seperti ikan, ketam, batu karang, tapak sulaiman dan sotong. 
Penyusunan imej dibuat dalam keadaan berselerak dan bebas untuk menunjukkan kehidupan 
bebas hidupan laut bawah laut. 





3. Interpretasi dalam Konsep Interpretasi Empat Lapis dalam buku teks Pendidikan Islam 
 
Halaman 6 dalam buku teks Pendidikan Islam Tahun 2 merupakan satu literal yang membawa 
makna sebenar mengenai simbol dan kiasan serta pergertian ibadah korban.  Ibadah korban 
dilakukan pada Hari Nahr atau Hari Raya Haji (10 Zulhijjah) dan pada hari-hari Tasyrik (11,12 dan 
13 Zulhijjah) untuk mendekatkan diri kepada Allah. Latar belakang dilukis imej masjid untuk 
mengukuhkan lagi perlakuan ibadah korban ini dijalankan. Imej masjid ini juga untuk 
membezakan penyembelihan pada majlis kenduri kahwin, penyembelihan untuk dijual atau 
untuk  ibadah korban. Ia juga secara tidak langsung melatih murid memahami konsep korban 
yang sebenarnya disebalik peristiwa Nabi Ibrahim merelakan anaknya Ismail disembelih. Dalam 
ilustrasi ini juga ilustrator telah memaparkan semangat bekerjasama dan gotong-royong semasa 
melakukan ibadah korban. 
 
Ilustrasi pada halaman 44 ini merupakan satu allegorical merupakan kiasan yang 
membawa pengertian kepada keimanan dan kepercayaan orang Islam mengenai Rasul. Ilustrator 
sukar menterjemahkan ilustrasi untuk tajuk ini. Ilustrasi digambarkan sedemikian sebagai kiasan 
kepada maksud kepada tajuk “Rasul Pemimpin Umat”. Ilustrasi pertama, solat berjemaah di 
masjid dengan memaparkan dua orang kanak-kanak lelaki ke masjid. Solat merupakan perkara 
wajib dan rukun dalam Islam. Ilustrasi ini bertujuan untuk menggalakkan murid bersolat dengan 
menunjukkan riak muka yang gembira untuk menunaikan tanggung jawab sebagai seorang Islam. 
 
Ilustrasi kedua menunjukkan budak perempuan mengaji Al Quran. Mengaji Al Quran 
amalan baik dan mendapat ganjaran pahala jika diamalkan. Ilustrasi memaparkan aktiviti masa 
lapang yang berfaedah, antaranya ialah (i) mendapat pahala banyak, walau satu huruf dibaca 
akan diberi balasan dengan sepuluh kebajikan (ii) Allah akan mengangkat darjat orang yang selalu 
membaca Al Quran, mempelajari isi kandungannya dan mengamalkannya dalam kehidupan 
sehari-hari (iii) mendapatkan ketenangan, di mana setiap ayat Al Quran yang dibacanya akan 
mendatangkan ketenangan jiwa (iv) mendapatkan syafaat (pertolongan) pada hari kiamat nanti 
(v) akan terbebas dari aduan Rasulullah SAW pada hari kiamat nanti. Ilustrasi ketiga, ilustrator 
ingin mendidik murid supaya menyayangi ibu bapa, satu perbuatan yang wajib dilakukan oleh 
setiap anak. Ganjaran pahala apabila memeluk dan salam ibu bapa sebelum ke sekolah. Ilustrasi 
ibu dan bapa digambarkan sebagai pemberi dorongan dan semangat kepada anak sebelum pergi 
ke sekolah. 
 
Halaman 61 ini menjelaskan nilai-nilai moral dalam budaya masyarakat Melayu beragama 
Islam. Ilustrasi keluarga bermaaf-maafan antara satu sama lain semasa menyambut hari raya. 
Gambaran dan perlakuan figura ini berlaku di kampong di rumah datuk dan nenek. Bagi 
membuktikan hari itu ialah hari raya, imej makanan dan kuih raya serta figura berpakaian raya 
dipaparkan. Pengertian bermaaf-maafan pada hari raya sangat sinonim dengan masyarakat 
Melayu. Bermaaf-maafan merupakan nilai moral yang sangat dituntut oleh agama dan budaya 
Melayu. Lazimnya dipaparkan orang muda akan datang memohon maaf kepada orang yang lebih 
tua. Ilustrator telah memasukkan tiga nilai moral tambahan dalam halaman ini. Nilai moral 
tersebut ialah (i) bapa menyusukan anak, tugas ini bukan hanya tugas ibu tetapi bapa juga boleh 
melakukanya (ii) kasih saya ibu dan anak perempuan dengan paparan anak sedang memeluk ibu 
(iii) kucing juga mempunyai sifat bertanggung jawab dengan menyayangi anak-anaknya. 
 




Dalam halaman 65 ini, ilustrator telah memperkenalkan konsep allegorical yang 
bermaksud kiasan tentang kemuliaan Allah yang memberi nikmat kepada manusia. Ilustrasi ini 
menceritakan tentang Allah yang mencipta alam ini dan telah memberi kenikmatan kepada 
umatNya. Kemuliaan Allah dikiaskan dengan imej langit, daratan dan laut. Ilustrasi dalam 
halaman ini memberi fokus kepada suasana dan aktiviti di atas permukaan dan dalam laut. 
Kemuliaan dan keEsaan Allah digambarkan dengan imej dalam laut yang terdapat berbagai-bagai 
hidupan laut yang cantik dan berwarna warni. Kehidupan dalam laut jarang diketahui dan 
dipertontonkan kepada pembaca. Justeru itu, imej dalam laut ini dipilih dan dipaparkan dalam 
halaman ini  berbanding daratan dan langit yang selalu dilihat. 
 
4. Penilaian Interpretasi Empat Lapis dalam buku teks Pendidikan Islam 
 
Halaman 6 dalam buku teks Pendidikan Islam Tahun 2 memaparkan ilustrasi  mengenai ibadah 
korban. Berdasarkan Interpretasi Empat Lapis, ilustrasi ini adalah paparan nilai-nilai keagamaan. 
Pengajaran dan mesej yang hendak disampaikan di sini ialah ibadah korban akan mendapat 
balasan pahala dan ganjaran ke syurga. Ilustrator juga telah berjaya menunjukkan perlakuan 
figura yang berbagai-bagai aksi seperti menarik tali lembu, memegang lembu, berdiri melihat 
sembelihan dan penyembelih membuka sarung pisau. Terdapat beberapa imej yang menjadi 
simbol dalam cerita korban ini seperti masjid; bersolat di Hari Raya Haji, cangkul; peralatan untuk 
mengorek lubang, nombor 2 iaitu senarai lembu untuk dikorbankan dan pakaian baju Melayu 
ketika sambutan hari raya korban. Ilustrasi dalam kategori tepat dengan teks kerana pembaca 
mudah memahami apa yang hendak disampaikan oleh ilustrasi. 
 
Dalam halaman 44 ini terdapat tiga ilustrasi yang menjelaskan mengenai tajuk tugas-tugas 
Rasul. Sukar untuk melukis dan menterjemahkan ilustrasi ini kerana boleh menyentuh sensitif 
agama terutama mengenai figura Rasul. Ilustrator telah berjaya menghasilkan ilustrasi dengan 
menarik walaupun sukar menterjemahkan maksud teks. Ilustrator telah dapat menunjukkan nilai 
moral berdasarkan konsep Interpretasi Empat Lapis seperti ilustrasi kanak-kanak ke masjid, 
ilustrasi kanak-kanak mengaji dan ilustrasi yang menggambarkan hubungan kasih sayang dalam 
keluarga. Ilustrasi yang dilukis adalah kategori tidak tepat dengan teks kerana kesukaran 
menterjemahkan maksud tajuk “Rasul Pemimpin Umat”. 
 
Kandungan pelajaran dalam halaman 61  ini  disampaikan melalui ilustrasi dan bukannya 
teks. Teks kandungan hanya ada serangkap pantun empat kerat yang bermaksud  bermaaf-
maafan amalan mulia di pagi raya. Ilustrator telah menunjukkan beberapa perlakuan baik 
berdasarkan pegangan dan nilai keagamaan dengan gambaran cucu bermaaf-maafan dengan 
datuk dan nenek, bapa mendukung anak kecil sambil memberi susu dan anak perempuan 
memeluk ibu tanda kasih sayang. Ilustrasi dalam halaman ini merupakan konsep literal dalam 
Interpretasi Empat Lapis yang memberi makna sebenar mengenai ilustrasi. Perlakuan bermaaf-
maafan dan gambaran perlakuan-perlakuan figura yang lain memberi mesej yang tertentu.  
Ilustrasi dalam halaman ini adalah kategori sangat tepat dengan teks. 
 
Halaman 65 menerangkan Surah Al Karim yang membawa maksud Allah itu Maha Mulia 
kerana memberikan kebaikan dan nikmat kepada manusia. Sukar bagi ilustrator untuk 
menterjemahkan maksud Surah Al Karim ke visual. Ilustrasi menerangkan konsep allegorical  
atau kiasan kepada Allah itu Maha Mulia kerana memberikan kebaikan dan nikmat kepada 
manusia. Ilustrator sengaja memberi fokus yang lebih dan membuat perincian pada scene di laut 




berbanding langit dan daratan. Ini adalah kerana scene di laut jarang dilihat oleh pembaca dan ia 
juga menarik dengan diberi perincian pada setiap imej yang dilukis. Scene di dasar laut sesuai 
dengan tajuk “Allah Memberi Nikmat Kepada Manusia” kerana scene ini menunjukkan 
keagungan dan kehebatan Allah mencipta alam ini. Jadi nikmat ini diterjemahkan  dalam bentuk 
ilustrasi yang menarik dari segi warna, susunan setiap imej visual dan kemahiran tinggi ilustrator 
melukis ilustrasi. Keseluruhan ilustrasi sangat menarik dan berkualiti. Ilustrasi yang dilukis adalah 





Berdasarkan Teori Schapiro (1996), penulisan kajian ini adalah berdasarkan konsep ‘Interpretasi 
Empat Lapis’ (Four-Fold Interpretation) yang merupakan teori yang dirujuk dalam kajian ini. Teori 
ini merangkumi aspek, (i) literal yang bermaksud makna sebenar mengenai bentuk, simbol dan  
perlakuan figura (ii) moral, merupakan pegangan dan nilai-nilai keagamaan, (iii) allegorical 
bermaksud kiasan, membawa pengertian keimanan, doktrin dan kepercayaan (iv) anagogical, 
yang menceritakan tentang masa depan, soal balasan syurga dan neraka. 
 
Interpretasi merupakan satu perkara penting semasa aktiviti melihat dan menghayati 
karya seni. Apabila seseorang menginterpretasi karya seni ia akan mengenal pasti dan 
mendeskripsi karya tersebut. Aktiviti intelektual yang berlaku ialah apabila seseorang itu akan 
sedaya upaya menyingkap makna yang lebih dalam dari sesuatu ilustrasi dan teks. Bagaimana 
seseorang itu menginterpretasi sesuatu karya bergantung pada apa yang pernah dilihat dan juga 
berdasarkan pengalamannya. Walau bagaimanapun, interpretasi haruslah berdasarkan pada 
fakta dan bukti yang dikumpul oleh audien atau pengkritik ketika mengenal pasti dan 
mendeskripsi karya tersebut. 
 
 Analisis ilustrasi berdasarkan Model Edmund Feldman (1967) mendapati Interpretasi 
Empat Lapis berdasarkan Teori Semiotik Visual oleh Mayer Schapiro (1996) dalam buku teks 
Pendidikan Islam Tahun 2 telah mencakupi empat konsep ini. Halaman 6 adalah mengenai 
konsep allegorical, merupakan kiasan kepada pengertian keimanan dan doktrin. Ibadah korban 
yang dibuat adalah kiasan kepada peristiwa korban yang merupakan salah satu ibadah dalam 
Islam di samping mensyukuri nikmat yang diberikan Allah. Nilai murni dalam aktiviti ini ialah 
semangat kerjasama dan gotong-royong. Di halaman 44 konsep allegorical yang membawa 
maksud kiasan kepada keimanan, doktrin dan kepercayaan kepada agama. Beriman kepada Rasul 
dizahirkan dengan pengetahuan mengenai tugas-tugas Rasul. Ilustrasi di halaman ini merupakan 
kiasan dengan memaparkan figura bersolat, mengaji Al Quran dan menyayangi kedua-dua ibu 
bapa. Halaman 61 pula merupakan konsep literal yang membawa makna sebenar tentang 
bentuk, simbol dan perlakuan figura. Simbol bermaaf-maafan digambarkan dengan perlakuan 
dalam sebuah keluarga sedang bermaafan di hari raya. Gambaran ilustrasi bermaafan ini telah 
melahirkan maksud kasih sayang dan hubungan baik dalam keluarga. Dalam halaman ini juga 
maksud simbol dan perlakuan ditunjukkan budak perempuan mengangkat kaki kanan apabila 
memeluk ibunya. Kebiasaannya perlakuan ini hanya dipaparkan dalam filem Barat apabila wanita 
memeluk pasangannya yang merupakan kesan spontan ketika “sedang bergembira” dan “terlalu 
teruja”. Maksud “mengangkat kaki” dalam halaman ini ialah kanak-kanak ini ‘sangat menyayangi’ 




ibunya. Perlakuan ini adalah merupakan pengaruh dari budaya Barat yang cuba diselitkan oleh 
ilustrator dalam ilustrasi ini. Ilustrasi ini boleh dirujuk dalam Rajah 1.5 di bawah. 
 
                                                          
 
Rajah 1.5: Budak perempuan memeluk ibu dengan kaki kanan diangkat tanda sayang ibu. 
 
Dalam halaman 65 pula, konsep moral dipaparkan dengan nilai keagamaan. Tajuk dalam 
halaman ini  berdasarkan Surah Al Karim mengenai Allah itu Maha Mulia kerana memberi nikmat 
kepada semua manusia. Nikmat yang diberi Allah telah dipaparkan dengan ilustrasi aktiviti 
manusia di dasar laut dengan hidupan laut yang banyak dan cantik. Nikmat yang diberi Allah ini 
juga telah dijelaskan dengan gambaran kehidupan makluk Allah di dasar laut, atas daratan dan 

















Rajah 1.6: Mempercayai Allah itu Maha berkuasa dengan memberi kehidupan yang meliputi langit, 










Halaman 65 ini juga menyatakan konsep anagogical yang menceritakan tentang masa 
depan, soal balasan syurga dan neraka. Sukar bagi ilustrator untuk menggambarkan tentang masa 
depan dan tidak boleh juga menggambarkan syurga dan neraka. Justeru itu hanya gambaran alam 
yang dijadikan Allah sebagai satu simbolik. Allah itu memiliki sifat kebaikan, Maha Pemurah dan 
pemberi nikmat. Manusia juga mesti mempunyai sifat pemurah dan tidak angkuh. Kebaikan dan 




Kesimpulannya semua Konsep Interpretasi Empat Lapis dalam kajian ini dapat diaplikasikan 
dalam karya (ilustrasi) Pendidikan Islam Tahun 2. Konsep ini terdiri dari; (i) literal iaitu makna 
sebenar mengenai bentuk, simbol dan perlakuan figura. Konsep ini telah disenaraikan seperti 
perlakuan-perlakuan yang dilakukan oleh figura, (ii) moral yang merupakan pegangan dan nilai-
nilai keagamaan (iii) allegorical merupakan kiasan mengenai sesuatu peristiwa berlaku yang 
membawa pengertian keimanan, doktrin dan kepercayaan. Konsep ini telah diterapkan dalam 
buku teks Pendidikan Islam pada tajuk yang melibatkan bidang Al Quran, akidah, ibadat dan sirah 
(iv) anagogical pula memaparkan ilustrasi tentang alam sesudah kematian dan soal balasan 
syurga dan pahala. Hampir semua ilustrasi menyatakan konsep ini, merupakan ilustrasi yang 
berfungsi sebagai hiasan kerana kesukaran untuk menterjemahkannya ke visual.   
 
 Di harap kajian ini dapat dijadikan panduan dan rujukan kepada pengkaji untuk membantu 
penerbit buku teks khususnya ilustrator semasa menghasilkan ilustrasi dalam buku teks 
Pendidikan Islam. Aspek penting seperti Interpretasi Empat Lapis dan elemen seni reka perlu 
diambil perhatian dengan serius oleh penerbit semasa menghasilkan ilustrasi. Ini adalah 
disebabkan aspek ini merupakan aspek penting semasa menghasilkan ilustrasi dalam buku teks 
Pendidikan Islam. Aspek ini penting untuk kefahaman murid belajar dalam kelas dan juga menjadi 
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Adaptasi analisis karya berdasarkan Model Edmund Feldman (1967) 
 
Bil. Peringkat Analisis Penjelasan 
1. Deskripsi 
 
Peringkat ini merupakan 
peringkat penyenaraian semua 
objek seni yang dilihat dalam 
ilustrasi buku teks Pendidikan 
Islam. Pengkaji menceritakan 
objek tanpa membuat, penilaian, 
analisis atau interpretasi.  
 
Huraian deskripsi ditulis dengan menghuraikan apa yang 
dilihat oleh pengkaji terhadap ilustrasi dalam buku teks 
Pendidikan Islam. Pengkaji melahirkan dan meluahkan 
apa yang dilihat secara terperinci. Ia lebih kepada 
inventori ke atas apa yang pengkaji nampak dalam hasil 





Mengenal pasti karya ilustrasi 
dalam buku teks Pendidikan Islam 
dengan menyelidik serta 
menghurai prinsip dan elemen 
estetika yang terdapat dalam 
karya ilustrasi secara terperinci, 
dalam bidang seni halus, visual 





Menjelaskan karya ilustrasi yang dianalisis dengan 
disokong data tampak secara visual. Bagi menjelaskan 
lagi peringkat ini, beberapa persoalan boleh 
dipertimbangkan semasa menilai ilustrasi tersebut: 
• Bagaimana ilustrator melakukannya? 
• Menggunakan pelbagai elemen untuk analisis untuk 
iconograpy, allegory, mitos dan lain-lain? 
• Bagaimanakah prinsip dan elemen estetika yang 
digunakan dalam ilustrasi tersebut? 
• Apa yang menarik perhatian anda dengan karya 
ilustrator, mengapa?  
• Adakah pengkaji melihat hubungan antara karya 
ilustrasi yang dinilai dengan maklumat yang pengkaji 




Mentafsir hal-hal yang terdapat di 
sebalik sebuah karya ilustrasi 
dengan memberi makna, amanat 
atau nilai yang terkandung di 
dalamnya. Tafsiran adalah dari 
perspektif pengkaji sendiri, aliran 
dan pengalaman sendiri 
berdasarkan bukti yang ada 
dalam seni visual dan penerbitan 
buku. 
Karya-karya ilustrasi dibincang merangkumi perkara-
perkara seperti perkaitan antara ilustrasi dan teks, 
prinsip rekaan, subjek kajian, dan isu-isu sosial atau 
kebudayaan. Ia menjawab persoalan; 
• Apakah tema atau subjek kajian dalam ilustrasi yang 
dihasilkan? 
• Apakah perasaan dan emosi apabila berkomunikasi 
dengan karya ilustrasi tersebut? 
• Apakah maksud karya ilustrasi tersebut; atau adakah 
ia bermakna kepada kajian pengkaji? 







Ini merupakan tahap tertinggi  analisis atas sesuatu 
ilustrasi dalam buku teks Pendidikan Islam. Penilaian ini 
mesti jujur dan tidak bias sama ada ilustrasi yang 




Membuat kesimpulan tentang 
karya seni (ilustrasi) berdasarkan 
semua maklumat yang telah 
dikumpul dari deskripsi, analisis 
dan tafsiran pengkaji. 
dihasilkan menarik, berkualiti atau tidak. Pengkaji 
membuat kesimpulan mengenai karya yang dikaji dengan 
maklumat yang dikumpul dari maklumat pengkaji, 
analisis dan tafsiran pengkaji. 
Ia menjawab soalan: 
• Apakah pandangan pengkaji mengenai tiga langkah di 
atas mengenai deskripsi, analisis dan tafsiran ke atas 
ilustrasi yang dikaji? 
• Apakah reaksi dan emosi pengkaji terhadap karya 
• Apakah hasil yang boleh dipelajari melalui karya 
ilustrasi ini. Adakah ia boleh memberi pengajaran 
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 Kajian silang budaya bukanlah sesuatu yang baru dalam bidang kesusasteraan. Kajian 
silang budaya ini telah menjadi salah satu aspek kajian yang sering menjadi tumpuan penyelidik 
bukan sahaja dalam bidang kesusasteraan tetapi juga dalam pelbagai bidang ilmu yang lain. Oleh 
itu, kajian ini turut menerapkan kajian silang budaya atau dikenali juga sebagai perbandingan 
intercultural untuk meneliti dua buah karya daripada dua orang penulis besar. Karya yang dipilih 
untuk kajian ini adalah cerpen “Perempuan” karya Sasterawan Negara Allahyarham Shahnon 
Ahmad yang dibandingkan dengan cerpen “The Arrangers of Marriage” seorang pengkarya besar 
dari benua Afrika. Kedua-dua cerpen ini dipilih untuk diteliti pelbagai aspek yang memperlihatkan 
persamaan dan perbezaannya yang menyentuh berkenaan dengan latar budaya masyarakat serta 
sudut pandang kedua-dua pengarang terhadap pembinaan watak wanita. Perbandingan silang 
budaya yang dinilai di dalam kedua-dua buah cerpen berkenaan bukan sahaja menggambarkan 
daya kreativiti pengarang dalam menerapkan unsur realiti di dalam karya mereka malahan juga 
turut memberikan gambaran kepada pembaca tentang unsur kebudayaan yang menjadi latar di 
dalam kedua-dua cerpen. Melalui penelitian ini, pengkaji akan menganalisis unsur budaya tersebut 
dengan menyentuh beberapa aspek seperti perjuangan wanita, perkahwinan, cara hidup dan 
sebagainya. Aspek-aspek ini kemudiannya disertakan dengan contoh petikan daripada kedua-dua 
cerpen untuk memudahkan pembaca memahami penulisan ini. 
 














Keunikan bidang kesusasteraan terletak pada sifat keterbukaannya yang menjadikan 
bidang-bidang lain sebagai ‘rakan’ untuk mengembangkan lagi idea dalam bidang kesusasteraan. 
Sifat keterbukaannya telah mewujudkan pelbagai pecahan aspek ilmu dalam kesusasteraan itu 
sendiri. Antara bidang yang amat berkait rapat dengan bidang kesusasteraan adalah seperti kajian 
sastera dengan budaya yang banyak mendapat perhatian para pengkaji. Selain itu, bidang sastera 
juga boleh dikaitkan dengan bidang agama, politik, sosial, falsafah, dan banyak lagi yang 
diungkapkan sebagai sastera bandingan. Menurut Henry H. H. Remak (1990: 1), 
Sastera bandingan merupakan kajian sastera di luar batas sesebuah negara dan 
kajian tentang hubungan di antara sastera dengan bidang ilmu serta kepercayaan 
yang lain seperti seni (misalnya, seni lukis, seni ukir, senibina, seni muzik), 
falsafah, sejarah, sains sosial (misalnya politik, ekonomi, sosiologi), sains, 
agama dan lain-lain. 
 
Penulisan ini memberi fokus terhadap perkaitan antara kesusasteraan dengan budaya melalui dua 
budaya besar iaitu budaya Melayu dengan budaya Afrika tanpa mengetepikan aspek-aspek lain 
seperti yang dinyatakan. Berteraskan penilaian antara dua budaya yang berbeza ini, pendekatan 
intercultural digunakan yang terbina hasil kewujudan sastera bandingan. Menurut Susan Bassnett 
(1999: 1), “…kesusasteraan bandingan melibatkan pengkajian teks yang merentasi budaya, 
bahawa ia berciri antara disiplin dan berkaitan dengan pola hubungan dalam kesusasteraan yang 
merentasi ruang dan waktu.” Pandangan ini dikukuhkan lagi dengan mengambil pendapat Md. 
Salleh Yaapar (1999: 19) yang menyatakan bahawa “…ternyata kesusasteraan bandingan 
merupakan disiplin yang cukup relevan dan menarik; mempunyai kaitan dengan wacana 
pascakolonial yang pesat berkembang, dan dengan soal kelainan bangsa, budaya serta pencarian 
jati diri masyarakat Asia dan Afrika.” 
Pendekatan intercultural merupakan satu pendekatan yang membandingkan antara dua 
buah atau lebih karya sastera daripada dua buah budaya yang berbeza. Menurut Douwe Fokkema 
(1989), intercultural ialah “…the comparative study of literature across cultural boundaries.” 
Manakala, Hans Gullestrup (2006) pula berpendapat bahawa intercultural sebagai “…that complex 
whole which includes knowledge, belief, art, morals, law, custom and any other capabilities and 
habits acquired by man as member of society.” Jadi, dapat disimpulkan bahawa intercultural 
merupakan sebuah bidang yang mengkaji budaya antara dua atau lebih budaya yang dipisahkan 
oleh sempadan bangsa, agama, dan geografi. 
Perbincangan penulisan ini mengaplikasikan dua buah karya iaitu cerpen “Perempuan” 
karya Shahnon Ahmad dan cerpen “The Arrangers of Marriage” karya Chimamanda Ngozi 




Adichie. Menerusi kedua-dua cerpen berkenaan, nilai budaya antara dua kelompok masyarakat 
tersebut iaitu masyarakat Melayu dengan masyarakat Afrika bakal diketengahkan. Seterusnya, 
unsur budaya tersebut dianalisis dan dibandingkan untuk melihat persamaan dan perbezaan yang 
terdapat di antara dua budaya berkenaan. Sebelum meneliti dengan lebih mendalam aspek 
perbandingan, sinopsis kedua-dua cerpen berkenaan terlebih dahulu dikemukakan.  
Cerpen “Perempuan” oleh Shahnon Ahmad mengisahkan seorang gadis bernama Siti yang 
telah ditetapkan perkahwinannya dengan seorang lelaki berusia bernama Haji Rahmat yang telah 
lama berada di Mekah. Sebagai seorang gadis Melayu, Siti terpaksa menerima segala aturan hidup 
yang telah ditetapkan oleh ibu bapanya termasuk hal berkaitan memilih pasangan hidup. Namun, 
berlaku pemberontakan dalaman terhadap diri Siti. Siti ingin menentang perkahwinan yang telah 
diaturkan untuknya tetapi statusnya sebagai gadis Melayu telah menghalang Siti daripada 
bertindak sedemikian. Selain itu, cerpen ini juga memaparkan pertentangan nilai antara dua 
generasi yang merangkumi persoalan taat pada orang tua, kebebasan wanita dan keagamaan. 
Cerpen “The Arrangers of Marriage” pula merupakan karya Chimamanda Ngozi Adichie 
yang mengisahkan kehidupan seorang wanita yang bernama Chinaza Agathta Okafor yang telah 
diaturkan perkahwinannya dengan seorang lelaki yang bernama Dave atau Ofodile Emeka 
Udenwa. Perkahwinan antara Agatha dengan Dave telah diaturkan oleh Pak Cik Ike dan Mak Cik 
Ada bersama ibu Dave. Perkahwinan yang diaturkan ini menyebabkan Agatha terpaksa mengikut 
suaminya yang bekerja sebagai doktor ke Amerika. Perpindahannya ke Amerika telah 
menyebabkan Agatha mengalami perubahan cara hidup yang amat bertentangan dengan 
kehidupannya semasa berada di Nigeria. Pertentangan corak hidup yang dihadapi oleh Agatha ini 
telah membuka minda Agatha tentang kebebasan. Kehidupan di Amerika yang bebas bersifat 
kontradik dengan dirinya yang terpaksa hidup bersama suami yang dipilih oleh pak cik dan mak 
ciknya. Pertemuan dengan Nia telah memberikannya pandangan yang lebih luas berkenaan dengan 
kebebasan yang telah menuntut Agatha untuk mendapat kebebasan daripada suaminya. 
Berdasarkan sinopsis berkenaan, dapat dibuat kesimpulan awal bahawa kedua-dua cerpen 
tersebut mengandungi unsur-unsur budaya yang diterapkan secara kreatif dan diasosiasikan 
dengan keadaan masyarakat yang melingkari tek-teks berkenaan oleh kedua-dua pengarang. 
Perjuangan wanita dalam membebaskan diri daripada subordinat kaum lelaki sebagai tema 
kedua-dua cerpen merupakan aspek pertama yang boleh dibandingkan. Perkara ini sedemikian 
kerana kedua-dua cerpen tersebut mengetengahkan watak-watak wanita sebagai watak utama iaitu 
Siti dalam cerpen “Perempuan” dan Chinaza Agatha Okafor dalam cerpen “The Arrangers of 
Marriage”. Kedua-dua watak berkenaan berusaha untuk membebaskan diri mereka daripada 




kongkongan kaum lelaki. Namun, kaedah yang digunakan oleh kedua-dua watak tersebut adalah 
berbeza bersesuaian dengan amalan kehidupan masyarakatnya.  
Watak Siti misalnya protes terhadap perkahwinan yang diaturkan oleh keluarganya 
bersama Haji Rahmat. Namun, protes Siti hanya ditunjukkan dengan perlakuannya terhadap unsur-
unsur yang terdapat di sekitarnya. Protes yang dilakukan oleh Siti ini lebih dikenali sebagai ‘silent 
protes’ kerana siti hanya menentang keputusan ayahnya secara dalaman sahaja. Watak Siti 
disenyapkan oleh Shahnon Ahmad secara lahiriahnya namun secara dalamannya Siti digambarkan 
oleh pengarang sebagai sedang mengalami protes dalaman. Menurut Siti Hajar Che Man (2007: 
129), Siti hanya mampu berkata-kata dengan marah hanya dalam dirinya, suara hatinya 
menyumpah-nyumpah, babi, bedebah, aku tidak mahu beberapa kali. Bahkan Siti turut 
menunjukkan protesnya dengan bertindak terhadap unsur-unsur di sekitarnya. Situasi ini dapat 
dikesan dalam petikan berikut,  
Bedebah kucing ini! Siti menghulur jari ke bawah perut Comel yang manja, 
mencubitnya kuat-kuat. Keradangan pantas menjongol lalu bersarang di 
sanubari (Shahnon Ahmad, 1995: 65 & 66). 
 
Berdasarkan petikan tersebut, dengan jelas diperlihatkan betapa watak Siti protes terhadap 
keputusan yang diambil oleh ayahnya. Namun, protes Siti ini tidak dapat dizahirkan secara terbuka 
kerana Siti terikat dengan amalan masyarakat Melayu yang berpegang kepada prinsip 
menghormati orang yang lebih tua. Prinsip inilah yang membataskan Siti untuk melakukan protes 
secara terbuka sehingga akhirnya Siti terpaksa akur dengan keputusan ayahnya. Siti Hajar Che 
Man (2007: 128) sekali lagi mengemukakan pandangan bahawa Siti sendiri telah dididik dengan 
penuh tertib, tidak pernah melawan cakap ibu dan ayahnya, akur dengan suruhan ayah dan ibunya, 
mendengar dengan penuh sopan, duduk amat rapi bersimpuh, tidak pernah keluar rumah kecuali 
ke sungai dengan ditemani ibunya. Beliau turut menambah bahawa menerusi cerpen tersebut 
Shahnon Ahmad jelas memperlihatkan peranan bapa Siti yang mempunyai kuasa, kawalan dan 
kata putus dalam membuat sebarang keputusan (Siti Hajar Che Man, 2007: 127). Berdasarkan 
situasi berkenaan, watak ayah Siti boleh dianggap sebagai watak lelaki yang mengawal watak Siti 
sebagai watak yang melaksanakan konsep subordinat lelaki ke atas wanita. 
Cerpen “The Arrangers of Marriage” juga mengetengahkan persoalan berkaitan dengan 
perjuangan wanita untuk membebaskan diri daripada subordinat kaum lelaki. Namun, persekitaran 
yang melingkari watak wanita dalam cerpen ini adalah berbeza dengan watak Siti. Setelah 
berkahwin dengan Dave, Agatha pada awalnya dilihat secara fizikal masih bertindak mengikut 
sahaja kehendak suaminya. Namun, Agatha turut melakukan protes secara dalaman dengan 




perubahan-perubahan yang ingin dilakukan oleh Dave terhadap dirinya supaya mengikut gaya 
hidup orang Amerika. Misalnya, Agatha masih mempertahankan bahawa namanya ialah Chinaza 
Agatha Okafor apabila suaminya inginkan Agatha manukarkan namanya kepada Agatha Bell. 
Perkara ini dapat diperhatikan seperti berikut, 
“I never have, my English name is just something on my birth certificate. I’ve been 
Chinaza Agatha Okafor my whole life” (Chimamanda Ngozi Adichie, 2009: 173). 
 
Petikan berkenaan jelas memperlihatkan betapa watak Agatha masih mahu mengekalkan nama 
asalnya. Watak Dave di dalam cerpen ini boleh dianggap sebagai watak lelaki yang melaksanakan 
subordinat lelaki ke atas wanita. Namun, batasan yang dihadapi oleh Agatha adalah berbeza 
dengan Siti apabila Agatha bersetuju berkahwin dengan Dave kerana dia menganggap bahawa 
dengan berkahwin dengan Dave, dia dapat membalas jasa pak cik dan mak ciknya. Keadaan ini 
dapat dijelaskan berdasarkan contoh berikut, 
I had thanked them both for everything – finding me a husband, taking me into 
their home, buying me a new pair of shoes every two years. It was the only way 
to avoid being called ungrateful (Chimamanda Ngozi Adichie, 2009: 170). 
 
Oleh hal yang sedemikian, dapatlah dirumuskan bahawa perbandingan intercultural antara kedua-
dua cerpen ini melibatkan aspek perjuangan wanita dalam membebaskan diri daripada subordinat 
kaum lelaki. 
 Aspek perkahwinan juga merupakan antara aspek yang boleh diketengahkan dalam 
menilai unsur intercultural antara kedua-dua cerpen ini. Kedua-dua cerpen berkenaan 
mengetengahkan budaya perkahwinan antara masyarakat Melayu dengan masyarakat Afrika yang 
diaturkan oleh ahli keluarga dengan menentukan calon suami atau isteri untuk anak mereka. Bagi 
masyarakat Melayu, penentuan calon suami untuk anak gadis memang wujud terutama sekali 
dalam kalangan masyarakat Melayu terdahulu. Pada zaman dahulu, soal memilih dan menentukan 
pasangan hidup adalah merupakan hak mutlak ibu bapa atau orang-orang tua (Mohd. Fuad 
Abdullah, 1989: 22). Pemilihan calon suami atau isteri ini dilakukan oleh ahli keluarga bagi 
memastikan mereka memperoleh bakal menantu yang paling baik untuk anak mereka. Perkara ini 
jelas terpapar di dalam cerpen “Perempuan” karya Shahnon Ahmad apabila beliau 
mengetengahkan idea berkenaan dengan pemilihan Haji Rahmat sebagai calon suami Siti oleh 
keluarganya. Ayah Siti terutamanya amat bersetuju dengan permintaan Haji Rahmat untuk 
menjadikan Siti sebagai isterinya kerana mereka mengetahui bahawa Haji Rahmat merupakan 
seorang yang mempunyai latar belakang yang amat baik dan mempunyai pegangan agama yang 
sangat kuat. Selain ayahnya, ahli keluarga yang lain seperti Pak Su dan Mak Su Siti juga bersetuju 




dengan keputusan untuk mengahwinkan Siti dengan Haji Rahmat. Perkara ini memperlihatkan 
bahawa perkahwinan antara Siti dengan Haji Rahmat adalah perkahwinan yang diaturkan oleh ahli 
keluarganya seperti yang digambarkan dalam petikan, “Salam Haji Rahmat adalah salam keramat 
bagi ayah dan ibu. Ayah tidak akan menolak lagi” (Shahnon Ahmad, 1995: 74). 
Begitu juga dengan masyarakat Afrika yang memberikan kuasa kepada kaum keluarganya 
terutama ibu bapa untuk menentukan calon suami atau isteri untuk anak mereka. Menurut Patrick 
Iroegbu (http://nigeriavillagesquare.com), when a male is ready to marry, his family initiates the 
search for a bride. This search often follows a circle of relations beginning with ego and 
proceeding from inside to outside or asking close relations. Berdasarkan cerpen hasilan 
Chimamanda ini, kuasa memilih suami untuk Agatha telah diberikan kepada Pak Cik Ike dan Mak 
Cik Ada yang telah memelihara Agatha sejak kecil lagi. Kedua-dua watak ini telah berperanan 
sebagai ibu bapa kepada Agatha dan mereka telah memilih seorang lelaki yang bernama Ofodile 
Emeka Udenwa yang merupakan keturunan Nigeria yang telah menetap dan bekerja di Amerika. 
Pemilihan Ofodile Emeka Udenwa atau Dave oleh pak cik dan mak ciknya adalah disebabkan latar 
belakang Dave yang bekerja sebagai seorang doktor yang diyakini mampu memberikan kehidupan 
dan masa hadapan yang lebih baik kepada Agatha. Perkara ini dapat diperhatikan daripada petikan 
berikut, 
Uncle Ike would probably smile into the phone, the same kind of smile that had 
loosened his face when he told me that the perfect husband had been found for 
me (Chimamanda Ngozi Adichie, 2009: 169). 
 
“What have we not done for you? We raise you as our own and then we find 
you an ezigbo di! A doctor in America! It is like we won a lottery for you!” 
(Chimamanda Ngozi Adichie, 2009: 170). 
 
Dengan itu, ternyata bahawa masyarakat Afrika juga mengamalkan sistem pengaturan 
perkahwinan oleh ahli keluarga atau orang yang lebih tua. Berdasarkan penelitian terhadap aspek 
perkahwinan ini, kedua-dua budaya yang diamalkan oleh masyarakat yang menjadi latar penulisan 
cerpen ini mempunyai satu persamaan iaitu berkaitan pemilihan pasangan yang ditetapkan oleh 
ahli keluarga untuk anak mereka. Oleh itu, jelaslah bahawa aspek perkahwinan juga merupakan 
antara aspek penting yang boleh dinilai dalam menbandingkan kedua-dua cerpen ini dari sudut 
pandangan intercultural. 
 Cara hidup yang diamalkan oleh watak-watak yang terdapat di dalam kedua-dua cerpen 
berkenaan juga boleh dinilai berteraskan konsep intercultural ini. Sesebuah masyarakat 
mempunyai cara hidup mereka yang tersendiri yang diamalkan secara turun temurun dari satu 
generasi ke satu generasi. Namun, cara hidup mereka pastinya akan berubah dari semasa ke semasa 




oleh faktor-faktor persekitaran sama ada faktor semulajadi atau faktor tidak semulajadi. Culture is 
dynamic and can be taught and learned, making it a potentially rapid form of adaptation to change 
in physical conditions (http://www.scribd.com). Faktor-faktor semulajadi boleh dikategorikan 
seperti faktor bencana alam, perubahan cuaca atau perpindahan sesebuah masyarakat ke sesebuah 
tempat. Manakala, faktor tidak semulajadi pula adalah seperti penjajahan, peperangan, perubahan 
teknologi, pemerintah dan sebagainya yang menyebabkan berlakunya asimilasi terhadap 
masyarakat di sesebuah tempat. Cultural change can have many causes, including: the 
environment, inventions, and contact with other cultures (http://www.scribd.com). Walaupun 
sedemikian, masih juga terdapat corak hidup asal yang diamalkan oleh mereka yang sukar untuk 
dihakis.  
 Berdasarkan kedua-dua buah cerpen yang dikaji, masyarakatnya mempunyai cara hidup 
yang tersendiri. Cerpen “Perempuan” masih lagi mengekalkan cara hidup masyarakat Melayu yang 
masih diamalkan di kebanyakan tempat di sekitar Tanah Melayu. Cerpen ini mengungkapkan cara 
hidup masyarakat Melayu yang lazimnya terdapat di kawasan perkampungan yang masih 
mengamalkan cara hidup bercorak tradisional. Antaranya adalah amalan memakan buah pinang 
sebagai amalan yang sering dikaitkan dengan masyarakat kampung. Perkara ini dapat dikesan 
dalam petikan berikut, 
Ayah berpaling, melurus kaki kanan, menelan piak pinang. Tapi kemudian 
membengkok sebelah kaki itu semula, terus mamah lagi sisa-sisa yang tak 
tertelan (Shahnon Ahmad, 1995: 66). 
 
Selain itu, cara hidup masyarakat Melayu juga dapat dikesan apabila ibu Siti menyediakan bahan-
bahan masakan dengan menggunakan peralatan tradisional seperti batu giling yang banyak 
digunakan oleh masyarakat Melayu terdahulu. Perkara ini dinyatakan oleh Shahnon Ahmad (1995: 
70) di dalam cerpennya, “ibu tertinggung di tepi bendul menyembah batu giling melenyek kunyit. 
Tubuhnya terhinggut-hinggut macam pancang tengah arus separuh deras.” Kedua-dua situasi yang 
dipaparkan oleh Shahnon Ahmad ini memberikan gambaran sebenar tentang amalan hidup yang 
diamalkan oleh masyarakat Melayu. 
 Cerpen “The Arrangers of Marriage” pula mengetengahkan cara hidup masyarakat Afrika 
di Nigeria sesuai dengan latar masyarakat dan budaya yang melingkari cerpen ini. Namun, cara 
hidup Afrika yang diamalkan di dalam cerpen ini mengalami proses perubahan akibat perpindahan 
wataknya ke Amerika Syarikat. Menurut Fatimah Busu (1992: 74), 
Seperti kebanyakan Negara Dunia Ketiga yang lain, kebanyakan Negara-negara 
di Afrika juga mengalami pertembungan kebudayaan yang diwarisi daripada 
datuk nenek dengan kebudayaan moden yang datang ke Afrika dibawa oleh 
kebudayaan penjajah dari Barat. 





Perkara ini amat berbeza dengan cerpen “Perempuan” yang masih dilingkari oleh cara hidup asal 
masyarakat Melayu. Antara cara hidup Afrika yang menonjol di dalam cerpen “The Arrangers of 
Marriage” adalah berkaitan dengan tempat makan yang sesuai terutama bagi orang-orang tua. 
Perkara ini dapat dikesan melalui petikan “uncle Ike would be horrified at the thought of eating 
here; he was a titled man and did not even eat at weddings unless he was served in a private room. 
There was something humiliatingly public, something lacking in dignity, about this place,…” 
(Chimamanda Ngozi Adichie, 2009: 176). 
 Selain itu, penyerapan budaya Amerika juga dapat dikesan di dalam cerpen ini yang banyak 
dipaparkan melalui watak Dave. Walaupun Dave merupakan warga Nigeria tetapi watak ini telah 
banyak menyerap cara hidup masyarakat Amerika yang amat bertentangan dengan cara hidup di 
tempat asalnya. Antara cara hidup masyarakat Amerika yang dapat dikesan adalah berkaitan 
dengan cara makan masyarakat Amerika seperti “I watched him eat the rest of the batter-covered, 
and I noticed that he did not finish chewing before he took a sip of water” (Chimamanda Ngozi 
Adichie, 2009: 184). Situasi ini memperlihatkan cara hidup masyarakat Amerika yang dilihat 
pengarang sebagai tidak baik dan tidak sama dengan cara hidup masyarakat Afrika. Berdasarkan 
perbandingan ini, dapat dikesan bahawa kedua-dua cara hidup yang terdapat dalam kedua-dua 
cerpen adalah berbeza sama sekali. Kedua-dua buah cerpen saling memperlihatkan cara hidup 
masyarakat yang melingkari cerpen berkenaan. 
 Selain itu, perbandingan intercultural antara cerpen “Perempuan” dengan cerpen “The 
Arrangers of Marriage” juga boleh dianalisis dari aspek material. Aspek material ini boleh 
dikatakan sebagai budaya material yang merangkumi unsur-unsur material yang dijadikan latar 
dan bahan untuk pengarang mengolah karya mereka.  
Material culture refers to the physical objects, resources, and spaces that people 
use to define their culture. These include homes, neighborhoods, cities, schools, 
churches, synagogues, temples, mosques, offices, factories and plants, tools… 
(http://www.cliffsnotes.com). 
  
Aspek material ini dilihat banyak dimanfaatkan oleh kedua-dua pengarang dalam menghasilkan 
cerpen mereka yang menjadikan karya-karya mereka lebih menarik dan hidup. 
 Cerpen “Perempuan” mengandungi banyak unsur material yang membantu menjadikan 
penceritaan Shahnon Ahmad lebih bersifat realistik.  Kewujudan unsur-unsur material tersebut 
boleh dianggap sebagai menyokong perbuatan dan kelakuan watak-watak yang terdapat di dalam 
cerpen berkenaan. Misalnya, periuk, sudip, pinggan dan mangkuk yang dijadikan pengarang 




sebagai simbol keadaan diri Siti yang tidak mampu berbuat apa-apa terhadap keputusan ayahnya. 
Contohnya,  
Siti melihat sekeliling, masih cuba mencari makhluk. Apa sahaja makhluk. 
Semua serba mati. Semua serba kaku. Senduk. Sudip. Sudu. Pinggan dan 
mangkuk. Belanga dan tudung. Serba mati serba kaku seperti dirinya seorang 
perempuan (Shahnon Ahmad, 1995: 69&70). 
 
Selain itu, penggunaan material lain seperti tikar pandan dan tiang seri juga merupakan unsur 
material yang boleh digolongkan dalam budaya Melayu. Hal ini kerana masyarakat Melayu 
lazimnya mempunyai kemahiran untuk menganyam tikar pandan. Contohnya, “amat rapi timpuh 
Siti; serapi anyaman tikar pandan yang didudukinya” (Shahnon Ahmad, 1995: 65). Manakala, 
tiang seri pula merupakan unsur dalam pembinaan rumah-rumah Melayu yang boleh dikesan dalam 
petikan ini, “ayah tersandar kejap di tiang seri…” (Shahnon Ahmad, 1995: 65). Tiang seri menurut 
kepercayaan masyarakat Melayu merupakan tiang terpenting dalam pembinaan rumah Melayu. 
Perkara ini bersesuaian dengan pandangan Maniyamin Ibrahim (2009: 194) yang berpendapat 
bahawa, 
Terdapat satu tiang paling penting dalam rumah. Tiang tersebut berada di 
tengah-tengah rumah dan dianggap sakral. Tiang tersebut dinamakan tiang seri. 
 
Kedua-dua unsur material tersebut dinyatakan oleh Shahnon Ahmad dalam menghasilkan cerpen 
ini. Jadi, jelaslah bahawa unsur material juga merupakan unsur budaya yang terdapat dalam cerpen 
“Perempuan”. 
 Cerpen “The Arrangers of Marriage” turut menerapkan unsur material sebagai unsur yang 
mengukuhkan lagi pengolahan cerpen. Chimamanda menggunakan unsur-unsur material ini 
sebagai bahan untuknya menjadikan cerpen ini lebih menarik dan menonjolkan lagi kontradiksi 
yang dilalui oleh watak utamanya iaitu, Chinaza Agatha Okafor. Contohnya adalah unsur-unsur 
material yang terdapat di Amerika yang berbeza dengan unsur-unsur material yang terdapat di 
Nigeria. Agatha terpaksa memahami budaya material yang diamalkan oleh masyarakat di Amerika 
yang jauh berbeza dengan budaya material yang diamalkan di tempat asalnya. Misalnya, 
penggunaan pengangkutan awam iaitu bas di Amerika yang hanya memerlukan penumpang untuk 
menekan loceng sahaja untuk memberikan isyarat berhenti kepada pemandu. Keadaan ini berbeza 
dengan penggunaan pengangkutan awam di Nigeria yang memerlukan penumpang untuk menjerit 
kepada pemandu sebagai isyarat mahu berhenti. Perkara ini dapat dikesan berdasarkan petikan 
berikut, 
“This is not like Nigeria, where you shout out to the conductor,” he said, 
sneering, as though he was the one who had invented the superior American 
system. 





Namun, disebalik pernyataan tersebut, dapat difahami secara lebih mendalam bahawa maksud 
yang ingin disampaikan oleh pengarang adalah berkaitan dengan pemberontakan dalaman yang 
dialami oleh watak Agatha. Amerika boleh dianggap sebagai dunia Dave, manakala Nigeria pula 
adalah dunia Agatha. Apabila berada berada di dunia Dave, Agatha terpaksa bersenyap namun di 
dalam jiwanya mengalami tekanan. Namun apabila berada di dunianya sendiri,  Agatha akan lebih 
bebas untuk menyuarakan isi hatinya. Antara unsur material lain yang turut diketengahkan oleh 
pengarang ialah perabot dan rumah di Amerika yang juga menggambarkan pertentangan norma 
yang dilalui oleh Agatha. Jadi, jelaslah bahawa unsur material juga merupakan unsur yang boleh 
dikaji dalam meneliti perbandingan intercultural antara masyarakat Melayu dengan masyarakat 
Afrika berdasarkan dua buah cerpen berkenaan. 
 Berdasarkan penilaian dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahawa kajian 
intercultural merupakan antara kajian yang telah memperluaskan lagi ruang lingkup kajian dalam 
bidang kesusasteraan. Kewujudan kajian kesusasteraan yang berasaskan kajian intercultural ini 
memberi satu dimensi yang baharu terhadap bidang kesusasteraan. Penilaian berasaskan konsep 
intercultural terhadap dua buah cerpen yang telah dianalisis memperlihatkan wujudnya persamaan 
dan perbezaan antara kedua-dua teks berkenaan. Persamaan dan perbezaan tersebut masih dapat 
dikesan walaupun latar yang melingkari kedua-dua buah teks berkenaan adalah berbeza sama 
sekali. Namun, idea yang diketengahkan oleh pengarang dilihat bersifat universal dan situasi yang 
dikemukakan sememangnya berlaku dalam realiti kehidupan manusia yang membolehkan kita 
menganggap bahawa sastera sebagai cerminan kehidupan. Menurut Shamsidah Sahid (1993: 11),  
Ia merupakan rakaman secara tersurat dan tersirat segala unsur dan pemikiran 
anggota masyarakat dan bangsa san sekali gus keseluruhan sistem kehidupan 
kita. Pendek kata, kita harus akur bahawa sastera merupakan khazanah rakaman 
tamadun kita. 
 
Selain persamaan, perbezaan juga dapat dikesan apabila konsep intercultural ini diaplikasikan 
dalam menilai kedua-dua buah cerpen berkenaan. Pelbagai aspek yang berbeza yang dikesan 
seperti latar masyarakat yang dijadikan latar oleh kedua-dua orang pengarang. Namun, perbezaan 
ini tidak membataskan penganalisisan terhadap kedua-dua cerpen berlandaskan konsep 
intercultural. Sebaliknya, konsep ini membantu pengkaji untuk memahami nilai-nilai budaya yang 
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Abstrak 
Khazanah Pantun Melayu Riau (PMR) merupakan sebuah genre kesusasasteraan Melayu yang 
lama. Pantun merupakan puisi berangkap yang sarat dengan pemikiran serta falsafah. 
Kebolehtahanan pantun yang tak lekang dalam ingatan masyarakat Melayu merupakan bukti ia 
masih relevan hingga kini. Objektif kajian ialah mengkaji pantun Melayu Riau menggunakan 
Pendekatan Puitika Sastera melalui latar dan pemikiran masyarakat pendukungnya. Tumpuan 
utama pendekatan ini ialah ingin melihat saling hubungan antara masyarakat dengan pantun yang 
dihasilkan. Rekabentuk kajian yang digunakan dalam penyelidikan ini ialah kajian kualitatif. 
Penggunaan analisis data secara deskriptif terhadap kajian teks, perpustakaan dan rujukan internet 
bagi mengumpul dan mentafsirkan data yang diperoleh oleh pengkaji. Kepentingan kajian 
penyelidikan ini memberikan kesedaran kepentingan pantun dalam memberi pengajaran dan 
pembelajaran tentang realiti kehidupan masyarakat dalam kehidupan seharian. Di samping itu juga, 
kajian penyelidikan ini boleh dijadikan sebagai insipirasi kepada masyarakat untuk menyesuri 
bidang pantun dan meluahkan pengalaman mereka dalam karya pantun. 
Kata Kunci: Pantun , Latar Masyarakat, Pemikiran  
Pengenalan 
Pantun merupakan salah satu bentuk puisi yang terkenal secara meluas. Pantun terdiri daripada 
pembayang dan maksud dengan skema rima a-b-a-b. Ciri yang terdapat pada pantun menyebabkan 
pantun mudah dikenali dan berbeza daripada jenis-jenis puisi tradisional yang lain. Pantun tak 
lekang dalam ingatan masyarakat Melayu. Dalam setiap corong majlis sering diungkapkan pantun 
sebagai mukadimah dalam sesuatu majlis. Majlis yang sentiasa menggunakan pantun adalah 
seperti majlis perkahwinan, majlis kesyukuran, majlis formal dan lain-lain. Hal ini menampakkan 
bahawa masyarakat Melayu masih lagi mengutamakan budaya berpantun seterusnya memupuknya 
sebagai satu warisan generasi akan datang. 




         Pantun dikatakan sebagai puisi asli masyarakat Melayu yang paling awal muncul berbanding 
puisi-puisi yang lain. Pada pandangan Za’ba (2010), kewujudan pantun yang digunakan oleh 
masyarakat Melayu lama adalah ketika mereka tidak ada ilmu tentang penulisan kreatif. Justeru 
pantun hanya dihasilkan melalui hafalan secara lisan dan dilagukan mengikut irama yang terlintas 
sahaja. Kurik Kundi Merah Saga ( 2006) menceritakan pantun merupakan puisi lisan yang masih 
relevan dan hidup sehingga kini. Fungsi pantun dapat dilihat dalam hampir kesemua aspek 
kehidupan masyarakat. Pantun dapat ditamsilkan sebagai suatu pemerian latar hidup, falsafah dan 
penghayatan seni masyarakat Melayu.  
           Harun Mat Piah (2004) menganggap pantun sebagai puisi berirama yang membawa mesej 
kea rah membina satu semangat dan kehidupan yang positif. Pantun Melayu sememangnya 
mempunyai mesej yang membawa aura penuh kebaikan dalam mendidik masyarakatnya. Hal ini 
kerana setiap nasihat yang tersirat dan tersurat bertepatan dengan kebudayaan masyarakat Melayu 
itu sendiri. Nilai baik itu perlu dicari dan digali melalui ketinggian akal melihat makna dalam 
pantun seperti yang dikatakan oleh Muhammad Haji Salleh (1991): 
                                Its beauty must be carved out of a small piece of precious stone,  
                                as it were only the substle artist may find the grace, the flexibility 
                                and the wisdom of the form. 
 
            Pantun Melayu Riau (seterusnya PMR) juga merupakan salah satu puisi tradisional lama 
masyarakat Melayu yang paling bertapak di nusantara. Melalui proses budaya masyarakat itu 
sendiri mewujudkan pantun dalam kalangan mereka. Tuntasnya, melalui masyarakat pantun dapat 
disemai untuk membentuk jati diri masyarakat orang Melayu seterusnya dipraktikan dalam 
kehidupan masyarakat orang Melayu. Dalam cabang sosial kesusasteraan konsep mimetik yang 
digagaskan oleh plato percaya bahawa sesebuah karya merupakan refleksi kepada masyarakat 
pengamalnya. Begitu juga dengan kebanyakan PMR yang dicipta sebenarnya mencerminkan jati 
diri dan gambaran kehidupan latar masyaraknya. Dalam analisis ini, beberapa rangkap PMR 
ciptaan Tenas Effendy dilihat nilai estetikanya melalui latar dan pemikiran masyarakat itu sendiri.  
Kaedah Kajian 
Kajian analisis teks adalah kaedah yang digunakan untuk menganalisis serta mentaksir teks pilihan. 
Kaedah ini digunakan bagi membuat taksiran dan analisis terhadap teks pantun dan teori yang 
dikaji. Teks kajian ini memfokus kepada sebuah buku pantun sahaja iaitu Khazanah Pantun Melayu 




Riau karya Tenas Effendy. Buku ini telah diterbitkan pada tahun 2007 di bawah Dewan Bahasa 
dan Pustaka. Dalam buku ini mempunyai lima bahagian pantun iaitu pantun adat, pantun nasihat, 
pantun kelakar, pantun kasih sayang dan pantun pertalangan. Kajian hanya melihat aspek latar dan 
pemikiran masyarakat berdasarkan tema yang cuba disampaikan. 
Perbincangan dan Analisis 
Bagi unsur ekstrinsik pula melihat dari segi faktor luaran yang mempengaruhi penciptaan sesebuah 
pantun. Jika dilihat sifat pantun yang memaparkan kesopanan dan ketelitian penciptanya dalam 
meluahkan perasaan adalah sungguh menarik. Faktor luaran yang mempengaruhi pantun Melayu 
Riau ini ialah dari segi latar masyarakat. Latar masyarakat sesuatu bangsa dapat mengambarkan 
kehidupan sesebuah masyarakat Melayu Riau. Oleh itu, pengarang mengentengahkan unsur ini 
bagi melihat bagaimana corak kehidupan masyarakat pada masa itu. Di samping itu juga, 
berlandaskan dengan teori puitika sastera yang menjadi tunggak utama dapat memperlihatkan 
keindahan dalam pengungkapan kesedihan dan kesusahan masyarakat melalui pantun Riau ini. 
Malahan pengarang juga membina pantun bagi memberi gambaran tentang kehidupan masyarakat 
Riau dan mengekalkan tradisi lama masyarakat akan adat- istiadat Melayu dahulu kala. Justeru, 
dengan berpaksikan teori puitika sastera yang dapat menerangkan tentang keindahan keaslian 
sesebuah karya penulis bahkan mencerminkan citra masyarakat pada masa dahulu. 
Latar Masyarakat Petani 
 
 
Dalam pendekatan estetika, keindahan yang tergambar dalam pengungkapan kesusahan dan 
kesedihan membincangkan mengenai ungkapan yang dapat menzahirkan kesusahan dan kesedihan 
dalam isi kandungan hasil karya-karya tradisional Melayu. Hal ini pengungkapan kesedihan dapat 
dilihat dengan ungkapan-ungkapan yang terkandung dalam setiap karya penulisan karya Melayu 
tradisional. Dalam PMR ini dapat menzahirkan rasa sedih dan rasa susah melalui bait-bait pantun 
tersebut. Dalam setiap kosa kata yang terdapat dalam pantun mempunyai maksud yang tersirat 
sama ada masyarakat ingin mengungkapkan rasa kesusasahan dan kesedihan dengan terang-












Apa gunanya bertih direndang, 
 
Bila tidak dapat dimakan, 
 
Apa guna nya berkasih sayang, 
 
Bila tegak tiada sepadan, 
 
      (Khazanah Pantun Melayu Riau : 368) 
 
Apa guna pergi ke ladang, 
 
Bila padi tidak bertuai; 
 
Apa guna menanti abang, 
 
Bila adik tidak sesuai. 
 
                                                                                          (Khazanah Pantun Melayu Riau : 369) 
 
Pantun di atas memaparkan kehidupan masyarakat Melayu Riau yang hidup sebagai petani.  
Sebahagian  daripada  kehidupan  orang  Melayu  kebanyakkannya  menyara  hidup dengan bertani. 
Kehidupan sebagai petani adalah satu pekerjaan yang telah lama diamalkan dalam masyarakat 
dahulu. Budaya kehidupan masyarakat melayu yang hidup ketika itu mengambarkan kehidupan 
mereka yang hidup sederhana pada ketika itu ibarat “kais pagi makan pagi, kais petang makan 
petang” . Hal ini dapat dilihat mereka hidup sebagai peladang dan menuai padi sebagai sumber 
utama untuk menampung kehidupan keluarga mereka pada ketika itu. Pantun ini mengambarkan 
tentang nasib dan kehidupan seorang petani yang merindukan tentang kekasih hatinya. Tetapi 
akibat dirinya yang miskin mereka sedar asal usulnya untuk mencari jodoh yang sama darjat 
sebagai seorang petani. Sebagai makhluk Allah mereka percaya bahawa jodoh dan pertemuan telah 
ditetapkan oleh Allah. Allah telah mencipta segala yang ada di alam ini adalah dengan pasang-









Latar Masyarakat Penyayang 
 
Dalam pantun di bawah  menerangkan kehidupan masyarakat Melayu Riau yang penyayang. 
Kehidupan masyarakat Melayu Riau yang penyayang ini dapat dilihat menerusi pantun di atas 
dimana setiap manusia mempunyai nilai kasih sayang antara manusia yang lain. Perkara ini adalah 
termaktub di dalam kedua- dua pantun di atas iaitu pantun kasih sayang. Hal ini dapat dilihat 
bahawa apabila masyarakat sudah menyimpan kasih dan sayang di dalam hati mereka, sehingga 
hujung hayat mereka akan menjunjung kasih serta mengingati orang yang disayang tersebut. 
Malahan dengan perasaan kasih yang timbul di dalam hati masyarakat Melayu bukan mudah 
seseorang untuk melupakannya. Sebagai contohnya apabila seorang jejaka kampung telah 
menyimpan perasaan dengan seorang dara dan telah menyebabkan si jejaka tersebut menyimpan 
perasaan yang sangat mendalam kepada dara pujaanya sehingga kasih sayangnya hanya untuk 
perempuan yang dicintainya.  
Ciri pendekatan estetika dalam PMR ini ialah berhubung kait dengan  keindahan dalam 
rasa. Dalam keindahan rasa ini menjurus kepada kelahiran rasa setelah pembaca mendengar atau 
membaca sesebuah karya sastera Melayu. Kebiasaanya dalam keindahan ini melibatkan perasaan 
pembaca atau pendengar yang mampu membuatkan seseorang berasa sesuatu atau memberi kesan 
kepada individu atau masyarakat tersebut. Bagi pantun Melayu Riau pengkaji ingin melihat 
bagaimana pantun ini dapat memberi impak kepada masyarakat dari segi kehidupan mereka. Cara 
penyampaian pantun yang mempunyai keindahan ini dapat menyentuh perasaan masyarakat 
Melayu dari pelbagai aspek yang terdapat dalam ciri-ciri keindahan ini. 
 
Bila selasih di dalam peti, 
 
Sampai masanya dijerang jua; 
 
Sekali kasih didalam hati, 
 
Sampailah tua kukenang jua. 
 
 
Biji selasih rasanya lazat, 
 
Di makan serasi membuang panas, 
 
                                                Sekali kasih sudah melekat, 
 
Sampai mati takkan kulepaskan. 
 




   (Khazanah Pantun Melayu Riau : 419) 
 
 
Di sini dapat di tegaskan bahawa pengarang ingin menceritakan bahawa pantun kasih 
sayang ini merupakan luahan isi hati mereka yang memaparkan masyarakat yang hidup penuh 
dengan kasih sayang. Selari dengan pandangan Hashim Awang (1990) yang menyatakan bahawa 
masyarakat merupakan satu gagasan yang mempunyai tanggungjawab dan rasa saling 
mengasihani. Oleh itu, dengan pantun ini jelas dapat dilihat kehidupan masyarakat Melayu Riau 
yang hidup sebagai petani tetapi mempunyai nilai kasih sayang yang tinggi dalam mengamalkan 
kehidupan bermasyarakat. 
 
Latar Masyarakat Prihatin 
Berdasarkan pantun di bawah menyatakan kehidupan masyarakat Melayu Riau bukan sahaja 
sebagai petani namun mereka juga hidup sebagai berburu untuk menampung kehidupan seharian 
mereka. Hal ini demikian kerana terdapat pada pembayang pantun di mana mereka berburu dengan 
menggunakan “Jerat”. Jerat adalah satu peralatan yang digunakan untuk menangkap haiwan liar. 
Di sini jerat digunakan untuk menangkap haiwan seperti rusa dan kijang yang terdapat dihutan. 
Meskipun itu, di dalam pantun ini juga melihat bahawa masyarakat Melayu Riau menggunakan 
perkataan jerat untuk mengingati masyarakat Melayu untuk berjaga-jaga dalam membuat sesuatu 
di dalam kehidupan mereka. Hal ini memaparkan bahawa mereka saling prihatin antara satu sama 
lain dan saling memperingati bahawa dalam kehidupan mereka terdapat peraturan yang perlu 
dijaga. Peraturan di sini di lihat melalui tingkahlaku, perlakuan dan adat Melayu yang tinggal di 
dalam satu kelompok. Oleh itu, dengan pantun di atas menerangkan pemikiran pengarang 
seterusnya memberikan tunjuk ajar kepada masyarakat supaya saling memperingati untuk 
kesejahteraan dalam kehidupan mereka. 
 
Bukan mudah memasang jerat, 
 
Salah pasang orang yang kena, 
 
Bukan mudah memegang adat, 
 
Salah pegang orang menghina. 
 
             (Khazanah Pantun Melayu Riau : 80) 
 




Menurut Muhammad Haji Salleh (1990) dalam ciri keindahan yang utama dalam puitika 
sastera Melayu adalah keindahan dalam mengajar dan mendidik . Bagi konsep PMR ini telah 
membincangkan setiap isi kandungan yang terkandung di dalam prosa tradisional atau puisi yang 
lain mampu memberikan mesej dan dan pengajaran dan pendidikan kepada khalayak. 
Latar Masyarakat Alam 
Apabila melihat pantun di atas bukan sahaja masyarakat yang digambarkan di dalam pantun tetapi 
kehidupan alam seperti flora dan fauna yang menjadi perlambangan di dalam kehidupan 
masyarakat Melayu Riau pada ketika itu. Hal ini dapat dilihat bahawa masyarakat yang cinta akan 
alam semulajadi seperti haiwan dan tumbuh-tumbuhan. Meskipun,Kehidupan flora dan fauna
 adalah ciptaan yang Maha berkuasa namun masyarakat menganggap ianya sebagai satu 
kurniaan yang tidak ternilai (Howarth,1996). Kehidupan flora seperti ayam yang dikatakan oleh 
pengarang mengambarkan masyarakat yang suka akan aktiviti berlaga ayam. Aktiviti masyarakat 
yang menggunakan haiwan sebagai salah satu tempat untuk melepaskan tekanan hidup mereka 
selepas penat bekerja. Oleh itu, di dalam pantun di atas melihat kehidupan masyarakat Melayu 
Riau yang mengamalkan cara hidup yang tradisional di samping mencintai akan alam semulajadi  
Malahan pantun kedua diatas juga menerangkan tentang kehidupan masyarakat Melayu Riau yang 
menggunakan sumber tumbuh-tumbuhan bagi memenuhi keperluan hidup masyarakat mereka. 
 Hal ini dilihat pada zaman dahulu kala mereka membuat rumah dengan menggunakan 
sumber alam seperti kayu untuk dibuat rumah. Bahkan pada zaman tersebut masyarakat Melayu 
Riau akan membuat rumah dengan menggunakan kayu-kayu ini. Mereka membuat tempat tinggal 
mereka dengan kepakaran mereka sendiri. Oleh itu, dengan karya Tenas Effendy ini telah 
menjelaskan bahawa kehidupan masyarakat Melayu pada ketika itu hanyalah hidup di dalam 
kehidupan alam tanpa ada sebarang kekacauan. 
Ayam kurik kuat berlaga, 
 
Taji panjang parunya besar; 
 
Dalam panik dapat celaka, 
 
Kaji dikenang supaya bersabar. 
 
(Khazanah Pantun Melayu Riau :77) 
 
 
Ambillah kayu buatlah rumah, 
 
Rumah siap dapat berteduh, 





Sambil berguru ingat petuah, 
 
Petuah ingat sifat senonoh. 
 
(Khazanah Pantun Melayu Riau :175) 
 
 
Pemikiran Kasih Sayang 
Kasih sayang ialah suatu fitrah dalam sesebuah masyarakat. ianya adalah suatu aktiviti mental yang 
sangat rasional dan logikal. Setiap masyarakat haruslah mengendalikan hubungan dengan penuh 
tanggungjawab sehingga tercapai kebahagian dalam sesebuah kehidupan. Hal ini demikian kerana 
dengan kebolehan dalam mencurahkan kasih sayang merupakan asas dalam pembinaan keluarga 
bahagia. Malah setiap anggota juga perlu memainkan peranan untuk menunjukkan kasih sayang 
semua untuk mengeratkan siraturahim dalam kalangan anggota keluarga dan masyarakat. 
Sementara itu, kasih sayang adalah sangat penting untuk menjamin kesejahteraan 
masyarakat. Kasih sayang dapat dilihat dengan perlakuan dengan mengambil berat, tolong 
menolong, memberi perhatian, bertolak ansur dan menjaga kebajikan bagi melahirkan masyarakat 
dan keluarga yang harmoni. Manakala, di dalam islam juga ada menyebut bahawa sikap kasih 
sayang adalah antara sifat yang dituntut oleh Islam. Hal ini juga telah ditegaskan oleh Rasullah 
S.A.W dengan sabdanya yang bermaksud :  
“Demi diriku yang berada di tangan –Nya, kamu tidak akan masuk syurga 
 sehingga kamu beriman dan kamu tidak dinamakan beriman sehingga kamu 
 berkasih sayang.” 
(Riwayat Ibnu Majah ) 
 
Hal ini demikian kerana masyarakat penyayang boleh diertikan sebagai kelompok yang 
hidup dalam suasana saling menghormati, berbakti, memberi khidmat dan menabur budi serta 
menunjukkan rasa kasih dan sayang  dan belas kasihan terhadap mereka yang 
memerlukan bantuan. 
 
Air pasang singgahlah dulu, 
Dapatlah berhenti di pulau karang; 
Hatiku bimbang bertambah pilu, 
Ingat kekasih di rantau orang. 





Airlah surut sampan tersekat, 
Kerana ke tepi ketika pasang; 
Hatiku hanyut badan melarat, 
Kerana kekasih lama tak datang. 
 
(Khazanah Pantun Melayu Riau: 360) 
 
Petikan di atas menerangkan kasih sayang antara seorang kepada pasangannya. Hal ini 
dapat dilihat dengan jelas bahawa pantun diatas merupakan pantun untuk masyarakat yang 
bercinta. Di sini pengarang telah menggunakan unsur-unsur perlambangan alam sebagai satu unsur 
bagi menjelaskan tentang maksud pantun tersebut. Sebagai contohnya, pengarang menggunakan  
unsur  alam  seperti  “air  pasang”  maksudnya  di  sini  bahawa  perasaan pengarang yang 
melimpah-limpah seperti air dilaut yang sedang pasang malah ia juga diibaratkan tentang perasaan 
rindunya pada seseorang yang telah lama terpendam yang membuatkan semakin hari semakin 
rindu apabila berjauhan. 
Di samping itu juga, pengarang juga menceritakan masyarakat Melayu Riau yang hidup 
saling merindui orang yang hidup berjauhan dengan mereka. Sebagai contohnya, hatiku hanyut 
badan melarat (R2B3)yang dapat menjelaskan bahawa keadaan seseorang ketika merindui orang 
yang mereka sayang. Hal ini dapat dilihat bahawa kasih sayang diantara masyarakat jelas kelihatan 
apabila menjiwai maksud pantun ini. Malahan perkataan “kekasih” juga boleh merujuk kepada 
anak, ibu bapa, saudara, kakak atau abang. Oleh itu dengan pantun kasih sayang ini dapat melihat 




Bahasa merupakan suatu ungkapan yang mempunyai maksud untuk menyampaikan sesuatu 
kepada orang lain. Menurut Chaer dan Augustina (1995:14) menyatakan bahawa bahasa adalah 
sebagai alat komunikasi. Hal ini juga turut disokong Soeparno (1993:5) yang menyatakan bahawa 
fungsi umum bahasa adalah sebagai alat komunikasi sosial. Di samping memandang bahasa 
sebagai tingkah laku sosial yang dipakai oleh masyarakat. 
Di dalam pantun ini melihat bahawa bahasa yang digunakan adalah sangat jelas kerana di 
dalam pantun ini bahasa yang digunakan adalah bahasa Melayu jati. Meskipun pada zaman dahulu 




tetapi mereka masih lagi menggunakan bahasa melayu sebagai bahasa utama bagi 
menginterprestasikan pantun ini. Malahan dalam pantun ini juga Mana Sikana (1995:15) 
berpendapat bahawa pengalaman sehari-hari menunjukan ragam lisan lebih banyak daripada ragam 
tulis. Lebih lanjut Mana Sikana (1995:78) menyampaikan bahawa ragam lisan berbeza dengan 
ragam tulis karena masyarakat mempunyai percakapan yang mengucapkan pertuturan dengan 
tekanan, nada dan irama. 
 
 
Buah nangka buah bergetah, 
 
Tua mudanya dapat digulai, 
 
Sudah tua sudah membantah, 
 
Rumah tangga bercerai-berai. 
 
( Khazanah Pantun Melayu Riau :187) 
 
Di dalam pantun di atas dapat dilihat pengarang menggunakan bahasa yang sangat jelas 
untuk memberitahu kepada pembaca tentang maksud disebalik pantun ini. Hal ini demikian kerana 
dengan bahasa yang digunakan akan memudahkan pembaca memahami setiap isi pantun yang 
ingin disampaikan. Justeru setiap bahasa yang digunakan di dalam pantun ini meliputi aspek nilai-
nilai estetika yang dapat dfahami oleh masyarakat khususnya masyarakat Melayu Riau. Malahan 
dengan adanya bahasa ini dapat mengetahui kelas sosial masyarakat, norma-norma  masyarakat 
yang melambangkan citra masyarakat pada ketika itu. 
Dalam pedekatan estetika sendiri PMR ini dapat dikaitkan dengan penggunaan bahasa 
pantun yang mempunyai nilai-nilai keindahan yang melambangkan budaya masyarakat Riau serta 
untuk memberi nasihat dan pengajaran kepada masyarakat mengenai lumrah kehidupan sebagai 
contoh bahasa pantun adat, nasihat, pantun kasih sayang . 
 
Pemikiran Kepimpinan 
Pemimpin merupakan individu yang boleh memberi pengaruh kepada individu yang lain di dalam 
sesuatu organisasi manakala kepimpinan pula merupakan satu proses pengaruh yang 
mempengaruhi di antara pemimpin dan pengikut  (Abdul Rahman, 2007)). Di dalam pantun yan 
dikaji terdapat beberapa pantun yang mempunyai nilai–nilai kepimpinan. Berikut 
merupakan pantun yang mengandungi nilai-nilai kepimpinan: 




kalau hendak membeli cermin, 
 
belilah cermin tembus cahaya, 
 
kalau awak menjadi pemimpin, 
 
Jadilah pemimpin lurus bicara. 
 
(Khazanah Pantun Melayu Riau :192) 
 
 
Kalau hendak membeli kain, 
 
Jangan dibeli kain koyak; 
 
Kalau awak menjadi pemimpin. 
 
Jangan sesekali bermain curang. 
 
(Khazanah Pantun Melayu Riau:193) 
 
Berdasarkan rangkap pantun diatas pengarang ingin menyatakan bahawa jika ingin menjadi 
seorang pemimpin haruslah tahu tentang potensi diri. Hal ini kerana di dalam pantun tersebut ada 
menyebut “kalau hendak membeli cermin , belilah yang tembus cahaya”. pengarang menggunakan 
objek cermin bagi mengambarkan tentang kehidupan atau diri sendiri. Hal ini demikian kerana jika 
ingin menjadi seorang pemimpin haruslah mempunyai ciri- ciri seorang pemimpin. Ciri-ciri 
kepimpinan merujuk kepada pemimpin yang bertanggungjawab, berwawasan, kreatif dan inovatif, 
jujur dan amanah, rela berkorban dan pemimpin yang dihormati. Malahan dengan sikap yang ada 
ini dapat memberi kepercayaan kepada masyarakat tentang kepimpinan yang ada pada diri seorang 
pemimpin. Justeru, dengan keyakinan yang ada pada diri seorang pemimpin dapat memberi 
pendedahan untuk masyarakat saling mempercayai tentang kebolehan yang ada dalam diri seorang 
pemimpin. 
Di samping itu, rangkap kedua di dalam pantun ini pula menerangkan tentang sikap seorang 
pemimpin apabila memimpin. Hal ini demikian pemimpin mengamalkan sikap yang sambil lewa 
dalam memimpin dalam sesebuah organisasi mahupun di dalam kelompok masyarakat. Kajian 
melihat pantun tersebut mengunakan ayat seperti “kalau hendak membeli kain, jangan dibeli kain 
koyak. Pengarang ingin memberitahu jika menjadi seorang pemimpin haruslah bersikap adil dan 
saksama dalam masyarakat. Hal ini demikian sikap tersebut harus disemai dalam diri individu atau 
masyarakat kerana sikap ini merupakan sikap yang perlu dicontohi. Apabila seorang pemimpin 
menjadi contoh yang tidak baik akan menjejaskan tanggapan masyarakat pada diri, masyarakat 




mahupun negeri yang mereka diami. Oleh itu dengan adanya sikap tersebut, kehidupan masyarakat 
akan bertambah baik malah hidup dalam keadaan harmoni. 
Kesimpulan 
Pantun Melayu Riau ini dilihat mempunyai nilai keindahan yang amat tinggi malah ianya juga 
memaparkan citra hidup masyarakat Melayu. Salah satu tradisi Melayu yang paling popular adalah 
pantun. Dengan penggunaan pantun sebagai bahan kritikan yang menunjukkan tahap pemikiran 
masyarakat Melayu dalam memberi gambaran alam sekeliling untuk menyampaikan maksud dan 
luahan perasaan yang menjadi cerminan masyarakat Melayu itu sendiri. Di samping itu, Pantun 
Melayu Riau ini juga dapat menggambarkan sifat pantun yang memperlihatkan kehalusan bahasa 
yang digunakan bagi melambangkan kesopanan dan keunikan penciptanya bagi meluahkan apa 
yang terkandung dalam perasaan mereka. Malahan di dalam bait-bait pantun juga dapat 
melambangkan cara manusia berfikir bahkan segala bentuk pemikiran manusia tentang kehidupan 
masyarakat. Hal sebegini dikekalkan dan dijaga dalam kalangan masyarakat Melayu agar menjaga 
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Artikel ini bertujuan membincangkan tradisi angkat rumah yang pernah menjadi 
kelaziman dalam masyarakat di nusantara suatu ketika dahulu. Tradisi angkat rumah 
merupakan salah satu aktiviti sosial yang lebih sinonim dengan golongan lelaki. Selain 
memulihara dan memelihara warisan seni bina tempatan, tradisi ini juga membentuk 
nilai-nilai murni dalam kalangan masyarakat terlibat. Dalam masa yang sama, kajian 
ini juga bertujuan meneroka kebitaraan masyarakat tempatan dalam pertukangan seni 
bina tradisional nusantara. Kaedah kajian yang digunakan untuk mengumpul data ialah 
kaedah kualitatif dengan menganalisis sumber-sumber sekunder berbentuk buku, 
artikel dan kajian sarjana berbentuk penyelidikan bahan tidak terbit. Hasil kajian 
mendapati tradisi angkat rumah pernah menjadi amalan dalam kehidupan masyarakat 
di nusantara suatu ketika dahulu. Tradisi ini juga membuktikan masyarakat di nusantara 
mempunyai kearifan dalam bidang seni bina. Umumnya, rumah yang dibina adalah 
mesra penghuni melalui konsepnya yang mudah alih dibuka dan dipasang semula. 
Secara tidak langsung, tradisi ini juga dilihat dapat menonjolkan usaha masyrakat 
tempatan dalam memulihara dan memelihara warisan seni bina. Di samping itu, 
didapati usaha melestarikan warisan ketara telah lama wujud dalam kalangan 
masyarakat tempatan. Hal ini kerana, rumah yang dipindahkan ke tapak baharu 
membuktikan masyarakat di nusantara menunjukkan usaha yang serius dalam 
mengekalkan warisan seni bina tempatan. Kajian ini turut mendapati masyarakat di 
nusantara mempunyai kesedaran yang tinggi dalam mengapresiasi nilai warisan seni 
bina. Walau bagaimanapun, kini tradisi angkat rumah jarang diamalkan dalam 
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Tradisi ‘angkat rumah’ merupakan satu tradisi yang semakin hilang dalam masyarakat 
Melayu hari ini. Tradisi ini sangat sinonim dengan masyarakat di rantau nusantara pada 
suatu ketika dahulu. Di Malaysia, tradisi ini sangat rapat dengan masyarakat di Kedah 
dan Perlis pada suatu ketika dahulu. Tradisi ini juga dikenali dengan panggilan lain 
seperti tradisi usung rumah, alih rumah, atau memindah rumah. Di Perlis, tradisi ini 
dikenali sebagai alih rumah, di Perak pula dipanggil pindah rumah manakala usung 
rumah di Kelantan (Roslan Bidin, 1997). Di Sulawesi Selatan pula, tradisi ini lebih 
dikenali sebagai Mappalette Bola dalam kalangan masyarakat Bugis 
(http://makassar.tribunnews.com/2011/04/18/tradisi-angkat-rumah-di-soppeng-masih-
lestari). Angkat rumah merujuk kepada aktiviti memindahkan struktur binaan rumah 
dari tapak asal ke suatu tapak baharu dan dilakukan penduduk sekitar secara beramai-
ramai. Secara tradisinya, aktiviti sosial ini sering dilihat berlaku dalam sesebuah 
kampung yang memerlukan penduduknya bergotong-royong untuk memindahkan 
rumah salah seorang penduduk ke lokasi lain atas sebab-sebab tertentu. Antara sebab-
sebab lazim bagi keperluan pemindahan rumah ini adalah seperti perkahwinan, 
pembelian rumah dan tapak asal rumah yang tidak lagi sesuai atas beberapa faktor 
seperti bencana alam dan gangguan makhluk halus. 
     
 Rumah yang dipindahkan ini biasanya mempunyai reka bentuk yang lebih bersifat 
vernakular dan mesra pengguna. Dalam erti kata lain, reka bentuk rumah tradisional di 
rantau nusantara yang dibina bersumberkan bahan alam semulajadi menggunakan 
teknologi pasang-siap. Selain itu, rumah-rumah tradisional suku kaum di nusantara 
umumnya bersifat sederhana, mesra alam dan mencerminkan kepelbagaian budaya 
masyarakatnya. Ciri-ciri yang terdapat pada seni binanya sering dijadikan panduan 
dalam mereka bentuk bangunan oleh arkitek pada masa kini. Reka bentuk rumah 
tradisionalnya yang sangat mesra alam merupakan satu hasil kearifan tempatan (local 
genuis) melalui pemahaman yang mendalam ke atas sifat alam sekitarnya dan 
diwariskan dari satu generasi ke generasi lain. Kekayaan nilai budaya dan cara hidup 
masyarakatnya juga jelas terpapar dalam reka bentuk dalaman dan juga susun atur 
ruang. Justeru, seni bina nusantara ini merupakan satu warisan yang penting untuk 
dipulihara dan dipelihara bagi tatapan generasi akan datang.      





Tradisi Angkat Rumah 
Lazimnya rumah yang dipindahkan hanya membabitkan rumah papan bertiang sahaja. 
Buluh atau batang pinang yang telah diikat pada kayu rumah diletakkan di bawah 
rumah yang telah dikosongkan untuk dijadikan alas (perusung) bagi memikul rumah 
yang ingin dipindahkan (Adnan Jahaya, 2009). Masyarakat Melayu pada masa dahulu 
menggunakan akar kayu sebagai tali. Kebiasaannya akar yang kuat dan mudah dibentuk 
seperti akar pokok Surau dan Kedaud digunakan untuk dijadikan tali. Pelepah Ibus juga 
digunakan sebagai alternatif untuk dijadikan tali. Akar dan pelepah ini perlu ditumbuk 
terlebih dahulu sebelum dikoyakkan dan (disatukan) diikat menjadi tali (Roslan Bidin, 
1997). Tali ini diikat pada batang pinang atau buluh di bahagian rasuk rumah untuk 
dijadikan perusung. Perusung ini diletakkan di atas bahu pengusung-pengusung rumah 
yang ingin dipindahkan. Sebelum proses mengangkat rumah, tapak baharu perlu 
dikenalpasti bagi memastikan kerja-kerja memindahkan rumah lancar dan selamat. 
 
 
Gambar 1:Buluh yang diikat dengan tali dijadikan perusung  
Sumber: peraktoday.com.my, 2018. 
 
 Dari satu sudut, tradisi mengusung rumah melambangkan semangat perpaduan dan 
toleransi kerana tradisi ini perlu dilakukan secara bergotong-royong oleh penduduk 
kampung. Pada masa yang sama, tradisi ini dilihat bukan sahaja mampu membentuk 
semangat bekerjasama tetapi juga memupuk sikap sabar, bertolak ansur dan 




kepimpinan dalam masyarakat. Hal ini kerana pengusung-pengusung rumah perlu 
mendengar arahan ketua dengan baik agar rumah dapat dipindahkan dengan sempurna. 
Proses pemindahan ini lazimnya akan diketuai atau disertai oleh seseorang yang 
dianggap mahir dalam menjalankan proses pemindahan. Ketua ini akan duduk di 
bahagian hadapan rumah bagi memandu arah kepada pengusung-pengusung rumah. 
Selain itu, ketua angkat rumah ini biasanya mempunyai kemahiran dan pengetahuan 
teknikal pertukangan rumah.  
 
 Sejurus rumah berjaya dipindahkan, tuan rumah lazimnya akan menyediakan 
sedikit hidangan atau minuman kepada penduduk yang terlibat sebagai tanda terima 
kasih. Interaksi sosial seperti ini merupakan satu kefahaman yang telah diwarisi dari 
generasi terdahulu dalam masyarakat mereka (Roslan Bidin, 1997 & Adnan Jahaya, 
2009). Dari satu sudut, tradisi ini juga membuktikan telah wujud kesedaran memulihara 
rumah-rumah warisan dalam memastikan kelangsungan dan pelestarian warisan 
masyarakatnya.  
 
 Walau bagaimanapun, tradisi memindahkan rumah juga tidak terlepas daripada 
unsur-unsur mistik dan mitos. Rumah yang sukar diangkat memerlukan khidmat 
pawang rumah yang bertindak memulihkan semangat rumah dengan bacaan jampi 
serapah (Adnan Jahaya, 2009). Di Kedah pula, tradisi ini juga mengamalkan upacara 
tepung tawar rumah pada suatu ketika dahulu (Roslan Bidin, 1997). Begitu juga di 
Sulawesi Selatan, tokoh adat akan membakar kemenyan dan membacakan mantera bagi 
memastikan proses mengangkat rumah berjalan lancar dan selamat 
(http://makassar.tribunnews.com/2011/04/18/tradisi-angkat-rumah-di-soppeng-masih-
lestari). Namun upacara ini tidak lagi diamalkan setelah kedatangan Islam. Islamisasi 
yang bertebaran di wilayah nusantara menyaksikan amalan yang bercanggah dengan 
syariat Islam ditinggalkan termasuklah dalam tradisi mengusung rumah. Dalam tradisi 
mengalih rumah, ada sesetengah masyarakat di nusantara yang membaca ayat-ayat suci 
al-Quran. Kebiasaannya, seorang ahli keluarga tuan rumah akan duduk di dalam rumah 
dan membaca ayat-ayat suci al-Quran ketika rumah dipindahkan (Roslan Bidin, 1997). 
Selain itu, masyarakat Melayu juga rapat dengan amalan petua dalam kehidupan 
seharian, termasuklah dalam tradisi mengusung rumah. Orang Melayu percaya dengan 
petua meletakkan budak kecil bagi memudahkan proses mengangkat atau 
memindahkan rumah yang sukar diangkat 





Gambar 2: Tradisi usung rumah di Lubok Merbau, Kuala Kangsar, Perak. 
Sumber: kosmo.com.my, 2018. 
 
 
Gambar 2: Tradisi usung rumah di salah sebuah daerah di Sulawesi Selatan, 
Indonesia. 
Sumber: kompasiana.com.my, 2018. 




Seni Bina Warisan Nusantara 
Setiap bangsa mempunyai seni bina warisan tersendiri yang unik, tinggi nilai falsafah 
dan estetika tersendiri. Seni bina warisan juga sering dirujuk sebagai seni bina 
traditional sesuatu bangsa dan menjadi sebahagian identiti bangsa atau suku kaum.  
Seni bina lazimnya dimanifestasikan dalam bentuk struktur binaan seperti rumah 
ibadat, istana dan juga rumah kediaman. Rumah merupakan tempat berlindung dari 
ancaman alam sekitar, cuaca dan telah menjadi salah satu keperluan asas kehidupan 
manusia. Selain dari memberikan perlindungan dari alam sekitar dan cuaca, rumah juga 
merupakan pusat aktiviti dan kehidupan manusia seperti tempat tidur, berehat, 
berkumpul dan bersama keluarga.  
 Seni bina rumah telah bermula sebagai struktur yang ringkas yang dihasil 
dengan kaedah pembinaan yang mudah, menggunakan bahan sedia ada di sesuatu 
kawasan dan menyesuaikan reka bentuknya dengan tujuan struktur binaan tersebut 
dibina (Shireen, 2017). Pada awalnya individu yang membina rumah menggunakan 
bahan atau sumber yang terdapat di persekitaran mereka sebagai bahan binaan rumah 
seperti kayu, buluh dan daun pokok. Bahan-bahan dari sumber alam ini kemudiannya 
telah diolah dan disatukan mengikut pengetahuan berkaitan pertukangan yang diwarisi 
dari ibubapa atau masyarakat mereka. Lama kelamaan pengetahun berkaitan 
pembinaan rumah telah mengalami perkembangan di dalam sesuatu masyarakat atau 
bangsa, sehingga menghasilkan seni bina yang tersendiri. Sebagaimana juga rumah 
tradisional di nusantara, reka bentuk atau seni binanya seperti hari ini adalah hasil 
perkembangan yang telah mengambil masa yang lama sebelum berubah dari struktur 
binaan yang ringkas kepada struktur binaan yang lebih kompleks. 
Pemuliharaan Warisan Seni Bina 
Pemuliharaan sebagaimana ditarifkan oleh ICOMOS melalui Burra Charter (1999) 
adalah keseluruhan proses penjagaan sesuatu tempat supaya kepentingan 
kebudayaannya dapat dikekalkan. Proses ini juga merangkumi penyenggaraan, 
pemulihan, pembaikpulihan, pembinaan semula dan penyesuaian. Namun lazimnya 
proses pemuliharaan akan melibatkan gabungan beberapa pendekatan tersebut. Piagam 
Venice (1964) telah menetapkan bahawa tujuan pemuliharaan adalah untuk 
mengekalkan dan menyerlahkan nilai aestetik dan sejarah sesebuah monumen 




(bangunan/tapak). Pelaksanaannya juga perlulah mengambil kira keaslian bahan dan 
merujuk kepada sumber yang sahih.   
 Pemuliharaan mempunyai kepentingan tertentu ke atas bangunan atau tapak 
yang dianggap mempunyai nilai kepentingan kebudayaan atau juga dipanggil nilai 
warisan. Antara kepentingan pemuliharaan ke atas bangunan warisan adalah kerana 
ianya mengandungi nilai nostalgia, seni bina, simbolik, sejarah, dokumentari, 
arkeologi, ekonomi, sosial dan juga politik serta rohani (Fielden, 2000). Bangunan 
warisan ini juga berupaya memberi imej dan identiti kepada rupa bentuk bandar dan 
budaya setempat serta berupaya menarik minat pelancong yang sekaligus dapat 
menyumbang kepada industri pelancongan. 
 Seni bina atau reka bentuk merupakan salah satu nilai warisan yang terdapat 
pada rumah tradisional di nusantara yang menjadikanya penting untuk dipulihara. Bagi 
meninjau hubungkait antara tradisi angkat rumah dan kesannya ke atas pemuliharaan 
seni bina, dua aspek penting yang perlu dilihat adalah dari segi keaslian (authenticity) 
dan integriti. Ini kerana kedua-duanya merupakan pengukur kepada keupayaan setiap 
ciri-ciri atau atribut yang membawa nilai seni bina ini.  
Aspek Keaslian (Authenticity) 
Nara Document on Authenticity (1994) telah menggariskan bahawa aspek keaslian 
adalah merangkumi bentuk dan reka bentuk, bahan dan kandungan, fungsi dan 
kegunaan, teknik dan tradisi, lokasi dan setting, jiwa dan perasaan serta faktor dalaman 
dan luaran lain. Dalam tradisi angkat rumah, tujuan utama proses perpindahan ini 
dilakukan adalah bagi membolehkan struktur binaan rumah untuk dipindahkan dalam 
keadaan sediada ke lokasi lain tanpa perlu membuka atau menceraikan komponen 
binaannya terlebih dahulu.  
 Pendekatan kerja ini adalah sejajar dengan konsep keaslian seperti yang 
disarankan oleh Nara Document on Authenticity (1994). Proses memindahkan 
keseluruhan struktur binaan sedia ada telah menjamin bahawa aspek keaslian reka 
bentuk, bahan binaan, fungsinya sebagai kediaman dan teknik pertukangan adalah 
dikekalkan semaksimum mungkin. Satu aspek yang tidak sejajar dengan saranan 
dokumen tersebut adalah dari segi keaslian lokasi dan setting kerana rumah akan berada 




di lokasi lain dari tempat asalnya dengan setting yang berlainan mengikut kesesuaian 
tapak baharunya.  
Aspek Integriti       
Integriti adalah berkaitan kesempurnaan dan keutuhan sesuatu tapak/bangunan bagi 
menentukan keupayaannya untuk membawa nilai-nilai kepentingan budaya. Aspek ini 
dianggap wujud hanya apabila pertama, keadaan fizikal fabrik sesuatu tapak/bangunan 
dan ciri-ciri kepentingan kebudayaannya dalam keadaan baik dan keduanya, kesan 
proses deteriorasi ke atasnya dalam keadaan terkawal (Joseph King, 2014). Justeru 
integriti bagi sesebuah rumah tradisional adalah merujuk tahap keutuhan atau 
kesempurnaan komponen dan struktur binaan rumah tersebut. Sekiranya komponen 
atau struktur rumah berada dalam keadaan yang rosak atau tidak teratur, maka nilai seni 
bina yang diwakilinya boleh hilang atau terjejas.    
 Tradisi angkat rumah pada umumnya juga adalah selaras dengan konsep 
pengekalan integriti struktur binaan rumah. Proses pemindahan keseluruhan binaan 
rumah tidak dapat dilakukan sekiranya struktur fizikal rumah berada dalam keadaan 
yang tidak kukuh. Malah kerja-kerja pengukuhan sementara juga adakalanya dilakukan 
seperti menambah palang kayu pada bahagian tertentu. Hal ini bertujuan memastikan 
tiada komponen dan struktur binaan rumah yang akan terbuka atau mengalami 
kerosakan semasa proses pemindahan rumah dilakukan. Kerja-kerja pembaikpulihan 
yang minima juga lazimnya dilakukan selepas struktur rumah tersebut telah berada di 
tapak yang baharu. Ini adalah bagi memastikan struktur binaan rumah tersebut berada 
dalam keadaan baik, selamat dan dapat diduduki seperti asalnya.     
Pelestarian Warisan 
Warisan kebudayaan ketara seperti bangunan bersejarah wajar dipulihara kerana 
terdapat nilai dan kepentingan seperti dari nilai emosi, budaya dan kegunaan. Dalam 
konteks rumah atau bangunan bersejarah, nilai dan kepentingan ini perlu memiliki 
kriteria seperti tarikan rekabentuk senibina, teknologi dan teknik pembinaan yang unik 
dan cantik, seni pertukangan yang halus dan sarat dengan falsafah (Sabzali Khan et al. 
2011). Tradisi usung rumah ini dilihat dapat membuktikan dan menyemai usaha 
memulihara dan memelihara rumah tradisional dalam masyarakat nusantara. Nilai 
sejarah dan warisan, estetika dan falsafah yang tinggi serta keunikan teknologi 




pertukangan rumah tradisi telah mendorong masyarakat di nusantara secara sukarela 
bergotong-royong memindahkan rumah.  
Usaha dan penglibatan masyarakat dalam tradisi usung rumah ini dilihat sedikit 
sebanyak membantu dalam melestarikan warisan seni bina tempatan. Rumah-rumah 
tradisional yang perlu dipindahkan  atas faktor keselamatan (bencana alam, kesesuaian 
tanah dan gangguan makhluk halus) dan faktor pembelian memperlihatkan masyarakat 
setempat serius dalam memastikan rumah tradisi mereka terus berfungsi. Kesedaran 
dalam memulihara dan memelihara rumah tradisi dalam kalangan masyarakat setempat 
juga dilihat berjaya memanjangkan jangka hayat rumah. Dari satu sudut lain pula, nilai 
dan tarikan sejarah yang terdapat padanya berpotensi memberi gambaran dari segi 
sosiologi (seperti asal usul dan agama) dan aspek psikologi (seperti emosi, nostalgia, 
pembentukan minda). Secara tidak langsung, usaha ini juga berpotensi mengukuhkan 
jati diri dalam kalangan masyarakat di nusantara. Dalam masa yang sama juga, tradisi 
ini membuktikan masyarakat di nusantara juga mempunyai pengetahuan dalam bidang 
seni bina. Hal ini kerana, rumah yang dipindahkan bukan sahaja perlu dibuka dengan 
cermat tetapi perlu pembaikan yang minima bagi mengekalkan keasliannya.  
 
Kesimpulan 
Binaan tradisional masyarakat nusantara adalah satu khazanah warisan budaya yang 
dapat membuktikan kekayaan nilai seni bina, sejarah dan kearifan tempatan dalam 
bidang seni bina. Tradisi usung rumah yang pernah menjadi kelaziman dalam kalangan 
masyarakat di nusantara memperlihatkan usaha serius masyarakatnya dalam 
melindungi khazanah bangsa. Secara tidak langsung, tradisi ini mendorong ke arah 
usaha melestarikan warisan budaya kerana dapat memanjangkan jangka hayat sesebuah 
rumah tradisional. Dari satu sudut, tradisi angkat rumah dalam kalangan masyarakat di 
nusantara juga telah menunjukkan pengetahuan dan kefahaman yang tinggi berkaitan 
seni pertukangan di wilayah nusantara yang lazimnya menggunakan pasak dan 
tanggam. Kefahaman ini telah dibuktikan melalui proses memindahkan rumah yang 
memerlukan pengetahuan mereka untuk membuka, memindah dan memasang semula 
rumah. Mereka juga perlu memastikan rumah yang dipindahkan berjaya mengekalkan 
keaslian reka bentuk asal bangunan disertai pembaikan yang minima. Walau 
bagaimanapun, tradisi ini perlu dikekalkan bagi memastikan estetika dan falsafah seni 




bina rumah-rumah tradisional akan dapat dihayati generasi akan datang. Hal ini kerana, 
tradisi ini dilihat semakin dilupakan sejajar dengan perubahan zaman dan tekanan 
modenisasi yang menyaksikan masyarakat kini lebih menggemari rumah batu dengan 
reka bentuk moden.  
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This paper seeks to bring to the foreground why awareness of the human body, 
movement, and the cultural environment is so important to nurture in educational 
activities in the twenty-first century, particularly related to tangible and intangible 
cultural heritage. It reflects on this idea from the view of ‘our creative diversity’ and 
offers examples from programs in Indonesia of how art praxis is a means whereby 
cultural and natural heritage sites can be experienced as learning environments for 
the transmission and transformation of spatial-temporal-kinesthetic knowledge and 
values. 
 
KEYWORDS: tangible and intangible cultural heritage, spatial-temporal-kinesthetic 
knowledge, art praxis, creative diversity 
 
INTRODUCTION 
It is an honor to share a talk for a second time for the annual International Seminar on 
Nusantara Heritage (ISoNH). Last year for the 6th ISoNH, convened by Institut Seni 
Indonesia–Denpasar in Bali, I suggested that we address ‘the question of how can 
artists – both tradition-bearers and contemporary practitioners – and experiential 
learning through art praxis continue to have a prominent role in the field of heritage 
preservation and the shaping of cultural environments for the future’ in my paper 
titled “Bridging Informal, Non-formal and Formal Educational Approaches to support 
the Arts, Cultural Heritage Diversity, and Social Cohesion” (see Butler, 2017 in 
Noorwatha et al). As this 7th ISoNH, held this time by Universiti Malaysia Kelantan, is 
themed Roles of Cultural Heritage in the 4.0 Industrial Revolution – my talk today 
seeks to bring to the foreground why awareness of the human body, movement, and 
the cultural environment is so important to nurture in educational activities in the 
twenty-first century, particularly related to tangible and intangible cultural heritage. 
To do so, I chose the topic of Cultural Heritage and the Role of Spatial-temporal-
kinesthetic Knowledge through the Arts. 
Perhaps some of you have thought about how new technologies associated with 
Industry 4.0 can be useful such as the digitization of manuscripts, books, music, films, 
and so forth; or the computerization of manufacturing to optimize productivity; or 
information and communications technology to enhance knowledge-sharing and 
connectivity between cultures. But, I do not intend to consider the merits and 
weaknesses of Industry 4.0 approaches to the conservation of heritage. Rather – 
based on my thirty-five years of work as a dance-movement artist, teacher and 
cultural program director in eighteen countries in South-Eastern and Eastern Asia, 
Europe, and the Americas including eighteen years residing in the villages of Bedulu 




and Tejakula, Bali in Indonesia – my feeling is we must provide even more 
opportunities for people to engage in experiential learning through art praxis in a 
manner that fosters the sensitivity of the body, heart, and mind. 
My talk is organized in three parts. The first introduces key concepts from the 
view of ‘our creative diversity’ in relation to biocultural diversity. The second offers 
examples from programs in Indonesia of how art praxis is a means whereby cultural 
and natural heritage sites can be experienced as learning environments for the 
transmission and transformation of spatial-temporal-kinesthetic knowledge and 
values. The final section remarks on challenges for the field of cultural heritage 
education and suggests a practical solution. 
 
AWARENESS OF THE HUMAN BODY, MOVEMENT, AND CULTURAL ENVIRONMENT 
VIA ART  
Practitioners and students of the arts know that to fully engage in an art form requires 
a daily practice of sensitizing the human body. Quality training in the arts, indeed, 
works with all of our senses: sight, hearing, smell, touch, and taste as well as thought 
and kinesthetic experience. Actually, whether engaging in an art form or in daily life 
activities, everyone has the potential to receive new awarenesses through the sense 
organs. For instance: 
 
– Our eyes seeing the shape, color, and texture of a pillar can awaken our visual 
consciousness; 
– Our ears hearing the sound of a gong reverberating and dissipating into silence 
can awaken our auditory consciousness; 
– Our nose smelling the scent of a flower can awaken our olfactory consciousness; 
– Our tongue receiving fresh water can awaken our taste consciousness;  
– Our skin on the foot sole contacting the ground can awaken our tactile 
consciousness;  
– Our mind thinking of something, whether pleasing or irritating,  can awaken our 
mental consciousness; and 
– Our body changing position from lying to sitting, kneeling, crawling, standing, 
walking, jumping and lifting can awaken our kinesthetic consciousness (the 
perception of movement in the body). 
 
The body is also the first space human beings inhabit, while movement is the first 
language that begins when an infant is in the womb. After birth, movement with an 
object is the second language and spoken language the third language. 
As for a landscape or an architectural structure, body terms such as the ‘head’ 
being associated with the upper realm, the ‘trunk’ with the middle realm, and the 
‘foot’ with the lower realm are commonly used among the peoples of the Nusantara 
(archipelagic) region. Also, spatial and temporal movements of the nature such as the 
path of the sun, phases of the moon and of the sun, weather conditions, species and, 
in particular, the flow of freshwater from the mountains to the ocean have been an 
integral part of the shaping of environments and associated socio-cultural-religio 
artistic practices. 
The arts reveal much about the countless ways in which people of diverse 
cultures experience the sensory world, movement, and the environment and also 




render impressions into creative expressions; which evidences ‘our creative diversity’. 
Moreover, the ‘inextricable link’ between biological and cultural diversity – now 
termed biocultural diversity – has been increasingly recognized (see International 
Society of Ethnobiology, 1988) as vitally important for the well-being of ecosystems 
and people in the world. 
So, if we wish to learn from and enliven the plurality of knowledge systems, 
values, beliefs, and creative know-how embedded in tangible and intangible cultural 
heritage, one way is to directly experience awareness of the human body, movement 
and cultural environment via art. 
TRANSMITTING AND TRANSFORMING SPATIAL-TEMPORAL-KINESTHETIC 
KNOWLEDGE 
One might ask: how is it that cultural and natural heritage sites can be experienced as 
learning environments for transmitting and transforming spatial-temporal-kinesthetic 
knowledge and values? Academic texts about a site can convey some notion of what 
its role may have been; yet artistic and architectural forms inspired by the essence, 
natural forces and concrete phenomena is how the genius loci or spirit of a place has 
remained a ‘living reality’ (see Norberg-Schulz, 1980). From this approach of artists in 
dialogue with the cultural environment, I wish to share impressions from two Sharing 
Art programs – one held at a site in Indonesia and the other held at a site in Mexico. 
It was in April 1997 that I first experienced the early fifteenth century terraced 
Candi Sukuh complex on the western slope of Mount Lawu in Central Java during the 
month-long international Movement Arts Teachers Society Meeting, initiated by 
Padepokan Lemah Putih based in Solo, when forty artists of varied fields from 
Indonesia, Europe, Northern and Central America, Africa, and Australia were sharing 
approaches to movement and creative practice at several Central Java sites. Though I 
had only read general history about the candi temples of Indonesia, there was a 
sensation that could be called a feeling born from the wisdom of the nature and the 
candi complex itself. 
This feeling began when my feet touched the grass at the base of the mountain 
ridge and step-by-step we ascended a stone stairwell until facing a narrow stone 
gateway with a Kala head above. Pausing looking in and down, a lingga-yoni (phallus-
womb) bas-relief symbol carved on the floor reminds one of the origins of humanity 
and the fertility of nature. Processing along the path to the second terrace, we 
reached a steep narrow stairwell, yet to ascend the body cannot stand upright. One’s 
head naturally tilts down, eyes viewing the soil of Mother Earth; ears buffered by 
stones on the right and left. In those moments of silence, one enters within their body 
and soul; traversing from the world of human daily life to human religio-mythos life in 
the garden. 
Emerging from the next stairwell to the uppermost terrace, we encountered 
bas-relief and statues conveying ancient Javanese myths associated with the holy 
water amerta (the nectar of life): Dewaruci – the story of enlightenment in the inner 
world; Sudamala – ruwatan purification of Durga transformed back to the radiant 
goddess Uma; and Garudeya – ultimate harmony and full liberation blessed by 
amerta.  
At the foot of the main stepped pyramid, three mythic tortoises support the 
world to hinder its swaying and earthquakes. Placing incense in the nearby smaller 
Kyai Sukuh candi is like an offering at a gate to the cycles of human-nature-cosmos 




space and time. Clouds veiled the mountain and rain poured down as we 
contemplated in stillness, moved, and sang chronicles from the diversity of our 
ancestors and of life experiences in the elements. 
Continuing up the steep narrow stairwell in the center of the main pyramid, one 
crawls head-first through the body of the candi like a baby passing upward from the 
womb of the Great Creator. Reaching the uppermost platform seat for the souls of the 
ancestors, the rainstorm above subsided as the light rays of sunset on the horizon 
streamed through the first gateway below – opening our insight to the vast expanse 
of the sky and earth.   
Kindred  qualities can be felt in other sacred sites in the world such as the 
seventh century hilltop settlement and terraced pyramids of Xochicalco in Morelos, 
Central Mexico where, in July 2001, traditional and contemporary artists from Mexico, 
Peru, Indonesia, Northern and Central America, Europe, and Australia gathered for 
Celebration Ethnic Art in Time. Received by villagers from the six surrounding hills, we 
processed from the base of the third terrace ascending on a path gradually spiraling 
clockwise to the second terrace. Passing through a stone causeway, we entered a 
complex of plazas and pyramids like the tenth century migrating ethnic Olmec-
Xicallancas had done. If we had made that journey 1,000 years ago, we may have 
encountered ceremonies in homage to the ancestors and the fertility of nature. 
Beneath the heart of this ancient city, a network of tunnels and chambers form 
a large underground catacomb. Arriving to the opening of the subterranean Cave of 
the Sun, one sees a glyph 9 Reptile Eye (circa CE 743) perhaps indicating the year of a 
solar eclipse when priest-astronomers from Mesoamerica villages near and far 
gathered to synchronize their ceremonial calendars. Entering the cave, we sat beneath 
a hexagonal-shaped vertical shaft carved in the ceiling; designed for observing the 
path of the sun and maybe also the stars. That July 2001, as the sun reached its apex 
in the sky, low harmonic tones mingled with drumming filled the dim cavern, giving 
voice to the arrival of a pillar of sunlight descending to the center of the chamber floor. 
Witnessing this, one is immediately in touch with layers of space and time – ancient, 
present, and future. 
Continuing the pilgrimage to the ceremonial Grand Plaza and terraced Temple 
of the Feathered Serpent, Quetzalcoatl; my body-mind remembered the stepped 
pyramids of Indonesia. The noon heat glistened upon our ritual art circulation. At first, 
the meter of the villagers and urban artists seemed so disparate. Gradually, a third 
rhythm arose from the dialogue of traditional and contemporary ethnic art in time. 
The unfoldings described above are just a few of the impressions based in the 
senses that have informed my understanding of how sharing art at cultural and natural 
heritage sites such as Candi Sukuh and scores of others in Indonesia and at Xochicalco 
in Mexico provides space and time for people of diverse cultures to actually 
experience the genius loci and know-how embedded in a site, while also fostering a 
feeling of togetherness through creative dialogue. 
 
REINCORPORATING ARTS-BASED ACTIVITIES IN CULTURAL AND NATURAL HERITAGE 
SITES 
There is such a great variety of ways that people interact with natural environments 
through physical postures and processes, the shapes, colors, textures, and sounds of 




art forms, layout and orientation of structures and spaces, and the rhythm, dynamics, 
and movement of doings. 
The Nusantara region, in particular, is home to thousands of cultural and natural 
heritage sites and thousands of intangible cultural heritage elements of which just a 
few have been inscribed on UNESCO lists. Presently, we who are involved in the field 
of education are faced with the challenge of providing ways for people to not only 
study about heritage sites and cultural elements, but also to experientially learn from 
and for the benefit of the creative processes by which the transmission and 
transformation of spatial-temporal-kinesthetic knowledge and values occurs. 
The way forward, I believe, is by a return to place-based learning and 
reincorporating arts-based activities sourced from the sensitivity of the body, heart, 
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EKSISTENSI TRADISI “NGADU BEDUG” 









Setiap komunitas memiliki budayanya masing-masing. Begitupun dengan masyarakat 
di Kabupaten Tangerang yang memiliki budaya tradisi Ngabedug dan ngadu bedug 
(lomba ketangkasan main alat musik bedug). Sebagai tradisi masyarakat Muslim, 
ngabedug dan ngadu bedug hadir sebagai manifestasi dari rasa syukur terhadap 
Tuhan dengan datangnya bulan suci Romadhon dan hari Raya Idhul Fitri. Berdasarkan 
observasi ke beberapa pondok pesantren, mesjid-mesjid yang ada di Tangerang, serta 
berdasarkan hasil waancara dengan beberapa pemuka agama, kesenian ini semakin 
hilang eksistensinya. Beberapa faktor yang menyebabkan surutnya eksistensi ngadu 
bedug adalah kebijakan pemerintah pada bidang pendidikan, ekonomi dan pariwisata. 
Padahal tradisi ngabedug sangat berpotensi menjadi seni yang menjadi identitas 
budaya masyarakat Kabupaten Tangerang-Banten. Selain itu melalui enkulturasi 
muncul kesenian baru yaitu rampak bedug”. rampak bedug lebih populer 
dibandingkan ngadu bedug. Saat ini yang terjadi adalah keterasingan Budaya. 
Masyarakat Tangerang merasakan kerinduan yang mendalam terhadap tradisi ini.  
 




Isu yang berkembang saaat ini mengatakan bahwa kita hidup di era revolusi 
industry 4.0, dimana kita hidup juga hidup di era disruption, era dimana pekerjaan 
manusia tergantikan dengan teknologi. Pergeseran peradaban manusia ini 
mengakibatkan munculnya dua paham, paham yang mengatas namakan kaum 
fundamentalis, dan paham modernis. Manusia ditempatkan pada dua pilihan hidup, 
yang satu berpandangan bahwa bila kondisi saat ini dibiarkan maka dunia menjadi 
arena yang menakutkan, sementara pandangan yang lainnya menganggap bahwa 
modernism membawa dunia menuju ke arah dunia yang mampu membahagiakan 
umat manusia. Di luar perbedaan dan perdebatan pendapat tersebut, kenyataaanya 
manusia memang dihadapkan pada suatu pilihan, ikut larut dalam lalu-lintas 
globalisasi dan modernisme atau tetap bertahan sesuatu yang ada sebelumnya.  




Isu-isu yang berkembang ini telah melahirkan banyak pemikiran dari para ahli 
dalam menyikapinya, khususnya yang menyangkut tentang kebudayaan. Salah satu 
yang peduli adalah dunia pendidikan. Kita tidak asing lagi dengan istilah pendidikan 
berbasis kearifan lokal, pendidikan multikultural, pendidikan, pendidikan yang 
berbasis konservasi, dan lain-lain. Berbagai upaya tersebut pada dasarnya ingin 
mengingatkan manusia pentingnya memandang akar budaya sebagai sesuatu yang 
dijadikan landasan dan filosofis dalam kehidupan di jaman yang modern dan 
mengglobal ini. Menelusuri dan menjadikan kearifan lokal dan akar budaya yang 
mengandung makna-makna simbolis pada tiap komunitas dianggap menjadi bagian 
yang pening dalam menyiapkan pribadi-pribadi manusia dalam menyikapi perubahan 
jaman dan perubahan sosial.  
Berbagai upaya ini terus dilakukan di Indonesia. Mengingat sistem 
pemerintahan di Indonesia pada saat ini menganut paham otonomi Daerah, berbagai 
upaya diserahkan kepada masing-masing wilayah baik di lingkup Provinsi maupun 
Kota/Kabupaten. Salah satu provinsi yang berupaya mencari, menemukan, 
mengembangkan dan mewariskan identitas budayanya adalah Kabupaten Tangerang 
yang menjadi bagian dari Provinsi Banten. Sebagai Provinsi yang baru, Banten kembali 
menata diri dan mencari jati diri. Begitupun dibidang seni salah satunya seni musik. 
Banten berusaha mencari identitas budaya khususnya dibidang seni tradisi, hal ini 
berkaitan dengan kesadaran penting memahami kearifan budaya lokal sebagai 
landasan dalam menentukan berbagai pemikiran ke depan masyarakat Banten, 
seperti halnya yang dikemukakan oleh Tjetjep Rohendi (2014) bahwa seni mencakup 
manifestasi budaya dan juga cara berkomunikasi dalam menyampaikan pengetahuan 
budaya. Lebih lanjut disebutkan bahwa setiap masyarakat memiliki budaya dan 
ekspresi budaya yang unik, beragamnya produk seni yang kreatif mencerminkan 
kreatifitas manusia baik secara tradisional maupun kekiniannya. Kesadaran dan 
pengetahuan mengenai praktek budaya dan kesenian akan memperkuat identitas dan 
nilai individu yang berada dalam kelompok kebudayaan tertentu, dan pada gilirannya 
akan memberikan sumbangan terhadap perlindungan, pelestarian, serta penyebaran 
keanekaragaman kebudayaan, salah satunya adalah seni. 
 
 





Banyak kaum filsuf yang memandang bahwa telah terjadi Perubahan bahkan 
munculnya krisis kemanusiaan yang terjadi pada era globalisasi saat ini.  Pergerakan 
manusia dan perubahan sosial terlihat begitu cepat.  Para pemikir dan para filsuf 
mengatakan bahwa kita sekarang berada pada transisi sejarah yang begitu besar 
sebuah periode transisi yang mempengaruhi, tidak hanya satu wilayah negara tetapi 
menjangkau hampir setiap tempat dimanapun manusia berada (Bambang Sugiharto; 
2014). Selanjutnya dengan mengutip pemikiran Jacques attali, Sugiharto (2014) 
menyebutkan bahwa dunia tempat kita hidup saat ini secara serempak mengecil 
sekaligus meluas, tumbuh  lebih dekat sekaligus terpecah dan terpisah jauh. 
Dunia tempat kita hidup terus melakukan evolusi. Wilbert Moore dalam 
Robert Lauer (1993), dunia tempat kita tinggal terus mengalami Perubahan struktur 
sosial. Struktur sosial tersebut adalah pola-pola perilaku dan interaksi sosial seperti 
norma nilai dan fenomena kultural. Perubahan paradigma berpikir manusia itulah 
yang menyebabkan terjadi perubahan dalam aktifitas kehidupan, termasuk dalam 
aktivitas budaya dan aktifitas seni. Aktifitas seni sebagai produk kebudayaan manusia 
juga banyak mengalami perubahan. Bahkan beberapa filsuf mengataka bahwa “Seni 
sudah berakhir”, itulah ungkapan para ahli seni dijaman postmodern seperti Arthur 
Dhanto, Victor Burgin, Joseph Kosuth, Hal Foster dan Andorno dalam Bambang 
Sugiharto (2014 ). Lebih jauh Bambang Sugiharto (2014) menyebutkan bahwa dalam 
kehidupan saat ini yang kelola oleh pasar, seni hanya merupakan media dan siasat 
propaganda pemasaran, bahkan sebagai suatu pembiusan guna mencapai ambisi 
keuntungan semata (keuntungan ekonomi, politik, kekuasan, bahkan agama sekalipun). 
Sugiharto (2014) menemukan bahwa seni pada mulanya menyatu dengan segala 
kegiatan kehidupan sehari-hari, dari sesuatu yang nyata, yang rasional bahkan 
irasional sekalipun. Karakter umum seni itu simbolis dan langgam dasarnya dekoratif 
simbolis sebab yang ditangkap bukanlah Medan rupa seperti wujudnya, melainkan 
energi batin di baliknya Misteri Ilahi yang memancar dari auranya sedangkan dekoratif 
karena seni berfungsi menggaris bawahi suasana perayaan bersama. Seni tidak hanya 
menyangkut benda melainkan menunjuk pada keseluruhan peristiwa dimana kalimat, 
gerak, nada, dan rupa saling berkaitan dalam sebuah peristiwa. Seni seperti inilah yang 
mewarnai kehidupan masyarakat Indonesia.  




     Seni menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan manusia, tetapi 
seni secara makna simbolis yang hakiki semakin terlupakan. Seni hadir sebagai 
pelengkap perjalanan (musik yang diputar di dalam mobil), seni menjadi hiasan dalam 
pesta apapun, seni menjadi keharusan dalam upacara apapun, seni menjadi bungkus 
dalam segala aspek, bahkan seni dijadikan simbol kebanggaan suatu komunitas.  Seni 
menjadi pusat gravitasi dunia industri, dimanfaat sebagai sesuatu yang dapat 
menyentuh aspek emosi dan imajinasi para pelanggannya (Bambang Sugiharto; 2000).  
Namun di zaman modern banyak terjadi berubahan.  Kehidupan modern 
bersandar pada penilaian dan pemilihan. Seni menjadi arena dalam penggalian makna 
hidup yang bersifat sangat pribadi, cenderung menjadi arena kebebasan individu. 
Perpaduan unik antara rasa, kecanggihan keterampilan, ketidak-terbukaan imajinasi 
dan kecerdasan intelegensi seseorang seniman. Seni menjelma menjadi profesi, 
sesuatu yang eksklusif dan elips. Tidak dipandang lagi sebuah peristiwa, melainkan 
sebuah karya atau benda dari para Seniman yang dianggap jenius dan kreatif bahkan 
seni hanya mampu diapresiasi oleh mereka yang memiliki pengetahuan dan wawasan 
khusus. 
       Lebih lanjut kegalauan Bambang Sugiharto (2014: hlm 11) dalam kalimat 
sinisme menyebutkan bahwa “seni adalah fenomena misterius. Sekilas ia adalah 
sesuatu yang tidak pokok, tidak penting, ketika segala aktifitas kehidupan kini dikelola 
oleh kehidupan nalar ilmiah-teknologis yang memuja perhitungan, obyektifitas dan 
efesiensi”.  
  Pada jaman modern dan postmodern saat ini, filsuf dari Indonesia tersebut 
menemukan berbagai fenomena seni. Seni tampil dengan karakternya sendiri, alam 
imajinasi manusia menampilkan seni di luar penalaran pada umunya, sehingga seni 
sebagi sesuatu yang indah, estetik, artistic dan harmonis semakin abstrak saja. Seni 
menjadi dunia kreasi, ajang uji coba, dan menjadi media kreasi seniman dalam 
menghadirkan keterpukauan orang lain yang melihat dan merasakannya. Para 
seniman menampilkan seni sudah bukan pada fungsinya tetapi lebih kepada akibat 
yang dihasilkannya. Fungsi seni telah bergeser, begitupun sifat indah, harmonis, 
artistik dan estetis sudah bercampur baur dengan munculnya ekspresi yang dikatakan 
dan ingin diakui sebagai seni tetapi sangat bertolak belakang dengan sifatnya seni 
tersebut. Karya-karya seni berjalan dengan pendapat senimannya masing-masing. 




Aliran seni semakin kompleks, bahkan dikalangan seniman yang memiliki latar 
belakang pendidikan seni, karya seni bukan dilihat dari karya seni dalam bentuk 
ujudnya, melainkan dilihat dari proses dan konsep penciptaanya. Semakin menarik 
konsep dan ide yang melatar belakanginya, semakin bernilai karya seni tersebut. 
      Di tengah pengakuan seni yang semakin kompleks tersebut, arus globalisasi, 
neoliberalisme, dan arus informasi ikut melanggengkan pemikiran tentang untuk apa 
sesungguhnya seni? Disatu sisi (para ahli) kehadiran seni semakin diperhatikan, di sisi 
yang lain (masyarakat umum) kehadiran seni hanya sebagai hiasan saja (walaupun 
kehadirannya justru sama-sama diperlukan). Kenyataan ini menunjukan betapa besar 
andil seni dalam mengaduk-aduk imajinasi dan perasaan manusia. Beragam pilihan 
yang merupakan produk modernisasi dan globalisasi informasi diakui memberi banyak 
kemudahan dalam praktek kehidupan. Tetapi kemudahan tersebut harus diikuti 
dengan kemampuan menentukan pilihan. Bila manusia bingung dalam menentukan 
pilihan, merupakan sebuah tanda diragukannya kemampuan manusia menentukan 
pilihan.  Menurut ritzer dalam Sugiharto  (2014) gerakan yang mengglobal harus kuat 
berpijak pada lokalitas masing-masing budaya, spirit dan kearifan lokal atau lokal 
genius. Spirit budaya lokal harus menjadi kerangka dalam memandang sebuah 
persoalan budaya. Spirit lokal harus memungkinkan kelompok-kelompok itu berperan 
sebagai subjek dan agen perubahan. Wacana ini harus mampu mengingatkan dan 
mempertahankan manusia sebagai agen utama yang menentukan pilihan bagi 
hidupnya sendiri.  Dalam kuatnya arus global yang menerpa, manusia harus mampu 
mempertahankan spirit lokal dengan ruh globalisasi. 
Kaplan menyebutkan bahwa mempelajari mekanisme struktur serta sarana 
yang digunakan oleh manusia dengan memandang perbedaan dari masa kemasa 
adalah bukti terbaik untuk mendukung penjelasan sosio kultural, mekanisme struktur 
dan sarana kolektif di luar diri manusia, pandangan tersebut oleh antropologi disebut 
budaya atau karakter (identitas) dari sebuah budaya kelompok manusia. Kaplan juga 
menemukan bukti bahwa berbagai penelitian tentang budaya juga terkait dengan 
konsep lingkungan sebab lingkungan ternyata menghasilkan juga kebudayaan yang 
berbeda-beda dan khas bagi pemiliknya. Namun pada perkembangan berikutnya 
budaya bukan hanya berinteraksi dengan lingkungan kadangkala lingkungan bisa 
berubah dengan adanya budaya yang berubah karena dipengaruhi oleh teknologi. 




Ketika lingkungan berubah kadangkala justru melahirkan kembali budaya yang baru, 
dan tetapi kebudayaan yang dihasilkan oleh teknologi juga menghasilkan lingkungan 
yang baru juga, demikian silkus ini terus berlanjut.  
Koentjaraningrat (2009) mengatakan bahwa, kebudayaan terus berubah 
sesuai dengan dinamikanya. Salah satunya ditentukan oleh proses evolusi sosial, 
proses berulang dalam evolusi sosial budaya inilah yang menyebabkan terjadinya 
pergeseran budaya.  Adat istiadat dalam masysarakat dapat saja berubah dikarenakan 
terdapat tindakan individu warga yang menyimpang dari adat istiadat tertentu. 
Kegiatan individu yang menyimpang dari adat-istiadat tersebut inilah yang merupakan 
bibit dari proses perubahan kebudayaan masyarakat pada umumnya. Penyimpangan 
ini tentunya didak dibiarkan begitu saja, penentangan-penentangan terhadap 
penyimpangan inilah yang mendasari pemikiran bahwa spirit kearifan lokal yang 
sifatnya mengglobal.  
Lebih lanjut Kuntjaraningrat mengatakan bahwa Evolusi kebudayaan juga 
dipengaruhi oleh adanya proses difusi.  Difusi berkaitan dengan arus perpindahan 
penduduk atau migrasi proses inilah yang menyebabkan adanya penyebaran unsur-
unsur kebudayaan yang berbeda pada tiap masyarakat sehingga terjadilah akulturasi 
dan asimilasi budaya. Proses asimilasi dan akulturasi budaya, pada dasarnya harus 
dimbangi oleh bentuk pelestarian terhadap budaya yang memang dianggap baik dan 
dapat menjadi pedoman dalam hidup di jaman modern ini.  
 
PERNYATAAN MASALAH 
Inventariasi budaya tradisi dilakukan oleh pemerintah bekerjasama dengan 
tokoh masyarakat agar kesenian-kesenian dan kebudayaan yang ada di Banten dapat 
dihidupkan dan dikembangkan kembali. Ironisnya berdasarkan data yang ada, baik 
dalam data di Dinas kebudayaan, maupun dari artikel-artikel serta jurnal-jurnal ilmiah 
tidak ditemukan tradisi Ngadu Bedug. Berbagai kesenian yang didokumentasikan di 
antaranya ; “cokek” kesenian yang biasa dilakukan masyarakat pendatang keturunan 
Tiong Hwa, Topeng Betawi, Lenong, gambang Kromong, dogdog lojor, rampak bedug.  
Begitupun bila disoroti dari lingkup yang lebih luas, Di provinsi Banten dan 
masyarakan akademissi seni yang ada di Indonesia lebih mengenal rampak bedug 
dibandingkan dengan ngadu bedug. Padahal tradisi ngadu bedug lebih mewakili 




tradisi masyarakat secara luas dibandingkan dengan seni rampak bedug yang 
berkembang pada saat ini. Peneliti juga berkeyakinan bahwa Ngadu Bedug dapat 
berpotensi menjadi tradisi yang dapat mencerminkan Identitas Budaya Masyarakat 
Tangerang khususnya, dan Masyarakat Banten pada umumnya. Di tengah-tengah era 
4.0 dan era disruption tradisi ngadu bedug dapat dipertahankan dalam rangka 
mempertahankan identitas budaya dan pewarisan budaya.     
Dengan latar belakang tesebut, peneliti berupaya menelusuri kembali 
eksistensi tradisi Ngadu bedug. Tradisi yang menjadi bagian dari aktivitas masysarakat 
Tangerang dan Banten, tetapi ironisnya tradisi ini justru tidak pernah ada dalam 
berbagai diskusi maupun dalam event-event yang dilakukan oleh pemerintah 
Kabupaten Tangerang maupun Provinsi Banten. Tujuan penelitian ini adalah berupaya 
menelusuri kembali melihat eksistensi tradisi ngadu bedug yang ada di Kabupaten 
Tangerang Banten. Untuk itu fokus penelitian hanya melihat; Bagaimana eksistensi 
ngadu bedug di Kabupaten Tangerang pada saat ini? Mengapa eksistensi ngadu bedug 
tergantikan oleh rampak bedug? Apakah perlu melakukan rekontruksi dan revitalisasi 
tradisi ngadu bedug sebagai upaya dalam mengembalikan identitas budaya di 
Kabupaten Tangerang?  
 
METODE 
 Mengingat tujuan penelitian ini adalah menelusuri eksisensi dan keberadaan 
tradisi ngadu bedug, maka dalam pelaksanaanya banyak mengamati dan 
mengobservasi tradisi masyarakat terhadap kesenian ini. sehingga dalam 
pelaksanaaanya peneliti mengumpulkan data melalui pengamatan ke lokasi penelitian 
secara langsung pada bulan Juni dan Juli yang berpatan dengan bulan puasa (bulan 
Ramadhan). Observasi langsung dilakukan dengan mendatangi beberapa mushola dan 
masjid yang ada di seiap pelosok perkampungan dan pesantren yang ada di kabupaten 
Tangerang. Observasi meliputi 29 kecamatan yang ada di Kabupaten Tangerang.  
Wawancara juga banyak dilakukan terhadap tokoh masyarakat, pengurus 
masjid, pengasuh pondok pesantren serta serta beberapa masyarakat yang mampu 
mewakili dan dapat memberikan data yang akurat dalam menelusuri; eksistensi 
ngadu bedug di Kabupaten Tangerang pada saat ini, faktor-faktor penyebab eksistensi 
ngadu bedug tergantikan oleh  rampak bedug, dan pendapat masysarakat terhadap 




dtradisi ngadu bedug yang dapat dijadikan identitas budaya. Hal ini dilakukan untuk 
menentukan langkah selanjutnya dalam melakukan rekontruksi dan revitalisasi tradisi 
ngadu bedug sebagai upaya dalam menumbuhkan identitas budaya di Kabupaten 
Tangerang. 
 Berbagai data ini di olah dan di tampilkan dalam bentuk deskripsi dan naratif, 
lalu dilakukan analisis dan interpretasi terhadap berbagai data tersebut. Artiya dalam 
penelitian ini digunakan pendekatan survey melalui observasi dan wawancara, untuk 
selanjutnya data disajikan dalam bentuk deskriftif analitis.  
 
ANALISIS KEPUTUSAN KAJIAN  
Untuk mendapat data yang akurat, peneliti langsung mendatangi dan 
mengobservasi beberapa wilayah di Kabupaten Tangerang secara acak, observasi 
dilakukan di beberapa Desa yang mewakili 29 kecamatan. Observasi dilakukan sebulan 
Penuh pada saat bulan Ramadhan (Bulan Puasa Umat Islam). Artinya penelitian ini 
dilakukan pada 15 Mei sampai 15 Juni 2018. Dari beberapa observasi yang dilakukan 
hanya beberapa Masjid saja yang masih terdapat tradisi ini. Masjid yang masih 
melakukan tradisi ini berada di Kecamatan yang berbeda-beda. Berikut adalah jumlah 
Kampung (masjid) yang masih melakukan Tradisi Ngabedug yang tersebar di tiap 
Kecamatan: 
No Kecamatan Jumlah Masjid yang Melakukan 
Tradisi Ngabedug 
Keterangan 
1 Balaraja 3  
2 Cikupa 2  
3 Cisauk 2  
4 Cisoka 4  
5 Curug 4  
6 Gunung kaler -  
7 Jambe  4  
8 Jayanti 4  
9 Kelapa Dua 4  
10 Kemiri -  
11 Kosambi  -  




12 Kresek  6  
13 Kronjo  4  
14 Legok  3  
15 Mauk -  
16 Mekarbaru -  
17 Pagedangan -  
18 Pakuhaji 3  
19 Panongan  5  
20 Pasarkemis -  
21 Rajeg 5  
22 Sepatan Timur  -  
23 Sepatan -  
24 Sindang Jaya -  
25 Solear  6  
26 Sukadiri  -  
27 Sukamulya 2   
28 Teluk Naga -  
29 Tigaraksa 6  
    
 
Table: Jumlah Masjid Yang Masih Melakukan Tradsi Ngbedug 
 
 Data di atas menunjukan beberapa masjid yang masih melakukan tradisi 
“ngabedug”, artinya secara factual menandakan tradisi ngabedug masih ada dan 
masih dilakukan dibeberapa masjid yang tersebar di Kabupaten Tangerang.  Tetapi 
secara kuantitas menunjukan bahwa tradisi ini sudah memudar eksistensinya, bahkan 
dapat dikatakan menuju ke arah “kepunahan tradisi”. Pada saat ini masyarakat kelas 
atas (para akademisi musik, seniman, dan para pengelola pemerintahan) lebih 
mengenal rampak bedug dibandingkan dengan ngadu bedug.  Hal ini mengusik 
pemikiran peneliti terhadap faktor-faktor yang menyebabkan memudarnya tradisi ini. 
padahal tradisi ini sarat dengan makna.  




Berbagai analisis dilakukan oleh peneliti, baik melalui pengamatan maupun 
memalui wawancara yang meliputin kebijakan pemerintah terhadap kehidupan 
masyarakat yang meliputi; kebijakan pendidikan, pariwisata dan budaya, ekonomi, 
dan pembangunan infra struktur. Kebijakan-kebijakan tersebut sedikit banyaknya 
akan berpengaruh terhadap; perubahan lingkungan, kehidupan sosial, kehidupan 
beragama dan kehidupan berbudaya.  Data-data disesuaikan dengan pertanyaan 
penelitian yaitu menelusuri Bagaimana eksistensi ngadu bedug di Kabupaten 
Tangerang pada saat ini? Mengapa eksistensi ngadu bedug tergantikan oleh rampak 
bedug? Faktor apa saja penyebabnya? Apakah perlu melakukan rekontruksi dan 
revitalisasi tradisi ngadu bedug sebagai upaya dalam mengembalikan identitas budaya 
di Kabupaten Tangerang?  
Bila kita menoleh ke belakang Kabupaten Tangerang pada pemerintahan 
Soekarno dan Orde Baru (Soeharto) secara administratif berada di bawah Provinsi 
Jawa Barat namun pada tahun 2000 Pada tahun 2000, berdasarkan Undang-Undang 
no 23, Tangerang menjadi bagian dari Provinsi Banten.  Sebagai provinsi yang baru 
banten kembali menata diri, kembali mencari jati diri, yang sudah terlanjur terberai. 
Begitupun dibidang seni baik tari, rupa maupun musik. Pencarian jati diri ini banyak 
mengalami kendala karena 34 tahun Banten telah di Jawa Baratkan, 34 tahun 
bukanlah waktu yang sebentar.  
Singkat cerita dengan berbagai program dan upaya yang dilakukan Pemerintah 
Provinsi melalui Dinas Kebudyaan dan Pariwisata, salah satunya melalui festival seni 
tradisi akhirnya muncul kesenian “Rampak Bedug”. Rampak bedug lahir dari 
pemikiran kreatif para seniman yang telah memiliki pengetahuan dibidang seni. 
Rampak bedug mampu memikat hati para seniman maupun para pemegang kebijakan 
di Provinsi Banten. Singkat cerita “Rampak Bedug” muncul menjadi ikon kesenian 
Banten yang telah melanglang buana ke mancanegara. Peristiwa ini menggejala begitu 
deras dikalangan seniman akademisi (rata-rata lulusan pendidikan seni dari Jakarta 
dan Bandung). Tercatat hingga kini terdapat kurang lebih 40 sanggar rampak bedug 
yang tersebar di wilayah Provinsi Banten. Mereka tampil dalam pestival dan pesta 
rakyat tahunan Provinsi Banten. Kegiatannya selalu memiliki sponsor dari pihak 
swasta. Festival ini menjadi pesta pemerintahan provinsi Banten. Alhasil rampak 
bedug popular dikalangan seniman Banten. Tetapi apakah rampak bedug popular 




dimasyarakat dan rakyat Banten? dari hasil wawancara peneliti dengan beberapa 
masyarakat Tangerang (tokoh, masyarakat, masyarakat masjid yang masih melakukan 
ngabedug, pimpinan pondok pesantren), didapat data bahwa mereka tidak begitu 
mengenal kesenian rampak Bedug. Rampak bedug popular dikalangan seniman 
maupun pendidik musik.   
Pemerintah pada akhirnya lebih memperhatikan kesenian Rampak Bedug. 
sebab yang membawa kesenian ini dianggap sebagai seniman yang professional dan 
memiliki potensi untuk dapat mengembangkan menjadi seni yang layak 
dipertunjukan. Pemerintah pada akhirnya membuat festival rampak bedug. Program 
pemerintah Provinsi ini memaksa pemerintah Kabupaten dan Kota ikut 
mempersiapkan peserta yang dapat mewakili dan mengahrumkan nama daerah 
mereka seperti Kabupaten Tangerang, Cilegon, Serang Kota, Kabupaten Serang, Kota 
Serang, Lebak, pandeglang, dan Tangerang selatan. Hal ini berimbah pada 
pemerintahan terkecil seperti Desa dan kecamatan yang akan diseleksi untuk 
mewakili kabupaten/kota. Mereka disibukan mempersiapkan kesenian rampak 
bedug. ironisnya yang mempersiapkan justru ada pada sanggar-sanggar seni, 
masyarakat kampung tidak bisa melakukannya mengingat kesenian rampak bedug 
membutuhkan keahlian khusus para pemainnya, sebab selain keahlian memainkan 
komposisi musik juga memerlukan gerak koregrafi yang relatif sulit. Selain itu 
dibutuhkan alat musik (bedug) yang lumayan cukup banyak dan memerlukan biaya 
tinggi. Ditambah lagi dengan kostum juga cukup relatif mahal. Rampak Bedug yang 
ada pada saat dikemas secara professional dan komersil (melibatkan sponsor swasta). 
Tidak semua orang bisa memainkan rampak bedug  karena kerumitan musikalnya. 
Sementara ngadu Bedug terlupakan. Ngadu bedug yang dengan kesederhanaanya 
justru sarat dengan makna religius dan budaya luhur masyarakat Banten semakin 
hilang eksistensinya.  
Hadirnya rampak bedug yang sering mengaharumkan nama Banten ditindak 
lanjuti dengan kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan. Pendidikan 
merupakan salah satu lembaga yang dianggap dapat mengembangkan seni dan 
budaya di Banten. Berdasarkan Peraturan Gubernur Banten Nomor 15 tahun 2014 
tentang pengembangan kurikulum muatan lokal seni budaya bagi pendidikan 
menengah se-provinsi Banten. Pada bab II Pasal 2 menyatakan bahwa kurikulum 




muatan lokal meliputi jenis seni budaya Banten, sebagai berikut: (1) pencak silat, (2) 
rampak bedug, (3) membatik Banten.  
Peraturan pemerintah ini berdasarkan pemikiran bahwa, untuk membentuk 
pemahaman peserta didik pada pendidikan menengah terhadap pelestarian dan 
peningkatan potensi daerah Banten, perlu diberikan kurikulum muatan lokal seni 
budaya Banten yang memberikan bekal, sikap, pengetahuan dan keterampilan. 
Keputusan pemerintah tentang penggunaan ketiga jenis muatan lokal pencak silat, 
rampak bedug dan membatik pada pendidikan menengah, berdampak pada 
implementasinya di lapangan.  
Sekolah-sekolah dan lembaga pendidikan menjalankan kebijakan tersebut 
dalam pelaksanaan pembelajaran. Pembelajaran musik di isi dengan muatan 
keterampilan rampak bedug. kebijakan ini juga berimbas pada kegiatan FLS2N 
(Festival Lomba Seni Siswa Nasional). Peserta di Tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi 
menyajikan rampak bedug sebagai materi mata lomba. Kebijakan pemerintah 
ternyata menjadi salah satu faktor munculnya kesenian yang baru yang dianggap 
sebagai budaya masyarakat Banten. Dengan kebijakan pemerintah ini muncul 
kesenian baru yang tumbuh subur di even-event besar seperti festival, kegiatan 
promosi pariwisata, lomba tingkat Sekolah dan dan ditampilkan pada kegiatan 
penyambutan tamu oleh pemerintah Provinsi Banten.    
Selain kebijakan dalam bidang pendidikan, kebijakan dibidang ekonomi juga 
sedikit banyaknya telah merubah tatanan kehidupan masyarakat Kabupaten 
Tangerang serta kebudayaanya, namun tidak akan di bahas lebih jauh dalam tulissan 
ini. tulisan ini hanya menyoroti pada kajian seni sebagai budaya masyarakat Banten. 
walaupun kebijakan ekonomi juga sedikit banyaknya telah merubah pola kehidupan 
masyarakat Kabupaten Tangerang. Kabupaten Tangerang saat ini menjadi sentra 
Industri, baik Industri besar, menengah dan industri kecil.  
Kawan industri bertebaran di pelosok Kabupaten Tangerang, menggantikan 
lahan pertanian dan perkebunan. Pembangunan kawasan industri juga menyebabkan 
terjadinya migrasi yang relatif besar. Berbagai penduduk dari luar Kabupaten 
Tangerang berduyun-duyun datang untuk mencari perbaikan ekonomi. Akhirnya di 
Kabupaten Tangerang berbaur berbagai manusia dengan suku yang berbeda-beda. 
Para pendatang berupaya untuk beradaptasi dengan masyarakat Tangerang, tetapi 




mereka juga masih membawa tradisi dari tempat mereka berasal.  Migrai pada 
akhirnya banyak merubah kawasan pertanian dan perkebunan berubah menjadi 
kawasan perumahan. Lahan pertanian telah berubah menjadi jalan bebas hambatan 
(jalan tol).  
Perubahan mata pencaharian ini telah menyebabkan masyarakat di Kabupaten 
Tangerang disibukan dengan bekerja dan mencari nafkah. Sistem kerja sebagai buruh 
pabrik yang dilakukan dari pagi sampai menjelang magrib telah menimbulkan rasa 
lelah dan penat. Mereka lebih memilih istirahat dirumah daripada pergi kemesjid, 
terlebih di bulan Puasa. (Ramadhan).  
Kini yang terjadi adalah keterasingan budaya. Penulis yang merupakan bagian 
yang asli masyarakat Banten pun merasakan hal yang serupa. Berbagai wawancara 
dilakukan oleh penulis terhadap Masyarakat Banten, luar biasanya penulis 
memperoleh data bahwa masyarakat merasakan kerinduan yang mendalam terhadap 
tradisi ini. Masyarakat menginginkan tradisi ini hadir kembali sebagai identitas budaya 
masyarakat dalam menyambut bulan suci Romadhon dan Idul Fitri. Kerinduan yang 
muncul karena adanya pemahaman dari masyarakat terhadap nuansa religius dari 
hadirnya tradisi ngadu bedug dan ngabedug.  
Kerinduan masyarakat terhadap tradisi ini dianggap penting sebagai 
penyeimbang dalam menghadapi globalisasi dan kehidupan modern yang begitu 
banyak menghabiskan tenaga dan pikiran mereka. Masyarakat Tangerang 
menginginkan tradisi ini kembali hadir sebagai potensi identitas budaya yang religius 
dan mencintai kesenian.  
 Tidak dapat dipungkiri bahwa rampak bedug memang muncul dari pemikiran 
kreatif para seniman terhadap tradisi ngabedug. Ngabedug dan Ngadu bedug 
(pertandingan bedug) sebagai tradisi masyarakat Muslim di wilayah Banten dapat 
dikembangkan menjadi kesenian yang lebih “bermutu” dalam bentuknya. Tetapi 
pemikiran para kreatif seni ini di salah satu sisi telah menenggelamkan tradisi 
masyarakat yang sesungguhnya, yang memandang seni bukan dari bentuknya 
melainkan dari makna terdalamnya.   
Penelitian dan Artkel ini muncul Berdasarkan pengalaman penulis sebagai 
individu yang lahir di Kabupaten Tangerang. Berdasarkan Pengalaman dan 
pengamatan langsung. Pada tahun 70an di Kabupaten Tangerang khususnya dan 




disebagaian besar masyarakat di daerah Banten (bebrapa daerah di Kabupaten 
Serang, Pandeglag, Lebak dan cilegon), memiliki kebiasaan Ngabedug, suatu 
kebiasaan yang dilakukan masyarakat kampung yang memainkan alat musik bedug 
(alat musik yang terbuat dari pohon kelapa atau pohon lainnya, yang dilubangi 
tengahnya sebagai lubang udara dan menggunakan kulit hewan sebagai penghasil 
suaranya). Alat musik bedug yang dimainkan biasanya terdiri dari 3 sampai 5 buah 
bedug dengan bentuk yang berbeda dari yang terkecil sampai yang besar. Denga 
bentuknya yang berbeda, alat musik ini menghasilkan suara yang berbeda juga. 
Jumlah orang yang memainkan disesuaikan dengan jumlah bedug yang ada, bahkan 
terkadang satu bedug dimainkan oleh dua orang dengan pola irama yang berbeda.  
Tradisi ngabedug ini terkadang dilakukan pada sore hari menjelang waktu 
magrib tiba. Ketika terdengar suara bedug, biasanya orang-orang yang sedang bekerja 
di ladang dan di sawah bersiap-siap untuk pulang. Suara ngabedug ini sebagai 
penanda bahwa sebentar lagi menjelang waktu magrib (sekitar pukul 18.00 WIB). 
Selain itu sebagai penanda waktunya berhenti bekerja dan berhenti melakukan 
aktifitas (orang yang bekerja di ladang dan di sawah tidak memiliki alat penanda 
waktu/jam).  
Bila bulan Ramadhan tiba (bulan dimana umat Islam melakukan ibadah puasa 
sebulan penuh), tradisi ngabedug ini semakin semarak dilakukan ditiap, mushola dan 
masjid yang ada di setiap kampung. Kegiatan ngabedug dilakukan pada waktu antara 
magrib dan isya (waktu beribadah umat Islam). Kegiatan ngabedug ini dilakukan 
selama bulan ramadahan penuh hinga menjelang Idul Fitri (atau istilah yang lazim 
adalah Lebaran). Tidak puas memainkan diantara waktu tersebut mereka bermain 
bedug setelah kegiatan Sholat Taraweh selesai sekitar pukul 20.30 WIB.   
Peristiwa yang dianggap sebagai bulan penuh berkah ini disambut meriah oleh 
masyarakat dengan penuh antusias, mengingat rata-rata wilayah di Kabupaten 
Tangerang-Banten merupakan daerah pedesaan. Masing-masing permainan 
ngabedug ini berupaya menunjukan kebolehan terhadap permainan ngabedug yang 
ada pada mejid atau mushola pada kampung yang lain. Mereka berusaha memainkan 
bedug sekeras mungkin agar terdengar ke kampung sebelah. Mereka juga memainkan 
dengan seharmonis mungkin (melakukan pukulan pada alat musik sesuai dengan 
tempo dan irama yang teratur). Kegiatan ini memerlukan kekuatan fisik dalam 




bertahan memainkan bedug. Kelompok yang mampu bertahan dan berhenti bermain 
paling terakhir itulah yang dianggap sebagai pemenang. Kegiatan inilah yang 
memunculkan istilah Ngadu Bedug (dari asal kata Adu bedug) beradu/berlomba 
memainkan alat musik bedug dengan sekeras-kerasnya, serapih-rapihnya dan dalam 
waktu yang lama.  
Tidak puas dengan ngadu bedug yang dilakukan di kampung-masing-masing 
berkembang dengan saling mendatangi mushola yang terdekat. Para pemain dari 
kampung A akan mendatangi kampung B. disanalah mereka melakukan kegiatan 
beradu main bedug. Pada peristiwa ini terjadi peristiwa saling mempertahankan harga 
diri, agar mereka tidak kalah dalam permainan ngadu bedug. Proses ini berjalan 
dengan penuh rasa kekerabatan. Penuh dengan rasa silaturahmi dan penuh dengan 
rasa kedamaian. Selain melakukan kegiatan bermusik dan berkesenian, di dalamnya 
juga terdapat nilai-nilai silaturahmi, saling menghargai dan mempererat hubungan 
sosial diantara masyarakat.  
Pada tahun 90an tradisi ini masih marak dilakukan, bahkan dengan dikoordnasi 
oleh aparat Desa, ngadu bedug diperlombakan. Pesertanya membawa Nama 
Kampung masing-masing (sosialisasi tentang pemerintahan terkecil seperti kelurahan, 
RT/RW belum akrab di telinga masyarakat pedesaan).  Suasana ini menyebabkan 
perbedaan yang mencolok antara bulan-bulan yang lain dengan bulan Ramadhan. 
Suasana bulan yang dianggap bulan yang suci ini sangat terasa nuansanya, suasana ini 
yang menciptakan rasa rindu para perantau untuk segera pulang menemui sanak 
keluarga yang tinggal di Kabupaten Tangerang.  
Dengan alasan tersebut; selain peneliti, sebagian besar masyarakat, tokoh 
agama, para pendidik dan lapisan masyarakat lainnya mengharapkan tradisi ngadu 
bedug dan ngabedug kembali hadir di tengah-tengah kehidupan. Kehidupan yang 
sudah dipenuhi berbagai aktifitas modern tentang keduniawian dan materilisme serta 
kapitalisme.  Tradisi ngabedug dan ngadu bedug yang justru dianggap berpotensi 
untuk menjadi identitas budaya masyarakat di Kabupaten Tangerang. Tradisi yang 
betul-betul dimiliki, dilakukan, dan dihayati secara bersama sebagai bentuk dari rasa 
syukur manusia Kepada sang Pencipta. Tradisi yang tidak memandang seni dari 
“bentuk”, melainkan dipandang secara holistik antara jiwa, perasaan dan tubuh.  
 





Kesenian ngadu bedug semakin hilang eksistensinya tergantikan dengan 
kesenian rampak bedug kesenian rampak bedug ini memerlukan keahlian baik secara 
musikal maupun koreografinya. Rampak bedug menjelma menjadi kesenian yang 
menampilkan unsur-unsur seni pertunjukan di dalamnya sudah memadukan teknik 
pukulan Irama gerakan serta kostum sehingga untuk memainkan rampak bedug 
dibutuhkan pemain yang memiliki keahlian khusus dan memiliki keterampilan di 
dalam bentuk perlombaannya pun dibutuhkan seorang juri yang memahami dan 
mengerti tentang musik musik pertunjukan sehingga kenyataan ini menyebabkan 
masing-masing wilayah yang ada di Banten disibukkan dengan melakukan latihan 
rampak bedug karena rampak bedug diadakan setiap tahun sebagai event Provinsi 
Banten.  Ngadu bedug Terlupakan padahal ngadu bedug merupakan tradisi yang 
menciptakan masyarakat Tangerang melakukan aktivitas religinya melalui 
berkesenian dan dalam perlombaan ngadu bedug tidak dicari Siapa yang terbaik dan 
siapa yang paling bagus dalam memainkan alat musik ini artinya secara struktural 
musical Tidak Pernah Dinilai oleh siapapun yang jelas-jelas menjadi juara nya adalah 
kelompok yang paling kuat melakukan pukulan atau melakukan musik bedug yang 
paling lama dan yang paling terkuat atau terkeras dengan hasil suara yang 
ditimbulkannya.  Di sini terlihat sekali terjadi pergeseran makna dari makna religi serta 
rasa syukur masyarakat terhadap datangnya bulan suci Ramadan yang diekspresikan 
melalui sini berubah menjadi ekspresi seni yang sesungguhnya yang tidak terdapat 
makna-makna yang lain yang ada adalah gengsi masyarakat wilayahnya masing-
masing. Dengan adanya lomba tiap tahun ini akhirnya berimbas pada masing-masing 
wilayah terkecil dari mulai Desa Kecamatan Kabupaten lalu tingkat provinsi yang 
terjadi adalah masing-masing daerah sibuk melakukan latihan untuk menampilkan 
rampak bedug dan ingin menjadi peserta terbaik pada event tahunan yang dilakukan 
oleh Provinsi Banten. 
KESIMPULAN 
Analisis dari penelitian ini menemukan fakta bahwa, kebijakan pemerintah 
dalam bidang ekonomi, pariwisata dan pendidikan sangat berpengaruh terhadap 
perubahan budaya dalam masyarakat. Terlebih dalam pendidikan, sebab dalam 
pendidikanlah proses pembelajaran budaya berlangsung pada peserta didik. Salah 




dalam menetukan kebijakan akan berpengaruh terhadap proses kreatif manusia 
dalam menciptakan kebudayaan yang baru.  
Kreatifitas seniman dalam menciptakan seni sebaiknya berangkat dari ruh 
lokalitas, bukan hanya dari bentuk dan wujudnya saja, sebab bila dilihat dari wujudnya 
saja, pada akhirnya akan muncul budaya yang justru sangat bersebrangan dalam 
realitasnya.  
Kesenian rampak bedug dapat dijadikan sebagai identitas budaya dalam wujud 
seni kreatif,  Tetapi ngadu bedug dan ngabedug justru sangat bisa dijadikan sebagai 
identitas dalam tradisi budaya masyarakat secara holistik. Kesenian yang di dalamnya 
terdapat peristiwa manusia dalam berkesenian, dalam beragama, dalam 
bermasyarakat dan dalam menyatu dengan alam.  
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ABSTRACT :   
  
Kelingkan embroidery is an art of embellishing a thin fabric like cotton voile, silk 
crepe or chiffon, with flat gilded metal threads of gold or silver. This traditional 
Malay embroidery was inherited and collected by its collectors from Malay regions 
particularly Peninsular Malaysia, Sarawak, Brunei and Indonesia. This research is 
dedicated to identify types of deteriorations occurred on these historical objects and 
factors that contribute to their deteriorations. The Kelingkan embroideries 
collection from the Department of Museum Malaysia has been chosen for this 
research. Various level of analyses; physical and microscopic analysis was carried out 
to identify the damages. The results identify common major damages as tears, loss 
parts, darkening of threads, stains, fading, discolouration and folded lines. While 
factors contributing to their deteriorations are aging, intricate motifs, the nature of 
materials, environmental conditions and chemical reactions, handling as well as 
approaches to storage and display system. This research intends to serve as 
guidance for further and deeper researches on the preservation of traditional 
textiles in Malaysia.  
  
(167 words)  
  
  









   







Textiles are organic in nature.  They originated from living organisms and 
therefore, susceptible to natural decay. Nevertheless, several factors may accelerate 
the deterioration process of textiles. Chemical reactions accompanied with 
inappropriate environmental conditions may lead to fading and discolouration of 
textiles, or encouraging a growth of microorganisms or pests that may stain and feed 
on them.  Physical forces may bring stress and pressure to textiles causing it to 
stretch, split and torn. Often, these damages are caused by interaction of the 
deterioration factors towards each other.  
  
Historical textiles are more vulnerable to these factors of deteriorations and 
damages. As they hold highly cultural and historical values, these historical textiles 
are collected by museum for safekeeping, researches and display purpose. They are 
however, often in aging, worn condition and may be accompanied with several 
damages prior acquisition into museum. Therefore, incorrect environmental 
conditions, handling, display and storage methods in museum will expose these 
textiles to further risk of deteriorations.   
  
One of the historical textiles collected by museums in Malaysia is Malay 
traditional embroidery known as kelingkan embroidery. This embroidery is 
commonly found on head cover or shawls, though they are also discovered in 
traditional Malay costumes and home furnishings. Kelingkan embroidery is an art of 
embellishing a fabric with gilded metal strips of commonly gold and silver. Currently 
in Malaysia, this traditional handcraft is declining due decreasing number of 
embroiderers. Efforts have to be made for the preservation and continuous 
sustenance of this precious national heritage. In museum perspective, identification 
of damages is the first and crucial step to be undertaken, in order to carry out correct 
conservation methods. Hence, this paper aims to physically identify and classify the 
type of deteriorations on museum shawls collection embroidered with kelingkan 
embroidery and investigate possible contributed factors to their damages.   
  
   
LITERATURE REVIEWS  
  
Kelingkan is believed to originate from French word, clinquant which means 
glittering of silver and gold (Aziz, 2009). Its origin in Peninsular Malaysia is said to 
root back to the era of Malacca Sultanate and evolved in the 19th century under the 
patronage of the Malay female royals. This embroidery is worn on ceremonial 
occasions like engagement, wedding and royal events (Barakat, Abdul Ghani, & 
Heyes, (Eds). (2013). Kelingkan shawls worn on the head or shoulders as parts of 
female Malay traditional costume attires ( Aziz, 2009) . Kelingkan embroidery is a 
shared traditional hand crafts of several Malay regions. Hence, it is known in 
different name like terekam in Terengganu, , keringkam in Sarawak and kelingkan in 




Kelantan and Selangor (Siti Zainon, I. et al , 2012). Sarkawi & Ab.Rahman (2016) 
stated that kelingkan embroidery is known as  tudung manto in Daik, Indonesia, 
kalengkang in Kalimantan Barat, Munawarah in Palembang and kelingkam or 
kelengkan in Kelantan.   
  
Kelingkan embroidery is an art of embellishing gilded metal threads of gold 
and silver on commonly thin and transparent fabrics like silk, voile net and chiffon 
(Aziz , 2009 & Siti Zainon, et al, 2012). Three types of stitches techniques used are 
satin stitch, Selangor style of ribbon stitch and keringkam of Sarawak. This art of 
embroidery in Malaysia is currently in the risky state of declination as only few 
embroiderers are found in Sarawak and very few surviving embroiderers are found 
in Selangor and Kelantan (Rusli & Nawawi, 2016).     
 Kelingkan embroidery due to its composite nature is more vulnerable to risk of 
deterioration and complicated process of conservation. (Landi, 2004) states that the 
closeness of the relationship between metal and fibre means that it is virtually 
impossible to clean one without involving the other, and unfortunately all the 
methods of removing tarnish from metal are to some extent harmful to the fibres 
and to some dyes.   
  
Natural fibres come from living sources with biological functions. As they age 
and the structure of the fibre changes, fibres become less elastic and resilient 
(National Park Service, 2002). This process of natural decay can be accelerated by 
chemical reaction, environment condition, physical forces, and biological growth. 
Types of chemical reactions on textiles are photo-oxidation, hydrolysis and cross-
link. (Boersma, Van Den Berg, Tegelaers, 2007).   Boersma (2007) and Landi (1998) 
state that these chemical reactions are influenced by environmental factors which 
refer to light, temperature, humidity, air pollution, soiling and stains, intrinsic decay 
and disasters.   
    
Light causes fading and weakening of fibres ( Thomson, 1986, & Government 
of Canada, 2013) . High relative humidity (RH) cause shrinkage and allows mould to 
grow on textiles. High relative humidity (RH) also accelerates corrosions of base 
metals, particularly iron and copper. While high temperatures increase the rate of 
chemical decay of all materials (Government of Canada, 2013, Schultz, 1992). Tears, 
losses, splits and wear can result from previous use, internal stress inherent in the 
object, and handling (Government of Canada, 2013). Landi (1998) states these 











PROBLEM STATEMENTS  
  
Kelingkan embroidery is currently facing the risk of declination due to 
decreasing number of embroiderers in Malaysia. Its composite nature makes it easily 
exposes to multiple types of damages. Hence, this study aims to safeguard and 
sustain kelingkan embroideries as part of national cultural and historical heritage by 
investigating their current condition in the museum collection. The first rule in 
preservation of an object in museum is by examination of object condition and 
identification of its damages. This is an essential process to prepare for a correct 
method of conservation and preservation of an object in a museum. Hence, this 
study is undertaken to identify types of damages on the kelingkan embroideries and 
its contributed factors of deteriorations. This study is also undertaken as an effort to 
fulfil the gap of academic studies in preservation and conservation of Malay 







This case study is undertaken in qualitative method, on which information is 
gathered from literature reviews and physical observations on sampled objects. This 
research is limited to twenty four (24) kelingkan embroidered shawls stored in 
storage room, in the Department of Museums Malaysia. Physical observation of 
damages involves magnifiers, mobile camera up to 4x magnification and digital USB 
microscope up to 200x magnifications.   
  
  
DESCRIPTION OF CASE STUDY   
  
The Department of Museums Malaysia acquire about one (1) hundred pieces 
of kelingkan embroideries in its collection. These collections are composed of head 
cover or shawls, Malay traditional costumes and home furnishings. Most of them are 
kept in the textile storage room while some are put on display. The main subjects of 
this research however, are head cover or shawls embellished with kelingkan 
embroidery kept in the storage room.   
  
Kelingkan head covers or shawls vary in their techniques of embroidery, 
origins, colours, shapes and materials.  The selection of twenty four (24) pieces of 
kelingkan shawls in the storage room is based on several characteristics. They are 
plain fabrics embroidered only with metal threads strip known as kelingkan thread, 
using satin stitches technique. The sampled objects in this article will be referred as 




kelingkan embroideries while the metal threads will be referred as kelingkan 
threads.   
  
These kelingkan embroideries are composed of cotton voiles and thin silks 
with one exception which is a piece of an organza fabric.  Naked eye examination on 
type of the kelingkan threads discovers that all the kelingkan threads resemble gold 
except a kelingkan threads on a piece of silk fabric, resembling silver. The fabrics of 
the kelingkan embroidery are thin and transparent, especially on those made from 
cotton voiles and organza. Those made from silk fibres include sateen, crepe and 
chiffon though share similar characteristics, vary from high to low degree of 
transparency.   
  
Positioning of motifs embroidered by kelingkan thread is commonly found on 
corners, around the edges, body surfaces and laces. The laces and motifs around the 
edges or borders are often a repeated pattern closely embroidered in linking 
connection to each other. The motifs on corners often consist of single larger motif 
compared to body motifs, which normally embroidered with few types of small or 
medium size motifs. These motifs pattern can be classified into three; simple, 
scattered and full pattern. Simple pattern refers to the absence of motifs on the 
centre. Scattered pattern is where the motifs on the object body are embroidered in 
scatter yet balanced arrangement. Full pattern consists of teluk berantai, a Malay term 
means a repeated chained motifs resembling bays (Barakat, Abdul Ghani & Heyes, 
2013).   
  
  
All cotton voiles are in soft colours while many of the silks fabric have bright 
and shiny colours though silks in soft colours are also found. It is found that common 
colours of kelingkan shawls regardless of their materials and techniques in the 
storage room are mainly pink and black colours with only one or few pieces from 
other colours. These kelingkan embroideries are stored in textile storage room 
equipped with air-conditioning system. Each one is covered by acid free paper and 
stored more often in folded, followed by flat and rolled position. They are kept pile 
to each other in the flat wooden and metal drawers in the storage room.  
   
 
   a.  b.  





Fig. 1 . Three category of kelingkan 
embroidery pattern :   (a). Simple 
pattern  (b.) Scattered pattern  (c.)  Full 
pattern     
  
  




Fig. 2.  Table of twenty four (24) kelingkan embroideries composed of twelve (12)  
  
cotton voiles, eleven (11) silk fabrics and one (1) piece of organza fabrics in 
variance  
  





RESULT AND DISCUSSION  
  
Physical examination of the twenty four (24) kelingkan embroideries found that 
all of them have suffered multiple damages and in poor condition.  Each one of the 
kelingkan embroideries has several damages, vary from minor to major degree of 
degradation. These damages are classified into physical, chemical and biological 












Cotton Voiles with  
gold thread  
Silks with gold  
thread  
Silks with silver  
thread  
Organza with gold  
thread  














  Fig. 3.  Types of physical damages on the kelingkan embroideries  
  
 
   
 Fig. 4.  Types of chemical damages on the kelingkan embroideries  
  
It should be noted that figure 3 and figure 4 represent the total number of 
damages of kelingkan embroideries from minor to major degree of degradations. 
However, it is found that even though all the damages contributed to the 
vulnerability of the objects, particular major damages are commonly shared by 
kelingkan embroideries as described in figure 5.   





Damages  Cotton Voiles  
  
Silks   Organza  
Colours  Black Pink White 
Maj 
Pink White Purple Blue  Green  Yellow   Yellow  
 or Physical Damages   
Tears  5  1  1   2  1             
Fabric Loss  4       2               
Metal  Thread  
Loss  
4      2  1             
Detached Part  3     1   2  1             
Shattered  to  
dusts  
3       2  1             




   3  1  4     1  1  1  1  1  
   3  1   4  1     1  1  1    
Darkened Fabric  
Darkened Folded  
Line  
   3  1   2  1  1  1  1  1    
  2    2      1        
Yellowed Fabric      1    1            
  
Fig. 5.  Table represent major damages on kelingkan embroideries according to their  
  
colours and materials  
  
  
Analysis on Physical Damages  
  
Tears are found nearly on every object, constituting the most common damage 
found on the kelingkan embroideries. Major tears are often accompanied by fabric 
and metal losses,  and parts which have become detached or shattered into dusts.  
Major tears are obviously be seen on the black cotton voiles, pink silks and both 
white cotton voile and silk crepe line.   
  










  b.  c.  
 
   d.  
 Fig. 6.  Pictures show major damages on very loose weave black cotton 
voiles.  Picture (a) shows a critically torn object in which parts are badly 
detached, splits and  many have shattered into dusts.  Tears and losses of 
fabrics are commonly found on  the body of the objects as shown in picture 
(b). Long tears are often found along the  borders or between laces as 
illustrated in picture c. Tears are also found between  the motifs particularly 
on the close and intricate embroidered motifs. All of the  objects are fragile, 
worn and the cotton fibres have weakened as shown in picture  
 (d).   
   
  
 
  a.  b.  
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  c.  d.  
  
 Fig. 7.  Major tears on the border and between the laces of a white silk crepeline  
(a) and detached laces on white cotton voile on picture (b). Silk object in picture  
 (c) is a critically inexhibitable, disintegrated and irreversible damage on which 
curative conservation is impossible.  Picture (d) is another example of 
major tear accompanied with other type damages on silk fabric.   
The characteristics inherent in the materials and technique, and decoration 
of kelingkan embroidery contribute to their physical damages. Boersma, (2007) 
states factors that challenges the preservation of textiles are vulnerability, 
manufacturing, decoration and diversity of textile materials. The softness of often 
thin and transparent fabric, in contrast to the sharpness of kelingkan threads, and 
the stitching technique on the stretched fabric during embroidery process which 
initially form small cut on between the fibres, all of these can contribute to the 




Fig. 8 .  The satin stitch technique of kelingkan shawl embroidery tightly 
stretched on a frame. The metal thread is a metal strip, measuring 0.1 cm in 
width. The needle  has two holes, measuring 0.3 width and normally about 
3 cm long with a sharp tip  (RD, Rusli & NM, Nawawi , 2015). In the 
embroidering process, the stitching has to be done carefully as not to 
excessively cut off the thin textile fibre.    
  
The motifs are often intricate in design and closely embroidered. These are 
often seen on the laces, borders, and objects with full pattern embroidery. White 
cotton voiles and silk crepeline as illustrated in figure 7 for example are made of very 
thin fabric with heavy motifs on laces and borders. Long tears on the borders and 
laces may be caused by pressure due to weight of metal threads when they were 




worn or put on previous display especially if it was displayed on a head of 
mannequin. Boersma (2007) also mentions that consequences of long-term stress 
can often be seen in historical textiles in which a textile will break first at its pleats 
and folds.   
  
Landi, S. (1998) states that textile bearing surface decoration in storage need 
greater protection from friction by contact with other objects and surfaces.  Ideally, 
textiles with heavy beading or metallic embroidery should be stored in a flat position 
(National Park Service, 2002).  However, due to space restrain, most of the kelingkan 
embroideries are stored in folded position and few are stored in flat drawers or 
rolled. All of these objects however pile onto each other with a thin layer of acid free 
tissue paper as barriers.    
  
Objects which have been folded for long period of time will put them under 
stress condition. Stress and pressure can lead a type of damage like sharp folded 
lines or creases to form other damages like splits (Government of Canada, 2013). 
(Government of Canada, 2013) further states that textile fibres are hygroscopic, the 
fluctuation in the temperature and humidity will force the textile objects to expand 
and shrink irregularly and this cause dimensional change and mechanical stress that 
can break and weaken yarns.  
  
Analysis on Chemical Damages  
  
All textile fibres are subject to aging, a natural process of decay.  Historical 
textiles like kelingkan embroideries are aging museum objects which are more 
vulnerable to environmental and chemical factors of deterioration. Landi (1998) 
states that when a fibre deteriorate, the internal bonds in molecules are broken , 
making the chains shorter and thus eventually leading to weakness, even to a 
breaking point of the yarn into which the fibre were spun.  
  
Fading, fabric darkening, discolouration and stains are majorly found 
together on most kelingkan embroideries. Obvious yellowing effect are found on 
two pieces of kelingkan embroidery consist of cotton voile and silk crepeline,  both 
in white or natural colour. Visible darkening of metal threads is also found on some 
of the kelingkan embroideries. Most of them are previously put on display and prior 
to their acquisition into museum , they have been worn and hence exposed to 
different type of lights. Landi (1998) and Thomson (1986)   state that light fade, 
change colours and cause weakening of textiles , the most dangerous being 
ultraviolet light. Visible discolouration however is difficult to be identified from black 
cotton voiles. Nevertheless,  Thomson (1986) states that even fading do not occur, 
the light already cause fibre weakening.   
  
Colour fading and stability are also influenced by relative humidity more 
rapidly in damp conditions. Effects of heat are manifested by embrittlement and a 
brown discolouration made up of the products of the breakdown of the polymer 




chains in the molecule (Landi 1998).  Foersma (2007) mentions that silk is more 
sensitive to light on which it can changed colour, brittle and weaken.   
  
 
   a.  
 
   b.  c.  
  
Fig.  9.  (a.) A badly darkened cotton voile especially on folded lines.  (b.) Silk 
shawls which has discoloured, fade and looses colours.  
  












has badly yellowed and darkened. On the  right is the 
microscopic picture of stains between  the white cotton 
fibres.  Most of the white  surface has darkened, 




Prior to their acquisition to museum, kelingkan embroideries are not cleaned 
by water. This practice is to protect the metal threads from tarnishing. However, it 
causes the accumulation of dirt or possible stains from sweats and oils from the 
skins. Dirt like textile fibre is also hygroscopic thus it absorbs pollutants and may 
become a source of food for pests. Dirt also contains small and sharp particles that 
can cut the textile fibres. (Boersma, 2007)).   
  
 
   a.  
 
   b.  c.  











   a.  b.  
 
   c.  d.  
 Fig. 11. Microscopic images of stains on different types of stains. (a)  
Yellow stain on pink cotton voile.  (b)  Stain of purple sateen silk.   
  (c) Stain on yellow crepe silk and  (d) White stain on green crepe silk  
  
Moisture is required for corrosion to take place ( Schultz , 1992).  National 
Park Service, 2002) states that corrosion of metals are due to high humidity and 
temperature, atmospheric pollutants and mishandling. Gold does not corrode and 
silver has resistance to corrosion. However, they are naturally soft and have to be 
alloyed with other base metals, particularly copper alloys which tend to corrode 
under certain circumstances ( Landi , 1998, Eastop & Timar Balazsy, 1998). Corrosion 
of gilt silver, reacts to hydrogen sulphide in the air will form a black, silver sulphide 
corrosion layer over the gilding. While corrosion of gilt copper reacts to air pollutants 
in the presence of water will form green and blue copper salts on the surface (Eastop 
& Timar Balazsy, 1998, National Park Service, 2002). These conditions have been 
found on several kelingkan embroideries, indicating the existence of other metals in 




   a.  b.  
  
  







Fig. 13.  Major darkening of kelingkan  
  
threads on (a) laces, (b) body motifs,  
  
(c) laces and border motifs and (d)  
  
corner motifs. Greenish spots implying  
  
other metal existence on kelingkan  
  
thread resembling silver (b).  
  
   
  
   c.  d.  
  
Biological Damages  
  
 Mould has been identified on several pieces of the kelingkan embroideries. 
According to Landi (1998), a mouldy textile is often acid, arising from the mould 
growth. Mould often leaves behind a mass of black or grey specks which are 
thousands of tiny fibrils inextricably mixed with those of textile fibres. Mould is often 
found with darkening and discolouration of textile fibres. Kelingkan embroideries 
affected with mould are often accompanied with discolouration, fabric darkening or 
stain.  The existence of mould on the kelingkan embroideries indicates high humidity 
in the storage room. Mould favours damp environment. Relative humidity at 70% 
will take three months or more for mould to develop while at 90%, mould can 
develop merely in few days of time (Government of Canada, 2013). (The 
Government of Canada, 2013) also states both protein fibre like silk and cellulose 
fibre like cotton, both are sources of food and habitat for the growth of 
microorganisms and pests.   
  
  






 Fig. 14.  An organza kelingkan embroidery has been badly affected 
by  mould and pest residues. This organza fabric has release a smelly,  
must odour upon opening of the fabric.   





Examination on the damages on the kelingkan embroideries concludes that 
identified damages are due to the previous use prior to acquisition into museum 
storage, as well as the vulnerability of thin materials in contrast to often intricate 
and heavy embroidery. The damages also occurred due to physical forces that cause 
stress and pressure, chemical reactions that cause discolouration and stains, and 
biological growth. These factors of deteriorations are further accelerated by 
improper environmental conditions like light, humidity and temperature during 
display and in the storage room. It should be noted that this research is limited only 
to surface identification of objects visible damages.  Nevertheless, this study intend 
to fill the gap in local academy study in the preservation of historical textiles as well 
serve as guidance for further and deeper investigation on the degradation of 
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ABSTRACT 
Indonesia that is rich with the diversity of tribes and traditions always offers a unique 
and interesting cultural issues to discuss. Topic of the people who are lives in 
Kasepuhan Ciptagelar far away in the mountains of Halimun, South Banten there, is 
very appropriate for theme of conference of cultural heritage. They are an Sundanese 
agrarian society whose life away from the frenetic matters of urban man. But do not 
expect their life is such a simple and boring life. Based on field observations, they are 
community groups that have the dynamics and complexity of their own lives. Being 
participant in life with them is like being rewarded with binoculars that brings you 
around that human beings become wisely by becoming consumers as well as producers 
(prosumen) in this life. As an agrarian society with rice as a staple food, the life of the 
Kasepuhan Ciptagelar community with all its ideals teaches the beauty of mind and the 
independence of life in a creative and full of local values. This paper will describe the 
author's observations about the rice cultural traditions of the community there that it is 
important to know as well as the stock of ammunition to live the life we borrow from 
future generations. 




The indigenous community of Kasepuhan Ciptagelar is a group of Sundanese society 
who wades through this world with the provision of ammunition in the form of full 
awareness of the importance of the balance in all aspects of life. They believe the 
balance factor becomes propriety and virtue to achieve life safety. This awareness is a 
treasure that is passed on from one generation to the next. It is reflected on the 
movements, attitudes and daily treatment of the community. The enchantment of the 
green mountain surroundings, the rice fields that stretch, and the landscape of natural 
humming are the setting that always accompanies every beat of their daily lives. There 
is an awareness of the importance in upholding balance in the middle of the gift from 




the universe on fertile natural resources, creating mutual cooperation between humans 
and the natural surroundings. 
 
Kasepuhan Ciptagelar community associates that in all ways of our lives there are 
always energy that is contradictory but its presence is in fact an inseparable unity. It is 
the union of these two energies that creates balance. Humans will understand happiness 
after going through suffering, knowing warmth after being exposed to cold. The 
contrast of energy present in life must essentially be seen as something that is intact 
and cannot be separated from one to another. Both are always present side by side in 
human life. Based on the explanation above, this paper intends to describe associative 
way of thinking. It is the basis of the balance factor that is adopted by Kasepuhan 
Ciptagelar community based on their manifestations in the form of their attitudes and 
beliefs in living the cultural life of rice. 
 
LITERATURE REVIEWS 
According to Jacob Soemardo, Sundanese people embrace the concept of dualism 
cosmology about the nature of lalaki/men – awewe/women. For pre-modern Sundanese 
society, this concept is a symbol of the meeting between the underworld and the upper 
world. In the cultural structure, awareness and unawareness are in different areas. Both 
reflect certain logic. This means that cultural artifacts become an important medium 
that reflects the beliefs and background of the creation on metaphysical figures, 
especially in the tradition of farming, because, it is not merely a fairy tale that aims at 
instilling the values of goodness. According to Soeganda, 1992 the Sundanese people 
have the belief that rice plants are protected by the spirits that are called Nini Kinayan 
Tani and Aki Kinayan Tani. The Sundanese people also believe that in every time of its 
growth, rice has its own guardian (pohaci). It is recorded there are13 Pohaci who 
maintain and protect rice plants according to their growth time. Agrarian Sundanese 
society also expresses their respect for rice by mentioning rice with kersa Nyai which 
means the willingness of the wife/woman/mother. They call the rice grain with panon, 
which means eye, related to the origin of the growth of this plant. 
 
Balance is the basis of people's view of life that associates that in all ways of our lives 
there are always two energy that is contradictory but the presence of these two things 
becomes an inseparable unity. In traditional culture, the customs and values of society 




are based on associative ways of thinking or also called associative culture. According 
to the online KBBI, associative, it is an association, meaning that for them, the relations 
between the events that occur is only (is) - Then it is explained a few words that are 
related to associative words, as follows:  
asosiasi (association) / aso.sia.si / n1 union between business partners; trade alliance; 2 
associations of people who have a common interest; 3 links in memory of other people 
or goods; the formation of relationships or relations between ideas, memories, or 
sensory activities. 
berasosiasi/ber.a.so.si.a.si (to merge) / v join, relate (between ideals, images, dreams, 
etc.); 
mengasosiasikan/meng.a.so.si.a.si.kan (to associate) / v to link things to people, other 
items; 
 
Based on various descriptions of the online KBBI, it can be concluded that the 
associative way of thinking is a way of thinking that connects something with other 
things, usually connecting a thing that is not embodied with something that is embodied 
or connects embodied thing with to the other. In the context of this study, associative 
ways of thinking relate to the issue of cultural products, both in the form of artifacts 
and traditional ceremonies. In the end, both become symbolic material elements that 
are born from human needs for meaning. 
 
The need for meaning gives birth to symbolic imagination. Ricouer, 2015 defines 
symbols as sign structures in which there are direct and indirect meanings, of which 
indirect meanings only appear based on direct meaning. Still according to Ricouer, the 
need for symbols influences the ability of interpretation, namely the activity of way of 
thinking in describing the indirect meanings that are contained in direct meaning. This 
paper will describe the symbolic imagination which is born from associative culture in 
the life of rice culture from the indigenous community of Kasepuhan Ciptagelar, based 
on the results of direct observations. The understanding of it seems to bring us to the 
dimension of spiritual wisdom which is full of local values, beauty of mind and 









In the past, Sundanese people were nomadic cultivators (ngahuma) (Adiwilaga, 1975). 
As an agrarian society, farming and cultivating are not just livelihoods whose results 
are used to meet food needs, but the most important is as a medium for public awareness 
to achieve balance in all way of life. Planting rice in the rice fields and lea is an activity 
that is full of the spiritual side in order to create harmony between these micro cosmos 
and the higher cosmos. This refers to Mustapa's statement, 1985, that farming is an 
important activity that can reflect the harmony of humans and the environment as it is 
reflected in the customary rules and restrictions of Sundanese farming. This condition 
is in line with the associative way of thinking of Kasepuhan Ciptagelar community. 
This paper will describe the way of thinking of Kasepuhan Ciptagelar community 
whose manifestations can be found in the elements of rice culture, both the elements 
that are well and not embodied.  
 
METHODOLOGY 
This paper is part of the Doctoral Research in the Field of Art and Design. This study 
is qualitative with an ethnographic strategy. Ethnographic strategy is used to understand 
the characteristics of the socio-cultural life of a society (Maryaeni, 2005). Still 
according to Maryaeni, research data with ethnographic strategies are obtained by in-
depth observing, participating and interviews. The observations about the real life of 
the people in Kasepuhan Ciptagelar are the fundamental things that are important to do. 
By directly observing and feeling life there, the authors get a thorough understanding 
of their ways of thinking and beliefs about everything that is considered important in 
navigating life in this world. This means that in this study, observations are conducted 
to understand certain behaviors of a group of people. The description in this paper refers 
to the ethnographic notes that are conducted by researchers at Kasepuhan Ciptagelar. 
During the observations, researchers conduct an interview with one of Baris Jero/the 
Inside Lines using Sundanese. The use of language as a daily communication tool at 
Ciptagelar when the interviews are conducted is to find perceptions that are culturally 
relevant (Spradley, 2006). 
 
RESULT OF ANALYSIS 
In fact, humans are spiritual beings. The spiritual attitude of Kasepuhan Ciptagelar 
community can be traced based on its way of thinking. The associative from various 




sources is concluded as something related to parables. Related to the issue in this article, 
the manifestation of associative culture from indigenous community of Kasepuhan 
Ciptagelar in the context of rice culture will be described, namely the way they link one 
thing to another which the results are represented in material form.  
 
The indigenous community of Kasepuhan Ciptagelar in Banten Kidul believes rice 
plants are the embodiment of Dewi Sri. According to Rahmat Subagya (1981), 
Sundanese people/urang Sunda call rice with Indung Pare/the mother of rice as a form 
of respect and meaning. They also believe that rice is the embodiment of Nyi Pohaci. 
The association of rice as a female figure is related to a symbol of fertility. The 
Sundanese community has folklore about Dewi Sri as follows  
 
Eventhough Sundanese community has historical background as farming or ngahuma 
community, in Banten area, rice system has been known since 1520 (p. 37). Being in a 
mountainous region that has fertile volcanic soil, Sundanese community generally 
know two seasons in their traditional farming calendar, namely ngijih and halodo. This 
distribution of the seasons is related to the weather conditions that are taking place. 
Ngijih is the wet season during the rainy season while halodo is the rice season in the 
dry season.  
 
Sahadat Jawa in Ciptagelar is still used. Rice seeds that are planted always consist of 
three types, namely black rice (pare hideung), red rice (pare beureum) and white rice 
(pare bodas) as can be seen in figure 1. The three of them have their respective 
meanings. According to the interview which was conducted with Aki Karma, one of 
baris kolot/the elderly lines in indigenous community of Kasepuhan Ciptagelar, pare 
hideung has the meaning of depth, strength of determination in themselves (penetrating 
into the bones of humans), while pare beureum and bodas are the symbols of two colors 
that are inseparable because symbolizes Indonesia country. In addition to the 
symbolization of the above matter, white rice is usually planted in rice fields/runny 
field, while red rice is planted in lea/solid field. Rice which has female nature is planted 
in rice fields that have male nature in the hopes of producing fertile conditions and 
abundant harvest. But the people there also associate white rice as female nature (wet) 
while the red rice that is planted in the lea is associated as male nature (dry). So that 
white and red rice is known as pare sajodo (paired rice). 










Based on various references and ethnography notes of the authors, at Kasepuhan 
Ciptagelar, there are some interesting issues about how to think of associations that 
have the potential to be studied more deeply. This is expected to produce research 
findings on the representation of ways of thinking about Sundanese rice culture in 
general and the Kasepuhan Ciptagelar community in particular. Sundanese community 
embraces symbolic thinking which is represented in various cultural products. In the 
context of rice culture in Kasepuhan Ciptagelar, there is a fairly dominant parable form, 
namely the parable of male and female human figures. The perspective of the 
Sundanese community in the form of Tritangtu, is symbolically translated by 
Kasepuhan Ciptagelar community as a representation of the elements of the content 
that is well embodied. 
 
CONCLUSION 
The rice culture in Kasepuhan Ciptagelar is a representation of the symbolic way of 
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Pending atau kepala tali pinggang merupakan aksesori perhiasan diri yang dipakai di 
bahagian tengah pinggang. Aksesori pending ini telah direka dan dihias indah dengan 
pelbagai jenis reka bentuk dan memiliki motif yang berbeza. Dalam budaya Melayu, 
pending kebiasaannya dipakai oleh orang Melayu sebagai pelengkap hiasan dalam 
pemakaian pakaian tradisional Melayu dan pakaian kebesaran seperti pakaian rasmi, 
pakaian di raja, dan juga pakaian perkahwinan.  Namun, dalam peredaran zaman yang 
kian moden, penggunaan pending sudah semakin kurang digunakan, malah generasi 
kini masih ada lagi yang tidak mengetahui fungsi pending dalam budaya Melayu.  
Selain itu, rujukan dokumentasi bertulis mengenai pending juga agak berkurangan dan 
ini telah mendorong penyelidik untuk menjalankan penyelidikan ini. Kaedah 
penyelidikan ini dijalankan secara kualitatif iaitu membuat pemerhatian dan kajian 
pendokumentasian secara bertulis. Penyelidikan ini diharap dapat memelihara 
aksesori pending sebagai salah satu warisan objek seni tradisi masyarakat Melayu 
dalam seni perhiasan diri selain dapat memberi pendedahan dan pengetahuan kepada 
para penyelidik, sarjana dan pencinta seni kraf Melayu tentang kegunaan dan 
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PENGENALAN   
Budaya benda atau budaya material merupakan salah satu kesenian yang 
terdiri daripada objek fizikal atau disebut sebagai artifak (Husin Fateh Din, Nazariyah 
Sani, 2014).  Objek fizikal atau artifak merupakan peralatan atau perkakas yang dicipta 
oleh seniman seni kraf bagi kegunaan harian yang bernilai seni untuk digunakan dalam 
kehidupan seharian dalam sesebuah masyarakat dan kepakaran pembuatan itu telah 
diwarisi sejak dari zaman- berzaman. Dalam masyarakat Melayu khususnya antara 
objek seni yang dicipta adalah seperti kain songket, ukiran kayu, ukiran perak, perahu, 
pinggan mangkuk, alatan dapur, Keris, acuan kuih dan juga perhiasan diri.  
  
Perhiasan diri merupakan aksesori yang sering digunakan oleh masyarakat 
Melayu terutama dalam pemakaian pakaian tradisional atau pakaian adat. Aksesori 
atau alat tambahan perhiasan yang di pakai oleh seseorang lelaki atau wanita ketika 
berhias berfungsi sebagai pelengkap busana, mempamerkan kecantikan dalam 
menghias diri dan sebagai daya tarikan. Ini kerana dalam pemakaian sesebuah busana 
tradisional masyarakat melayu tidak lengkap pemakaian seseorang itu sekiranya tidak 
dipadankan sekali dengan pemakaian aksesori perhiasan diri.  
  
Pada awal kemunculan aksesori perhiasan diri ini, telah diketahui bahawa 
semenjak zaman purba lagi manusia telah mula pandai menggunakan sesuatu bahan 
bagi tujuan berhias (Mohd Kassim Hj Ali, 1990). Menurut Mohd Koharuddin Mohd. 
Balwi (2005) kebanyakan perhiasan masyarakat purba di Malaysia yang dijumpai di 
tapak-tapak arkeologi dating dari Zaman Neolitik iaitu antara 4000-8000 tahun yang 
silam. Antara perhiasan yang dijumpai adalah seperti kapak, batu, beliung dan bahan 
perhiasan diri lain seperti gelang batu. Kebanyakan artifak ini telah diperolehi di 
tapaktapak tinggalan manusia purba yang terletak di Gua Cha dan Gua Musang di 
Kelantan, Gua Niah di Sarawak, Gua Kecil di Pahang, Gua Kerbau di Perak dan 
Jenderam Hilir di Selangor.  
  
Menurut Nirmala Sharippudin (2014) dipercayai masyarakat pada zaman 
tersebut telah mempunyai naluri untuk kelihatan cantik. Masyarakat ini telah mula 
mewarna serta mencacah tatu pada kulit badan mereka dengan menggunakan warna- 
warna tanah dan kemudiannya mereka pandai memakai perhiasan diri yang diperbuat 
daripada fragmen anggota binatang seperti tanduk, tulang, gigi, sumbu dan kehidupan 
laut seperti cengkerang siput.  Selain itu, mereka juga menghias diri dengan melukis 
atau menconteng muka serta anggota badan yang lain seperti tangan dan kaki dengan 
corak dan motif tertentu dengan pelbagai jenis warna yang kebanyakannya dihasilkan 
daripada sumber alam bagi memastikan rupa paras mereka kelihatan menarik. 
Namun, pada era kemodenan ini penggunaan perhiasan diri yang diperbuat daripada 
bahan-bahan fragmen sudah semakin berkurangan dan jarang digunakan akibat 
daripada perubahan zaman, teknologi dan juga kehendak keperluan.  





Dalam kebudayaan masyarakat Melayu, aksesori perhiasan diri yang dipakai 
atau dimiliki oleh raja, permaisuri, orang kaya atau golongan bangsawan, 
kebiasaannya diperbuat daripada bahan- bahan yang bernilai tinggi seperti bahan dari 
emas atau suasa yang bertatahkan dengan pelbagai jenis batu permata dan juga batu 
zamrud. Bagi golongan rakyat biasa pula, kebiasaannya mereka memakai perhiasan 
yang diperbuat daripada bahan seperti perak, logam, tembaga atau kayu. Bagi 
pemakaian perhiasan diri yang mahal atau bernilai tinggi dan hanya digunakan dalam 
upacara tertentu sahaja seperti dalam majlis perkahwinan, menghadiri kenduri dan 
juga hari keraian seperti Hari Raya. Secara tradisinya perhiasan diri ini juga berkait 
rapat dengan status, taraf dan juga kedudukan kepada si pemakainya.  
  
Perhiasan diri ini biasanya dipakai mengikut struktur dan posisi tubuh 
seseorang manusia itu iaitu bermula dari atas kepala sehingga ke bawah iaitu kaki.  
Antara perhiasan diri yang boleh didapati dan dipakai dalam kebudayaan Melayu 
adalah seperti mahkota, tiara, sisir, cekak cucuk sanggul, pemeles, sepit, subang, 
rantai, dokoh, kalung, keronsang, butang, tali pinggang, gelang kaki, gelang tangan, 
cincin dan juga pending (Siti Zainon Ismail, 1993).  
  
Dalam seni perhiasan melayu, pending merupakan salah satu aksesori yang 
dipakai oleh orang- orang dahulu sebagai perhiasan diri yang dipakai di pinggang.  
Aksesori ini telah direka dan dihias indah oleh seniman dengan pelbagai jenis pilihan 
motif. Selain itu, pending juga merupakan sebahagian daripada pakaian masyarakat 
dahulu yang digunakan sebagai pelengkap kepada pakaian kebesaran.  
  
Terdapat pelbagai jenis reka bentuk dan fungsi pending yang telah ditemui. 
Antaranya ialah pending yang berbentuk seperti daun, bujur, bulat dan juga bersegi. 
Dalam masyarakat Melayu misalnya, masih ada generasi kini yang tidak tahu akan 
fungsi sebenar kegunaan pending dalam pemakaian busana tradisional masyarakat 
Melayu. Malah ada juga yang tidak pernah mendengar atau tahu tentang kewujudan 
aksesori pending ini. Oleh yang demikian kajian ini dijalankan adalah untuk memberi 
tumpuan dan pemerhatian terhadap pengenalan artifak dan fungsi pending dalam 
kebudayaan Melayu. Penyelidikan ini juga bertujuan untuk mendokumentasi dan 
memelihara pending sebagai salah satu warisan seni Melayu supaya tidak hilang luput 
ditelan zaman dan menjadi salah satu sumber rujukan bagi peminat seni kraf di masa 
hadapan.  
KAJIAN LITERATUR  
Pending adalah salah satu aksesori hasil ciptaan terbaik oleh seniman kraf 
Melayu dalam seni pertukangan logam. Aksesori pending ini dapat mempamerkan 
keunikan bentuk serta ragam hias dan juga turut melambangkan identiti yang 
tersendiri. Menurut Norimah Seman (1994), pending ialah alat pengancing tali 
pinggang yang dihias indah dengan pelbagai jenis ukiran motif dan hasil 
pembuatannya juga halus selain itu, menurut Majid (2018), pending juga dikenali 
sebagai kepala tali pinggang dalam aksesori perhiasan diri masyarakat Melayu yang 




dipakai di bahagian pinggang. Aksesori pending ini digunakan oleh masyarakat 
terdahulu ketika menghias diri serta menjadi pelengkap dalam pemakaian pakaian 
busana tradisional melayu dan pakaian kebesaran (Nur Aishah Ismail, 1995).  
  
  Menurut Siti Zainon Ismail (2009), pending adalah alat kepala kain “....large 
waistbuckles” (Winstedt, 1962:245) atau dikenali sebagai “belt buckles”. Perhiasan diri 
ini direka khas untuk diselitkan dan dipakai di bahagian hadapan tengah pinggang yang 
mana bertujuan bagi mengukuhkan ikatan kain sarung, samping atau bengkung yang 
dipakai. Pending biasanya dipakai oleh kaum lelaki dan wanita khususnya dalam 
pakaian adat.  Seperti mana yang diketahui, dalam sejarah peradaban Melayu 
terutama nya dari segi pemakaian, kaum lelaki biasanya memakai kain sarung dan 
samping, manakala kaum wanita pula terutamanya di Kelantan akan memakai pakaian 
yang dipopularkan oleh Cik Siti Wan Kembang .Srikandi ini merupakan seorang 
pemerintah wanita yang terkenal pada kurun ke- 15 yang mana digambarkan 
memakai pakaian seakan berkemban dan turut memakai pending. Oleh itu perhiasan 
pending ini digunakan sebagai alat bagi mengikat kain di samping menjadikan aksesori 
pending ini sebagai salah satu perhiasan di pinggang.   
  
 Dari segi bentuk, pending mempunyai identiti yang tersendiri dan menurut 
Syed Ahmad Jamal (1992), bentuk asas pending terdiri daripada bentuk bujur lancip 
(pola biji mata yang dikenali sebagai “pending permata”, bujur berhujung pepat 
(pending jadam), bulat dan segi empat tepat. Boleh dikatakan kebanyakkan daripada 
pending yang ditemui pada masa kini berbentuk bujur seperti mata manusia dan 
berkemungkinan bentuk tersebut dijadikan sebagai suatu perlambangan. Pending 
mempunyai bentuk yang melengkung dan di bahagian tepi pula ada yang licin atau 
bertakuk. Permukaannya dihias dengan lorekan awan larat, hiasan abstrak atau 
bentuk tumbuh-tumbuhan seperti bayam hantu, bunga renik, atau haiwan seperti 
sisik kelah. Semuanya disusun dalam kawasan antara garis-garis mengikut bentuk 
pending. Di bahagian tengah pula biasanya dikelilingi dengan bulatan tersusun yang 
menggunakan motif tumbuh-tumbuhan. Hiasan yang dihasilkan adalah dengan teknik 
ketukan timbul dan kemudian diukir secara turisan.  
  
Dalam catatan sejarah, dipercayai bahawa pemakaian aksesori pending ini 
berasal daripada pakaian wanita Siam yang telah dibawa masuk ke Malaysia melalui 
orang Melayu Patani di Utara Semenanjung Malaysia pada beberapa kurun yang lalu 
(Syed Ahmad Jamal, 1992). Kini penggunaan pending telah tersebar luas dan digemari 
oleh ramai penduduk tempatan dan telah mencetuskan beberapa ilham kepada 
seniman kraf dalam mengubah gaya motif ukiran dan bentuk pending. Ciptaan 
seumpama ini biasanya mencerminkan keperibadian, kematangan dan kehalusan 
pertukangan tangan sesuatu bangsa itu.  
  
Pending yang dipakai oleh pembesar-pembesar Melayu, sultan dan kerabat 
diraja yang memerintah kebiasaannya dibentuk dengan saiz yang berbeza. Ini kerana 
jenis dan saiz pending mampu menunjukkan status, pangkat serta kedudukan 
seseorang individu dalam sesebuah masyarakat. Pending yang bersaiz 35 sentimeter 




hanya akan dipakai oleh golongan bangsawan dan lazimnya pending untuk golongan 
atasan ini diperbuat daripada bahan seperti emas atau suasa serta ditatahan dengan 
batu permata seperti batu delima dan juga zamrud. Dengan adanya kilauan batu 
permata, pending ini akan kelihatan lebih cantik dan menyerlahkan lagi keindahan 
serta keagungan perhiasan diri ini. Namun bagi pending yang diperbuat daripada 
perak, tembaga bercutam atau kayu kebanyakannya dipakai oleh golongan rakyat 
biasa sahaja. (Nirmala Sharippudin, 2014).   
  
Dalam sistem beraja, pending menjadi lambang kepada ketinggian adat dan 
kekuasaan Raja-Raja Melayu pada suatu ketika dahulu. Pending permata digunakan 
oleh raja atau anak raja semasa istiadat rasmi istana manakala kerabat dan pembesar 
istana pula memakai pending yang hanya dihiasi tanpa permata. Selain itu, pending 
menjadi simbol kekuasaan, kemewahan dan kebesaran pemerintah seseorang raja 
Melayu (Syed Ahmad Jamal, 1992). Namun pending tidak dipakai oleh semua raja- raja 
Melayu sebagai kelengkapan perhiasan. Hanya sebahagian raja seperti Raja Kedah, 
Raja Perlis, Raja Kelantan dan Raja Selangor yang memakai pending dalam pakaian 
kebesaran. (Syed Ahmad Jamal, 1992).  
  
Dari segi penghasilan motif, permukaan pending diukir dengan ukiran timbul 
dan berlarik dengan pelbagai jenis motif. Bagi pending yang dipakai oleh masyarakat 
Melayu, kebiasaannya seniman atau tukang ukir Melayu akan memilih motif yang 
diilhamkan dari sumber tumbuh-tumbuhan seperti bunga pecah enam, bunga pecah 
lapan atau teratai manakala bagi ukiran yang bermotifkan unggas atau binatang 
seperti burung, ikan,, singa, naga kebiasaannya akan dihasilkan oleh tukang ukir dari 
Negeri China dan kebanyakkan pending berbentuk ini akan dipakai oleh golongan baba 
dan Nyonya. Kepakaran pandai tukang ukir seni logam ini terserlah melalui 
penghasilan ragam hias pada permukaan pending yang begitu sempurna (Syed Ahmad 
Jamal, 1992).  
  
Perhiasan diri pending ini telah lama dicipta dan telah digunakan oleh pelbagai 
kaum di Malaysia dan yang membezakannya adalah dari segi hiasan dan coraknya. 
Selain orang Melayu, pending juga turut dipakai oleh kaum Cina Peranakan iaitu baba 
dan Nyonya, orang Melayu Pattani, wanita Siam , suku kaum borneo dan juga orang 
India. Setiap hiasan dan corak pending bagi sesuatu kaum itu dapat mempamerkan 
unsur-unsur kepercayaan agama dan simbol-simbol tertentu.   
METODOLOGI  
Dalam penulisan kertas kerja ini, tujuan utama penyelidik adalah untuk 
mendokumentasikan objek seni iaitu “pending” dalam kebudayaan masyarakat 
Melayu, Oleh itu penyelidik menggunakan kaedah kualitatif iaitu penyelidikan secara 
lapangan dengan cara membuat pemerhatian terhadap objek seni, temubual dan 
menganalisa data melalui penulisan dokumentasi secara bertulis yang merujuk kepada 
bentuk, motif dan fungsi utama pending dalam tradisi masyarakat Melayu. Menurut 
Kamarul Azmi Jasmi (2012), kajian kualitatif ini juga berbentuk deskriptif di mana 
pengumpulan data yang diperoleh adalah dari kata-kata lisan atau tulisan tentang cara 




atau sesuatu tingkahlaku manusia yang dapat diamati.  Melalui kaedah ini diharapkan 
akan dapat membantu penyelidik dalam menerangkan dan memahami secara 
terperinci tentang rupa bentuk, fungsi atau sejarah yang terdapat di sebalik keunikan 
artifak pending ini dalam aspek kebudayaan masyarakat Melayu.  
PENGGUNAAN PENDING DALAM KEBUDAYAAN MELAYU  
Seperti yang diketahui bahawa semenjak zaman dahulu lagi, penghasilan 
barangbarang perhiasan diri telah dicipta dan direka dengan begitu indah serta halus 
pembuatannya. Masyarakat dahulu tidak menghasilkan sesuatu barang perhiasan itu 
tanpa mengetahui akan kegunaan sebenar barangan tersebut dihasilkan. Dalam 
kebudayaan Melayu setiap barang yang dihasilkan oleh seniman kraf pasti mempunyai 
nilai serta fungsi- fungsi tertentu. Aksesori pending misalnya, dihasilkan bukan hanya 
sekadar sebagai barang perhiasan diri semata-mata tetapi turut mempunyai fungsi 
tertentu dalam kebudayaan masyarakat Melayu.  Antaranya adalah seperti berikut:  
  
1) Penggunaan pending dalam upacara dan Adat Istiadat Rasmi.  
a) Alat Kebesaran dalam Pakaian Istiadat.  
Alat-alat kebesaran adalah alat atau aksesori utama yang dipakai dan 
digunakan dalam istiadat pertabalan serta pakaian istiadat merupakan 
pakaian khusus bagi sesuatu majlis istiadat. Tradisi amalan memakai 
pakaian istiadat ini telah diwarisi sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka 
lagi.  Dalam masyarakat Melayu, terdapat pelbagai jenis adat istiadat yang 
terus diamalkan hingga ke hari ini seperti Istiadat Petabalan, Istiadat 
Penganugerahan Darjah Kebesaran, Istiadat Mengarak Panji-Panji Duli 
Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang DiPertuan Agong, dan Istiadat 
Mengucap selamat berangkat kepada Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka  
Baginda Yang DiPertuan Agong Sempena Tamat Tempoh Pekhidmatan. 
Bagi negeri lain pula  akan mempunyai pakaian istiadat yang tersendiri.   
  
Pakaian istiadat ini kebiasaanya dipakai dalam majlis adat istiadat yang 
melibatkan raja-raja atau para pembesar negeri . Bagi sultan atau raja, 
setiap pakaian istiadat mempunyai warna yang telah ditentukan. Begitu 
juga dengan cara lipatan samping, bengkung dan juga  tengkolok yang jelas 
mempunyai  perbezaan antara satu negeri dengan negeri yang lain. 
Pakaian ini juga dilengkapi dengan bintang kebesaran dan barang-barang 
kemas yang menjadi alat kebesaran seperti mahkota atau gendik, 
keronsang, gelang, pending, gelang tangan dan juga subang.  
  
Menurut Haziyah Hussin (2012) dalam bukunya yang  bertajuk 
Persalinan Rasmi Orang Besar Empat telah menyatakan bahawa pending 
adalah aksesori yang akan dipakai bersama-sama tali pinggang emas. Ini 
adalah kerana pending merupakan salah satu alat kebesaran raja Melayu 
dan permaisuri. Dari segi bentuk, pending bagi raja dan permaisuri 
biasanya sama, cuma dari segi saiz pending yang digunakan oleh raja akan 
lebih besar bentuknya berbanding pending yang dipakai oleh permaisuri. 




Bagi kegunaan kebesaran, biasanya pending akan diperbuat daripada emas 
yang bertatahkan batu permata, intan, delima, zamrud atau nilam. Intan 
merupakan batu yang terpilih dan sering digunakan sebagai ragam hias 
pending. Intan juga merupakan batu permata klasik/ tertua yang dikaitkan 




Pakaian Persalinan Rasmi Orang Besar dalam majlis Istiadat di Negeri 
Kedah.  
Sumber: Muzium Negeri Kedah.  
  
Selain itu menurut Haziyah Hussin (2012) lagi, pending yang dipakai 
bersama-sama tali pinggang juga merupakan salah satu kelengkapan raja 
Melayu, khususnya dalam upacara anugerah kepada Bendahara. Ikat 
pinggang yang dipakai bersama-sama pending ini melambangkan simbol 
kebesaran dan simbol kemewahan. Selaras dengan itu, pending 
merupakan aksesori DYMM Seri Paduka Baginda Yang Di Pertuan Agong, 
yang dipakai bersama-sama dengan bengkung serta juga tali pinggang. 
Berasaskan simbol ini juga, pending ini telah dipakai semula untuk 
kelengkapan pakaian rasmi Orang Besar Empat Yang Teramat Mulia Tunku 
Panglima Besar Kedah Brigedier Jeneral Dato’ Seri Di Raja Tan Sri Tunku 
Puteri Intan Safinaz. (Haziyah Hussin, 2012)  
  
b) Alat kebesaran dalam Pakaian Pertabalan.  
 
  
Potret Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong XIV bersama  
Permaisuri  
Al-Marhum Almu’tasimu Billahi Muhibbuddin  
Tuanku Alhaj Abdul Halim Mu’adzam Shah Ibni Almarhum Sultan 
Badlishah  




(13 Disember 2011- 12 Disember 2016) 
Sumber: Muzium Negeri Kedah.  
  
Pakaian pertabalan merupakan pakaian khusus yang dipakai dalam 
majlis istiadat raja atau sultan pada hari pertabalan. Dalam istiadat Melayu, 
pakaian pertabalan ini tidak dianggap sebagai satu alat kebesaran. Pakaian 
yang menjadi alat kebesaran ialah tengkolok diraja.  
  
Menurut sejarah, permulaan pemakaian pakaian pertabalan ini 
dimulakan oleh Yang di-Pertuan Agong pertama iaitu Almarhum Tuanku Abdul  
Rahman ibni Almarhum Tuanku Muhammad ( 1957-1960) dan Yang di-Pertuan 
Agong kedua iaitu Almarhum Tunku Hishamuddin Alam Shah al-Haj ibni 
Almarhum Sultan Alaiddin Sulaiman Shah (April 1960-Sept 1960).   
  
Pakaian ini diperbuat daripada songket yang berwarna ungu. 
Persalinan ini pula terdiri daripada baju, seluar, tengkolok, samping dan juga 
bengkung. Bengkungnya diperbuat daripada kain baldu yang bertekat benang 
emas dan dipasang pada pending diraja. Pending diraja yang dipakai oleh Duli 
Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginnda Yang Di Pertuan Agong diperbuat 
daripada emas tulen dan aksesori tersebut dihiasi dengan sebelas biji batu 
permata yang berwarna merah dan tengahnya diukir lambang Persekutuan. 
Tali pinggang baginda diperbuat daripada kain sutera serta disulam dengan 
benang emas bermotif bunga-bungaan.   
  
2) Penggunaan pending dalam pemakaian Busana Tradisional orang Melayu.  
a) Pakaian Cik Siti Wan Kembang.  
 
  
Pakaian Cik Siti Wan Kembang berkain Sarung Limar,  
Bersongket ikat ribu-ribu, Limar lepas diikat, berkemban dan songket 
lepas.  
Sumber: Muzium Negeri Terengganu  
  
Pakaian Cik Siti Wan Kembang merupakan pakaian tradisi kaum wanita 
di Kelantan yang terdiri daripada sehelai kain sarung yang diikat kemas 
menggunakan aksesori pending dan dua helai kain panjang yang digunakan 
untuk kemban dan penutup kepala hinggalah ke bahu. Fesyen ini dipercayai 
menjadi kegemaran Cik Siti Wan Kembang iaitu raja perempuan Negeri 




Kelantan pada awal abad ke -17. Pakaian kemban ini telah direkodkan oleh 
penulis Portugis pada awal abad ke- 15 sebagai pakaian tradisi wanita Melayu.  
  
Cara berkemban yang diamalkan di Kelantan berbeza dengan cara 
berkemban yang dilihat pada hari ini. Cara berkemban di Siti Wan Kembang 
misalnya adalah dengan menggunakan kain lepas panjang, manakala 
berkemban pada hari ini menggunakan kain sarung. Ketika mengenakan 
pakaian ini Cik Siti Wan Kembang dikatakan memakai aksesori perhiasan diri 
seperti pending dan tali pinggang emas yang dipakai di luar kain kembannya.  
Didadanya pula, baginda memakai dokoh besar dan pontoh di kedua-dua 
belah tangan. Baginda juga memakai gelang kaki besar sebagai kelengkapan 
perhiasan dirinya selain memakai mahkota kerajaan dan rambutnya juga 
diselitkan dengan perhiasan bunga-bunga wangi. Pada masa kini pakaian Cik 
Siti Wan Kembang dipakai dalam persembahan busana tradisional sahaja dan 
tidak lagi dipakai sebagai pakaian harian masyarakat Melayu kini.  
  
b) Pakaian Puteri Perak.    
Pakaian puteri Perak merupakan pakaian tradisi bagi Negeri Perak. 
Pakaian ini mengandungi baju, seluar panjang atau seluar Acheh sutera 
bertenun benang emas, kain samping dan juga selendang panjang. Pakaian 
ini kelihatan seperti baju kurung cekak musang yang dipakai oleh kaum 
lelaki Melayu. Namun terdapat sedikit perbezaan yang dimana pakaian ini 
tidak dipakai dengan warna yang sedondon tetapi dipakai dengan 
kombinasi warna yang berlainan.  
 
Pakaian Puteri Perak bersamping sarung songket dan 
selendang lepas songket corak teluk berantai. 
Sumber: Muzium Negeri Terengganu.  
  
R.J Wilkinson menghuraikan bahawa pakaian puteri Perak sebagai 
pakaian yang amat romantik kira-kira seabad yang lalu. Menurutnya puteri 
Perak memakai baju pendek yang diperbuat daripada kain satin berbunga 
bewarna merah, biru, ungu dan kadang-kadang ada juga yang berwarna emas. 
Penggunaan selendang pula diperbuat daripada sutera bercorak, songket, 
batik atau sutera Siam. Selendang disangkutkan pada sebelah bahu atau pada 
kedua-dua belah baju. Bagi kain samping pula diperbuat daripada benang 




emas yang dibawa masuk dari Batu Bara, atau Palembang Sumatera. 
Pemakaian puteri Perak ini juga dilengkapi dengan perhiasan tali pinggang 
beserta pending, gelang kaki, gelang tangan, dan juga rantai leher. Pemakaian 
kain samping memberi petunjuk bahawa pemakainya beragama Islam. 
Panjang atau pendek ukuran samping yang dipakai memberi perbezaan sama 
ada wanita tersebut datangnya dari pergunungan atau pesisir. Gayaan 
dandanan rambut dalam persalinan ini juga dapat memperlihatkan status si 
pemakai dimana anak gadis memakai sanggul tinggi di sebelah kanan, 
manakala wanita yang sudah berkahwin pula bersanggul tunggal di bahagian 
tengah.  
  
Di Indonesia, pakaian ini dikenali sebagai pakaian tradisi dari 
Acheh,iaitu  sebuah daerah di kawasan Sumatera. Oleh sebab itu pemakaian 
seluar dalam busana ini disebut juga sebagai seluar Acheh. Di Acheh, pakaian 
seperti ini masih dipakai oleh kaum wanitanya daripada semua lapisan 
masyarakat. Kini pakaian Acheh tersebut telah diperkenalkan di Perak melalui 
perkahwinan campur dengan masyarakat tempatan atau dibawa masuk oleh 
pedagang dari Acheh pada masa dahulu. Kini, pakaian puteri Perak dapat 
dipertonton di pertunjukan pakaian tradisional.  
  
c) Pakaian Hulu Balang atau Pengawal istana.  
Dalam masyarakat Melayu di Pantai Timur sebelum abad ke-20, 
hulubalang- hulubalang Melayu, panglima atau pengawal istana 
mempunyai kedudukan yang istimewa dalam istana. Golongan ini sering 
mendapat perhatian dan menerima anugerah dari sultan jika banyak 
berjasa kepada istana ataupun negeri. Kebiasaanya golongan ini diberi 
anugerah berharga iaitu berupa persalinan pakaian.   
  
Anugerah persalinan pakaian ini diberikan mengikut jasa dan 
kedudukan seseorang itu, manakala jenis pakaian atau cara pemakaiannya 
pula bergantung kepada raja mereka. Setiap jenis pakaian hulubalang atau 
pahlawan mempunyai fungsi serta makna yang tersendiri. Di sebalik 
pemilihan warna, corak, hiasan, dan cara pemakaiannya terkandung 
maksud yang tersirat yang sering didapati dalam persuratan Melayu lama.   
  
Pakaian bagi hulubalang Melayu terdiri daripada lima persalinan iaitu 
baju, seluar, tengkolok, samin dan bengkung beserta aksesori perhiasan 
diri iaitu pending. Baju yang dipakai ialah baju Melayu yang ringkas, 
longgar, lurus, berwarna hitam serta leher berbentuk “v.  Kemudian, 
mereka akan memakai baju cap bunga yang kini lebih dikenali dengan baju 
pagoda. Baju ini berwarna putih dan diperbuat dari kain kapas, berlengan 
pendek dan berleher bulat yang dipercayai telah dibawa oleh pedagang 
daripada Negara China, manakala seluarnya berbentuk lurus dan longgar 
berukuran tiga suku dengan potongannya lebih kurang sama dengan seluar 
Aceh.  







3) Penggunaan pending dalam busana Tarian tradisional orang Melayu.  
a) Makyung.  
Makyung merupakan drama tarian tradisional dalam masyarakat Melayu 
dan ia sinonim dengan negeri Kelantan dan merupakan salah satu hiburan 
yang diadakan di dalam istana. Menurut buku kebudayaan Melayu (2014) 
tarian ini dikatakan berasal daripada ritual memuja roh nenek moyang dan  
dipercayai berasal lebih kurang 400 tahun yang lalu dari Istana Melayu 
Pattani dan kemudiannya berkembang ke Kelantan.  
 
  
Pakaian penari Makyung  
Sumber: http://www.kkmm.gov.my/pdf/buku/makyung.pdf  
  
 Dalam persembahan Makyung, para pelakon terdiri daripada kaum 
wanita dan juga lelaki. Antara watak- watak yang terdapat dalam tarian 
makyung terdiri daripada watak Pak Yung, Pak Yung Muda, Mak Yung, Mak 
Yung Muda, dayang- dayang dan juga watak peran. Dari segi pemakaian 
busana Mak Yong, Pak Yung dan Pak Yung muda biasanya memakai setanjak 
atau setangan yang diperbuat daripada kain baldu yang dihias indah. Pak Yung 
merupakan seorang raja atau pemerintah manakala Pak Yung Muda adalah 
watak utama. Uniknya dalam persembahan ini kesemua pelakon lelaki tidak 
memakai kasut dan hanya berkaki ayam sahaja.  
  
Bagi pakaian Mak Yung dan Puteri Mak Yung, busana pakaian adalah 
sama kerana Makyung merupakan watak seorang permaisuri dan Puteri 
Makyung berperanan sebagai heroin dalam cerita Makyung.  Mereka 
kebiasannya memakai baju kebaya sutera yang berhias keronsang emas dan 
permata serta bersarung sutera yang dikemaskan dengan ikatan tali pinggang 
dan pemakaian pending. Kebiasaanya pending yang dipakai oleh Makyung 
akan dihiasi dengan batu permata dan kelihatan lebih cantik berbanding 
pending yang dipakai oleh Puteri Mak Yung. Sehelai kain sibar akan digantung 
di bahu kiri dan kain tersebut akan diselitkan pula pada pending. Kain sibar ini 
biasanya bertekat benang emas. Mak Yung dan Puteri Mak Yung akan 
memakai pemeles, tali pinggang, pending, gelang kaki emas dan cincin 




pemberian daripada raja semasa persembahan dilakukan. Kini, seni 
persembahan ini masih aktif dikekalkan dan menjadi salah satu warisan bangsa 
dan dipersembahkan sebagai salah satu daya tarikan pelancong untuk dating 
ke Malaysia.  
  
FUNGSI PENDING DALAM KONTEKS SENI PERHIASAN DIRI MELAYU  
Dalam konteks perhiasan diri masyarakat Melayu, sesuatu barang atau alatan yang 
dicipta oleh seniman kraf bukan hanya semata-mata untuk cantik dipakai tetapi 
mempunyai beberapa fungsi yang tertentu. Antaranya adalah untuk;  
a) Mengancing atau mengetatkan seluar dan ikatan kain sarung.  
 Aksesori seni perhiasan diri pending ini dihasilkan adalah bertujuan untuk 
mengetatkan atau mengancingkan ikatan seluar,kain sarung, kain songket, 
dan kain limar yang digunakan dalam sesetengah busana Melayu sebagai kain 
pasang di bahagian pinggang.  Kain limar atau songket biasanya dipakai oleh 
kaum wanita, manakala kain sarung, pelikat atau seluar biasanya digunakan 
oleh kaum lelaki. Oleh itu pending merupakan alat atau kepala kain yang 
dipakai dan diselitkan di bahagian tengah hadapan pinggang bagi 
mengemaskan sesuatu ikatan kain tersebut.  
  
b) Menghias diri dan mempamerkan kecantikan.  
Pending digunakan sebagai pelengkap kepada pemakaian busana. Di samping 
ia berfungsi sebagai alat bagi mengetatkan serta memperkemaskan 
pemakaian samping atau kain sarung, secara tidak langsung aksesori pending 
ini juga dapat mempamerkan dan menaikkan keindahan busana si pemakai. 
Pada kebiasaannya, kaum wanita atau lelaki yang ingin memakai busana 
tradisional Melayu ini , mereka akan akan mengenakan  beberapa jenis 
aksesori seperti dokoh, keronsang, keris dan juga pending . Ini kerana busana 
tradisional Melayu tidak akan lengkap sekiranya tidak dipadankan dengan 
aksesori tambahan dalam pemakaiannya dan sehingga kini, penggunaan 
pending masih lagi digunakan terutamanya dalam majlis perkahwinan, majlis 
istiadat diraja dan juga majlis pertabalan.  
  
c) Sebagai simbol perlambangan kepada status atau darjat.  
Aksesori pending merupakan salah satu perhiasan bukan sahaja untuk 
mempamerkan kecantikan semata-mata tetapi mempunyai makna yang 
tersurat dan tersirat disebalik penghasilannya. Menurut Azhari bin Aziz ( 2016), 
pending yang diikat secara berlapik di bahagian pinggang dikatakan 
mempunyai kedudukan yang tinggi darjatnya serta dihormati dalam sesebuah 
masyarakat. Di dalam sistem beraja masyarakat Melayu, penggunaan pending 
boleh dijadikan sebagai suatu perlambangan, simbol kekuasaan serta darjat 
pemerintah. Ini jelas dapat dilihat dalam pemakaian busana pertabalan Yang 
DiPertuan Agong semasa majlis istiadat dilakukan di mana baginda akan  
memakai pending diraja. Pending diraja yang dipakai diperbuat daripada emas 




tulen dan dihiasi dengan 11 biji batu permata berwarna merah dan di 
tengahtengahnya diukir lambang Persekutuan. Tali pinggang baginda 
diperbuat daripada kain sutera serta disulam dengan benang emas yang 
bermotif flora iaitu bunga-bungaan. Ini memperlihatkan bagaimana reka corak 
yang diilhamkan oleh tukang-tukang emas di Pantai Timur mempamerkan 
keindahan alam semulajadi yang begitu gemilang serta halus hasil 
pembuatannya. Pending juga merupakan salah satu dari alat istidat rasmi yang 
dikategorikan sebagai alat kebesaran diraja yang memerintah  
  
d) Sebagai azimat atau pelindung diri.  
Selain itu, aksesori pending ini juga dijadikan sebagai azimat atau alat 
pelindung diri bagi sesetengah manusia. Ini kerana ianya bertujuan untuk 
menjaga keselamatan daripada ancaman musuh sama ada untuk mengelakkan 
diri dari terkena perbuatan khurafat ( sihir) atau terhindar dari bahaya ketika 
bertarung atau berperang.  Menurut En Majid ( 2017) beliau menyatakan 
bahawa pending ini ibarat perisai kecil yang dipakai dibahagin tengah hadapan 
pinggang bagi tujuan menutup pusat ketika bertarung. Ini kerana pada zaman 
dahulu pertempuran antara masyarakat Melayu dulu atau pahlawan Melayu 
dengan penjahat adalah melalui pertarungan silat. Dalam pertarungan itu 
senjata pertahanan diri seperti keris, tombak dan bilah akan digunakan, dan 
pending ini bertujuan sebagai perisai agar ketika bertarung, pihak lawan tidak 
akan dapat menusuk ke bahagian pusat ketika bertarung kerana adanya 
perisai. Selain itu, pending juga dipercayai boleh dijadikan sebagai pelindung 
diri kepada tahap kesihatan seseorang. Menurut En Majid (2017), beliau 
memberitahu kebiasaanya pending yang dituris dengan huruf abjad atau 
dipanggil ayat wafaq adalah pending yang sering digunakan bagi tujuan 
tangkal atau azimat dan dipercayai sekiranya memakai pending ini, si pemakai 
akan bertambah sihat atau bertenaga serta  terhindar daripada sebarang 
kecelakaan mahupun  penyakit.  
KESIMPULAN  
Berdasarkan hasil dari perbincangan yang dikemukakan dalam penelitian ini 
dapat dinyatakan dengan jelas bahawa kajian dokumentasi mengenai aksesori 
pending merupakan salah satu usaha untuk memelihara warisan seni perhiasan diri 
ini. Pending merupakan satu hasil kesenian seni logam kraf Melayu yang bernilai 
tinggi. Kehalusan hasil penciptaan serta keunikan bentuknya telah membuatkan 
artifak pending ini menjadi lambang identiti bagi masyarakat Melayu selain aksesori 
ini dapat memaparkan keindahan yang terdapat di sebalik penghasilanya. Walaupun 
pending merupakan aksesori perhiasan diri yang bertujuan hanya untuk mengikat 
atau mengemaskan ikatan kain sarung atau seluar dalam pakaian kebesaran atau 
majlis istiadat, namun setiap daripada  bentuk pending tersebut sebenarnya 
mempunyai fungsi- fungsi serta simbol yang tertentu dalam mempamerkan kehalusan 
seni kebudayaan dan masyarakat Melayu.  Oleh yang demikian, kajian ini dijalankan 
adalah untuk memberi tumpuan dan pemerhatian terhadap pengenalan artifak dan 
fungsi pending dalam kebudayaan melayu kepada masyarakat umum terutama 




generasi kini  agar warisan pending ini dapat dipelihara sebagai salah satu objek 
warisan seni Melayu dan wajar dilestarikan agar  tidak warisan tinggalan nenek 
moyang dari zaman- berzaman ini tidak hilang luput ditelan zaman dan menjadi 
sumber rujukan bagi peminat seni kraf di masa hadapan serta seterusnya dapat 
memartabatkan seni kraf budaya Melayu di peringkat antarabangsa.  
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CULTURAL IDENTITY IN AESTHETIC EXPRESSION OF GO 
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The cultural background can fulfil the aesthetic and functional goals of the work. 
Culture is also a basic manifestation of an artist, which influences the personal, social, 
and cultural identity, and is a medium of expression and communication in each of 
his/her works. 
Traces of culture can be seen in the work of batik of an artist from Surakarta named 
Go Tik Swan (1931-2008). Raised in an environment filled with art has an influence 
that can be felt directly or indirectly in batik Go Tik Swan, an Indonesian artist of 
Chinese descent, who grew up in Java and later became one of Indonesian batik 
maestro. The direct influence of his upbringing is clearly visible when he chose batik 
to communicate his talent and artistic expression. 
This study will use qualitative research method with empahasis on inter-disciplinary 
approach. The discussion of the interdisciplinary approach will be reviewed in the 
social, cultural and psychological sphere, using the theory of Wiliam Stern, that each 
behavior is the result of a convergence between personal factors and environmental 
factors, which will serve as the basic reference for tracking the formation of Go Tik 
Swan's personality. 
Batik art more commonly known as carrying regional spirit, but  Go Tik Swan batik was 
able to manifest as an aesthetic reflection that has the power to evoke socio-cultural 
value, it becomes important and interesting to be studied. 
 
Keywords: Cultural Identity, Aesthetic Expression, Batik Go Tik Swan 







Batik is a piece of wastra, which is a piece of fabric that is made traditionally, using 
stumbling dye technique with batik wax as a color barrier material. Thus, a wastra can 
be called batik if it contains two basic elements: the obscure dye technique that uses 
wax as a barrier to color and a variety of decorative patterns of batik (Doellah, 2002). 
 
Historically, batik is an art that has unique cultural values. Originally batik was used 
only as an exclusive clothing of the Royal family (Simanjuntak, 1982). In the early 
development, batik was controlled only by kraton or royal family,  either in the making 
or in terms of usage. Batik as the cultural art of the royals in its development was 
strongly influenced by the cultural and religious background that developed in the 
palace. 
 
According to Sewan Susanto (Susanto, 1973) in his book titled Making Techniques 
Traditional Batik and ‘Modern Batik’, what is meant by 'Modern Batik' is that all types 
of batik’s motifs and styles are not like classical batik. In the classical batik 
arrangement of the motive is bound by a certain rule and with certain isen–isen (space 
filler). If it move away from the rules and restrictions that have become a tradition, it 
is called as a deviation from classical batik. 
 
Go Tik Swan (1931-2008) - who was born of a Chinese descent and grew up in a 
Javanese upbringing - is an Indonesian batik maestro, collector, designer, and 
Indonesian art and culture thinker. He was very observant of cultural values that was 
deeply rooted in Surakarta. His close relationship with Solo's royal family and 
President Soekarno, reflected in his batik work. Instead of infusing political messages 
initiated by Soekarno, his batik motifs can be interpreted as cultural grammar, namely: 
cultural stories in the life of a Go Tik Swan. Here, batik motif acts as a shaper of 
meaning and message to be conveyed. The values of local regional culture were used 
as the rationale for the creation of new batik motifs that have global meaning and 
unite. Based on the above facts, it can be better understood, how the form of cipta 
batik Go Tik Swan become an important and interesting object to be studied. 
LITERATURE REVIEWS 
 
Cultural identity is the (compassion) of group or cultural identity, or individual as long 
as he or she is influenced by his or her own group or culture. Cultural identity is similar 
but not identical to political identity. There are issues of modern culture that are 
transferred to the issue of identity. Cultural history also affects the identity of the 
individual, and as a modern cultural identity, one can choose and choose the aspect 




of his or her own cultural identity, at the same time may refuse or disown other 
related ideas. 
 
There are a number of major influences on identity formation. Some of them have 
been alluded earlier. Among the many influences, there are four very important 
influences: cognitive influence, scholastic influence, socio-cultural influence and 
parental influence. 
 
Similar to other aspects of development, one's cognitive abilities also goes through a 
step by step development. Simply put, in her book, Desmita a researcher in the field 
of psychology explains about cognitive abilities that can be understood as a person's 
ability to think more complex and the ability to analysing and problem solving 
(Desmita, 2009). The development of this cognitive ability will facilitate a person to 
master a broader general knowledge, in order to proficiently  continue its function in 
a reasonable interaction with the community and the environment. 
 
In Drever's Dictionary of Psychology, it is explained that cognition is a general term 
that encompasses all modes of understanding, namely perception, imagination, 
capture of meaning, judgment and reasoning (Drever, 1952). This understanding is 
almost similar to the understanding in Chaplin's Dictionary of Psychology, explaining 
that cognition is a general concept that include all form of recognitions, including 
observing, seeing, paying attention, giving, expecting, imagining, estimating, guessing, 
and evaluating. Traditionally, this cognition is contrasted with conative (willingness) 
and with affection (feeling) (Chaplin, 2010). 
 
Some psychologists also use the term ‘thinking’ to show the same understanding as 
cognition, which include a variety of mental activities, such as reasoning, problem 
solving, concept formation, and others. So in this case, Myers explains that, 'thinking, 
or cognition, is the mental activity associated with processing, understanding, and 
communicating information, these mental activities, including logical and sometimes 
logical ways in which we create concepts, solve problems, make decisions, and from 
judgments' (Myers, 1996). 
 
Cognitive development is largely determined by someone's active manipulation and 
interaction with the environment. Knowledge comes from action. Piaget theory 
believes that physical experiences and environmental manipulation are important for 
changes in development. Meanwhile, social interaction with peers, especially arguing 
and discussing helps to clarify thoughts that ultimately contain these thoughts to be 
more logical (Rowland, 2012). 
 
From some of the above understanding can be concluded and can be understood that 
cognitive or thinking is a term used to explain all mental activities related to 
perception, thought, memory and information processing that allows a person to gain 
knowledge, solve problems, and plan for the future, or all processes psychologically 
related to how individuals learn, pay attention, observe, imagine, estimate, assess and 
think about the environment (Desmita, 2009). 
 




In relation to this research, batik is not only a cultural product, but also has a deep 
philosophy for the makers and the wearer. Quoting the opinion of Go Tik Swan, who 
is also an observer of court culture, which states that batik as a means of meditation, 
a process that produces the highest sublimation in humans. 
 
Seeing the background of Indonesia, which is abundant in batik, Go Tik Swan wants to 
create batik with a new style as a symbol of national unity. Batik from the work of Go 
Tik Swan is a combination of coastal batik with classic batik, patterns or motifs of batik 
were not changed to preserve its philosphical values. 
 
In his batik work he combined the diversity of motifs/patterns of several regions. 
Various other rare/traditional batik patterns that were previously unknown, were able 
to be explored and developed. This audacity is done without eliminating the 
characteristics and intrinsic meaning of each pattern, until finally Go Tik Swan batik 
appears as batik with a certain depth of meaning: as a nation unifying spirit. This is 
certainly the value of the sense of beauty and uniqueness of the work of batik Go Tik 
Swan. 
PROBLEM STATEMENTS 
An artist's understanding is never an understanding of the world to him or herself, but 
always has been associated by language and interpretation. Interpretation and 
language are always embedded in certain networks of cultural identity. The obstacle 
in this study is how Go Tik Swan’s upbringing and life values influence his way in 
integrating them into the motives in his batik works. 
 
This research is based on symbolism theory that the researcher makes a correlation 
between the significance to present batik motifs as legacy of the past and the creative 
process of Go Tik Swan's life journey in the style of batik motifs he created with the 
hope of reviving the noble values of Indonesian history that should be retold to the 
current generation and the future. 
 
Symbols are visual forms resulting from direct exposure of ideas of the artist on the 
foundation of his or her deepest emotion and life experiences. Thus, what is contained 
in the symbol are values that reflect the life and emotions of the artist. Because the 
symbol is a direct description of the idea, eventually there is a heterogeneous mix 
between spontaniety and soul expression. The combination is not merely fostered by 
rationale, but also by the innermost inner life and its spontaneous manifestation or in 
other verbal expression. As a visual form derived from the idea and contains the values 
of the life of the artist, thus the symbol creates a cohesive unity. 
METHODOLOGY 
 
The design of the research method used in this study is a qualitative method with 
hypothesis testing. This method is used to analyze whether there are influences 




between one variable to the other variables for the purpose of testing the hypothesis. 
Therefore, this study intends to carefully examine the relationship between Go Tik 
Swan batik motifs and biography and how they affect the creative process of the 
creator. 
 
The method that will be used as a concept for analysis in the study of the discussion 
of the Go Tik Swan batik motif in this study is the study of the structure of Go Tik Swan 
batik which can be associated as a symbol element in the social life of Indonesian 
people. Structural studies are studies that are not limited to aspects that appear on 
the surface but also what is implied in it. Through this analysis, researchers also 
approach social studies on batik cloth to uncover its meaning and philosophy. 
 
In this study, the semiotics approach is used as a way to find relations between cultural 
identities within Go Tik Swan which can reveal the meaning or symbolism in the 
meaning of the systemic function. Classical batik motifs that are converted into 
modern batik become meaningful if connection have been found in the person of a 
Go Tik Swan in the community, because the symbolism in his batik works can define 
relation in his personality as an artist in the Javanese society who is sensitive to social 
change in his time . 
 
This research is a historical research, so steps taken in this study include heuristics, 
source criticism both internally and externally, interpretation, and historiography. 
Data collection techniques used were study documents obtained in the Rekso Pustoko 
collection, the house of Panembahan Hardjonagoro and literature study in the form 
of books and some scientific writings on classical batik and coastal batik. 
ANALYSIS 
 
Raised in the artful environment has an influence that can be recognized directly or 
indirectly in Go Tik Swan batik. The direct effect that can be felt is Go Tik swan using 
batik as a medium for self-expression, communicating, playing and channeling their 
talents. 
 
Indirectly, Go Tik Swan benefited from his artful upbringing through the development 
of various basic abilities to learn and absorb. In addition, through the art education 
Go Tik Swan obtained the fineness of manners, because art cultivate human sensitivity 
to nature, surrounding environment and things related to beauty. Basic human ability 
developed through art include: physical, absorptive power, thinking power, emotion, 
creativity, sensitiveness to beauty and humanity. Go Tik Swan also learned by 
absorbing things that occur in nature and society to be actualized in batik works. 
 
From childhood, Go Tik Swan was already familiar with music and wayang (traditional 
performance of puppets). A person responds to music primarily through the sense of 
hearing, but the appearance of music can involve body movements and vision. Music 
can be presented independently, without referring to anything, so it is considered as 




something asbtract, for instance  compared to a piece of batik cloth consisting of a 
series of motifs that are sometimes literal (containing a theme or story). 
 
Listening to music is not just hearing sounds, but must be able to connect expressions 
that is heard with expression previously heard. The ability to think in sound is the basis 
for understanding musical works that can support the appreciation of one's art. Music 
is an art form that evolves continuously. Music reflects the experience of its creators, 
players and audience member, and the soul of the culture in which the music was 
created. There are cultural similarities in the way people respond to music. People get 
satisfaction from music for their own reasons. 
 
Music can fulfill aesthetic and functional goals. Through music, a person can express 
thoughts and feelings personally. Music is a basic manifestation of human life, which 
contributes to personal, social and cultural identity, and is a medium of expression 
and communication in every culture. Appreciation of music involves  emotional and 
intellectual interaction. Observing, discussing, analyzing, composing, creating, and 
evaluating music. The habit of listening to music can help to optimize the learning 
process, providing a balance between symbols & meanings. 
The awareness of Go Tik Swan to the sound expression allowed him to explore and 
uncover the expressive qualities of music. 
 
 
figure 1. Pisan Bali Batik by Go Tik Swan, inspiration from Balinese music ensamble 
Source: Go Tik Swan Exhibition 2017, Textile Museum Jakarta 
 
Consistently listening to beautiful music enables a person in understanding beauty 
and can make criticism of something that is unattractive. Art criticism includes 
description, analysis, interpretation, and evaluation. Through observation of musical 
works and their understanding, Go Tik Swan developed criterias for assessing musical 
works. 
 
Another cultural element is dance, which is an expression of the human soul through 
rhythmic, dynamic and beautiful movements. Dance comes in various forms and is 
used for various purposes, from entertainment to theatrical presentation and 
religious ceremonies. Dance is distinguished from other art forms related to the use 
of body movements. Dance is distinguished by ordinary movements, because 




movements in dance are used to communicate intentions, feelings, and thoughts. 
Dance is a symbol system that gives meaning to human thoughts, feelings and 
activities. 
 
Learning to dance provides an introduction and understanding of various forms, 
concepts or meanings, and functions of a dance, as well as the context or background 
that influence the creation, performance, and appreciation of the dance. Through 
dancing, Go Tik Swan understood various values in culture and social interaction. Go 
Tik Swan also explored other sciences through dances. The social and cultural context 
determines the meaning and role that is given or generated in dance art. Knowledge 
of the historical timeline of dance pieces is useful for understanding the social, political 
and religious dichotomy contained in dance. 
 
Go Tik Swan recognized that dances have multiple functions and it can change with 
time. Go Tik Swan also recognized past choreographic forms and dance creation. 
Discussion of the concept of dances include the structure of forms and expressions in 
dance. The discussion of dance structure includes elements of dance and the process 
of making dance art. By choreographing Go Tik Swan is trained to create new dance 
pieces or coreograph a dance with existing motion variations. Coreographing a dance 
piece includes activities with several stages, namely exploration, observation, 
improvisation, experimentation, before training, forming, choosing, and assessing 
movements that communicate thoughts, feelings, and images. Dance coreography 
supports physical development and ability to express emotions by materializing sense 
and style subtleness into continuous or repeated movements. 
 
Go Tik Swan’s appreciation of art timeline relates to his focus of the creation being 
worked on. Even in his early age Go Tik Swan had understood the meaning and role of 
art through music and dance, and he would observe how art is valued in various social 
and cultural contexts, as well as its function as part of human life. 
 
 
Young Go Tik Swan obtained fine character through the appreciation of art, because 
art cultivate human sensitivity towards nature and the environment as well as matters 
related to beauty. Basic human abilities that develop through art include: physical, 
absorptive power, thinking power, emotion, creativity, sense of beauty and social. Go 
Tik Swan also learned by absorbing things that happened in nature and other people 
around him which later appeared in his batik work. 
 
DISCUSSION 
This section discusses the parents and ancestors who define Go Tik Swan’s 
background. This discussion is based on the assumption, that there is a 'common 
thread' (Stern, 1937) or the factors of impact which influence the formation of the 
identity of Go Tik Swan to Java. Amongst his ancestors were Javanese, who embedded 
Go Tik Swan's root since he was still in the womb. In addition to heredity, 
environmental factors are also very possible to influence Go Tik Swan's personality 




from childhood. In this case the convergence theory of William Stern, that every 
behavior is the result of a meeting (convergence) between personal factors and 
environmental factors (Stern, 1937), is used as a basis for tracking the traces of Go Tik 
Swan's personality formation. 
 
Go Tik Swan was born on Tuesday Kliwon on May 11, 1931 in Surakarta. It seemed 
that the ancestors who descended Go Tik Swan were among the Chinese who arrived 
early in Java, and had already descended dozens of generations. The generations that 
were derived among them were the results of mixed marriages with Javanese women. 
 
As the oldest grandson in the city of Solo, Go Tik Swan, was taken to live together in 
the house of his grandfather and grandmother named Tjan Khay Sing who was very 
indulgent to Go Tik Swan. He was allowed to play whatever he likes, such as paper 
puppets, kites, marbles, firecrackers, etc. As an exuberant children, Go Tik Swan was 
interested in Javanese songs (especially macapat) sung by the batik makers when 
he/she carved his/her canting on a mori/cloth. In addition to the macapat song, also 
the suluk and antawacana (dialogue) of wayang orang (traditional puppets) performed 
by some batikers imitating antawacana from a puppet scene that he had watched in 
Sriwedari or Sono Harsono. 
 
Among the childhood neighbors there was G.P.H. Hadiwidjojo, one of Pakubuwana X's 
sons. Another close neighbor is G.P.H. Prabuwinata, one of the sons Pakubuwana IX, 
an artist Karatons qualified in the field of musical, dance, and puppetry. At 
Prabuwinata's house, it is often held karawitan and dance. Go Tik Swan, as an active 
child also practice gamelan and Javanese dance. From the teachers, Go Tik Swan was 
able to dance various Javanese dance repertoires. Thanks to his perfection in dancing 
Go Tik Swan was invited to dance at the State Palace and that marked the beginning 
of his introduction to President Soekarno. 
 
As a child and grandchild of respected and wealthy families, Go Tik Swan had the 
opportunity to attend exclusive (Dutch) schools. He began to enter elementary 
(school) education at the age of seven at the Neutrale Europese Lagere School (NELS) 
in Surakarta. His schoolmates, besides the children of Dutch officials, were children of 
officials or Tionghoa businessmen, were also sons of noble courtiers such as the son 
of Prince Hangabehi (candidate Pakubuwana XI), or grandson of Pakubuwana X, Gusti 
Raden Mas (GRM) Soerjo Goeritno (later to become Pakubuwana XII. The son of Patih 
Sosrodiningrat, Winarso, was also a classmate of Go Tik Swan. Advanced education 
was taken at Meer Uitgebreid Onderwijs (MULO) and continued to the Voorbereiden 
Hoger Onderwys (VHO), both took place in Semarang. 
 
His father's ideals, Go Tik Swan inherit talent or continue the business of his parents 
or grandfather, as an entrepreneur, then after Go Tik Swan graduated from VHO 
education his parents sent him to study at the Faculty of Economics, University of 
Indonesia in Jakarta. Go Tik Swan left for Jakarta without being accompanied by 
anyone. Arriving at the University of Indonesia (UI) in Jakarta, he did not register at 
the Faculty of Economics but in the Department of Literature and Javanese Language 
(1953). This was done without his parents’ knowledge in Solo. During his study at UI 




Go Tik Swan was active in student activities, becoming a member of the UI Literature 
Faculty Student Senate. 
 
Based on  the journey of the life of Go Tik Swan with his activities, from childhood, 
adolescence, adulthood, to his old age, however, he identify himself as a Javanese, 
even though he was a descendant of Thionghoa. Go Tik Swan began to fill his 
childhood and adolescence with Javanese traditional arts activities, such as nembang 
macapat, beating gamelan, dancing, watching wayang kulit, collecting keris, and 
others. The environment of Go Tik Swan lives, in his grandfather's batik shop, every 
day there is always a sound of macapat songs performed by batik makers. His 
neighbors, two Javanese princes who were also humanists and artists, namely 
Hadiwijaya and Prabuwinata, were open to Go Tik Swan for gamelan and dance 
training. Every time there is a wayang kulit show from Coyudan Temple that is not far 
from where he lives, Go Tik Swan always attended from dusk till dawn. These 
environmental factors are amongst other things that formed Go Tik Swan’s affinity to 
Javanese art. 
 
Identity formation, also called individuation, is the development of a different 
personality from an individual’s continuous entity (known as personal continuity), in 
a certain stage of a person's life where an individual character is formed and with that 
character that person identify him/herself (making his reputation). This process 
actualizes one's individual to others and as themselves. 
 
A person's identity must have the nature of continuity and uniqueness of others as 
members of the community. Identity formation causes a number of issues of personal 
identity and identity in understanding itself as an independent and separate entity. In 
the process of individuation, a person may experience a time when he feels that he is 
not in accordance with his environment, tends to be unique, and experiences a 
gradual process in which changes are felt to change his life as a whole. 
 
Self-concept or self-identity is a number of knowledge and understanding of oneself 
understood by someone. 'Self-concept' is different from 'self-consciousness' which is 
a person's self-awareness. Components of self-concept include physical, 
psychological, and social attributes, which can be influenced by individual attitudes, 
habits, beliefs and ideas. These components and attributes cannot be generalized to 
a general concept of one's self-image and self-esteem but can appear differently in 
each person. 
 
In interactionism concept,  the interaction between talent and environmental factor 
is not a reciprocal game that occurs mechanically, but rather is organic and dynamic, 
that is determined by the initiative and response of the developing person, and 
influenced by his personal opinion. This means that the initiative to sing, gamelan 
music, dancing, watching Javanese wayang kulit, and collecting keris came from Go 
Tik Swan, without pressure or encouragement from anyone. What Go Tik Swan did in 
childhood - teenagers in psychology are called emancipation. The principle of 
emancipation is that children want to manifest themselves, as one aspect of identity 
formation or individuation, namely self-formation. 





Self-formation carried out since childhood or adolescence Go Tik Swan seems to be 




The free-style parenting approach felt by Go Tik Swan made him a free and open 
minded person. He is not only an audience, a connoisseur, but also an active and 
creative artist. He does not merely maintain, care for, or carry out Javanese culture in 
accordance with old norms, but also manipulates and adapts it to the demands of the 
soul of the times. Therefore, the concept of 'nunggak semi' was born, which underlies 
every productive activity. Go Tik Swan feels compelled to always create 'new' artworks 
(including dance, batik, fashion, tosan aji, etc.), but managed to uphold the 'stumps' 
(traditional values). This is what later became the richness of art and cultural identity 
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Indonesia’s political changes since the Reformasi era in 1998 have given different 
perspectives to the improvement of locality following decentralisation policy. This 
situation has boosted more spaces for local performances to develop amidst the 
concern of vanishing some old performances in the global era. Through observations 
and interviews to several groups of local artists and cultural activists in West Java, I 
argue that the survival of local performing arts has been strongly supported by local 
communities who actively involved and take significant parts in maintaining, 
transmitting, teaching and practicing their performances to the younger generations. 
With their consistency, persistence, and their passion to maintain these local legacies, 
they continuously create adaptations and innovations in their artworks following the 
need of new audiences based on local traditions. They work independently, create 
their own system, and make networks to build a solid inheritance system of traditional 
performances. This has brought to various levels of interpretation of cultural identity 
in Indonesia’s post Reform era.  
 
Keywords: local communities, inheritance, tradition, local performances, cultural 
identity             
 
INTRODUCTION 
The significant changes of political life in Indonesia, especially through regional 
autonomy since 1999, have increased transformations in different aspects of social, 
political, and cultural life of Indonesia, including in defining ‘culture’ in which the 
politics of culture takes place (see Lahpan 2015). This political context has an 
important role in defining and interpreting of what we call ‘cultural identity’.   




Historically, building a nation state of Indonesia is always related to cultural 
identity. There are changes and shifts in defining culture and tradition along different 
political rulers since the independence of Indonesia in 1945. In this regard, 
maintaining links with the past through cultural continuity is a critical element of 
identity for many Indonesian peoples. The first Indonesian president, Sukarno, gained 
popularity amongst many Indonesians by unequivocally supporting Indonesian genres 
above what he regarded as cultural imperialism from the West. One of his popular 
speeches against Western culture, especially in music, was delivered in Sumpah 
Pemuda Day, 28 October, in 1961 in Surabaya:  
“Musik Ngak-Ngik-Ngok harus dihapuskan. Pemuda-pemudalah yang 
bertanggungjawab terhadap hapusnya pengaruh kebudayaan Barat yang 
berlebih-lebihan itu (The ngak-ngik-ngok [refers to any kind of Western pop 
music, such as rock and roll] music should be erased. You are the youth who have 
responsibility on the abolition of that excessive Western culture influence)” 
(Pertiwi and Nasution, 2014: 241). 
 
According to Anderson Sutton, as a keen supporter of the arts, Sukarno created an 
atmosphere of national sentiment, still prevalent today, in which local performing arts 
are valued as a cultural capital for shaping the nation. As a result, cultural genres and 
performances have remained central – in forms that display constant adaptation and 
evolution - in Indonesians’ reflexive understanding of their place in the Republic. 
The political context in the Sukarno era was to build and to strengthen solid 
understanding of nationalism where Indonesia just born as a new nation. Sukarno was 
well known with his passion to the arts. He brought traditional performances into the 
president palace regularly as well as sending them abroad for a national cultural 
mission. Indrawati Lukman (74 y.o), a Sundanese traditional dancer, who was one of 
the palace dancers in the Sukarno era, gave her comments on how Sukarno has very 
strong connection to traditional arts.  
“Sukarno is an art lover. He paid big attention to traditional arts. We played 
performances in the president palace quite often as well as doing Indonesia 
cultural mission abroad. When we practiced in the palace he often watched us, 
gave some comments and criticism. He was very conscientious. We had to wear 
traditional costume (kebaya) since leaving the country including on the plane. We 
usually flied using Hercules (National army plane) when we did cultural mission 
abroad as we have big number of the group, about 60 people.”  
 




This has been different in the Suharto era or what we called Orde Baru. In this 
period, the government controlled the discourses of culture through its politics of 
culture. In this era, the term ‘modern’ or ‘modernism’ or ‘modernisation’ is very 
important as the government has a mission to build a stable economy growth that 
need stable security in the country. In this political context, ‘tradition’ and ‘traditional’ 
got meanings in negative sense as something ‘backward’ or old fashion so that it is 
important to ‘modernize’ this traditions to follow the spirit of modernization which 
correspond to the developmental program of the country. This has been affected 
cultural practices and traditional arts. Acciaioli (1985) called it ‘desacralization’ where 
in adat practices the spiritual practice has changed to an aesthetic practice per se. This 
also has been found in traditional practices in West Java as shown by Newland (2000, 
2001). 
 Meanwhile, after the Reform era, especially the current president of 
Indonesia, Joko Widodo, tried to give more support to local traditions and culture 
especially through the ratification of the Regulation on the Promotion of Culture 
(Undang-undang Pemajuan Kebudayaan) no 5 in 2017. In different occasion, the 
president’s support to arts and local culture has been delivered in his speech by saying 
that “art and culture are our (Indonesia) ‘DNA’”, which means that both art and 
culture are important capital for the country so that the government need to take part 
in making a policy and regulation for promoting national culture. Further, in response 
to the Fourth Industrial Revolution (Industry 4.0), he said that it is not only about 
revolution in technology and building infrastructures to increase the growth of 
economy, but to promote art and culture as significant elements of the country. 
https://www.ristekdikti.go.id/presiden-jokowi-dna-kita-adalah-seni-dan-budaya/ 
  Despite challenges for local arts and traditions in the digital technology era, 
they also find more opportunities for creativities and innovations. As this paper will 
discuss, local groups and communities are the main pillar in maintaining local 
traditions, especially through their performances, which bring further to interpret 
different level of interpretations of cultural identity.      





Groups and communities have important roles in maintaining and preserving 
their local culture and traditions. Many traditional practices depend on their 
communities to keep them alive and functionally applicable. When the communities 
lost their opportunity to practice their traditions, the practices will be gone. Some 
studies have shown on how local groups and communities become an important facet 
for maintaining and practicing traditions. 
 In most Asian countries, studies on traditional cultures have taken a lot of 
concern as the main issue of vanishing some traditions generally happens. On the 
other hand, these cultural practices cannot be separated from the issue of cultural 
identity where values, norms, and beliefs are reflected in the arts and their cultural 
practices. Thailand, Malasyia, and China are among the countries that have particular 
attentions to this issue as shown in the studies of Deng and Lu (2017) in the case of 
wushu in China and Imjai et. al. (2013, 2014) with focus on traditional folk music in 
Thailand. 
 With different approach, Wang Yuxuan (2017) uses digital technology in the 
preserving and protecting of Chinese traditional arts and craft, as an important tool in 
this digital era. This approach includes several projects such as arts and craft database, 
digital museum, interactive display art, and so on. By implementing this approach 
traditional arts that are mostly left behind by its users, can attract more audiences as 
well as disseminate and spread them to the global community. In this situation, digital 
technology is unavoidable to keep traditional arts more accessible and more 
attractive, especially by the younger generation.  
 In Indonesia, studying on preserving traditional arts has been done in different 
cultural backgrounds with a variety form of performances. Kasmahidayat (2014) 
examines the inheritance of local dance in a community in the Province of Lampung 
called Melinting dance and its relation to the change of its function in its social and 
cultural contexts. Meanwhile, Suparti et. al. (2017) seek to understand the inheritance 
pattern of Wayang Orang in Central Java Province.  
 Among various form of performances in Indonesia, wayang has been a very 
unique in term of its inheritance system. Further, as one of the most popular 




traditional arts in Indonesia, wayang has been studied tremendously for decades by 
scholars. Javanese Wayang is examined in different approaches (See Suparti, Triyanto 
and Cahyono 2017). Meanwhile, Sundanese wayang (puppetry), popularly known as 
wayang golek has been studied by some scholars such as Foley (1979), Weintraub 
(2001), Andrieu (2016), and Cahya (2017).  Cahya (2017) and Andrieu (2016, 2018) 
show the ways Sundanese wayang inherited through family members. Strong family 
ties in wayang especially happen in the dalang role that has a central position in the 
wayang performance. Meanwhile, for musical accompaniment called gamelan has 
been more fluid, no need a family connection for its players.  
 Interpreting traditional performance is always related to cultural identity. 
Lahpan (2015a) has shown that different form of musical traditions can express 
different interpretation of cultural identity among its audiences. In this research, 
Lahpan underlines that listening habit to particular form of music shares the same 
feelings. These sharing feelings ultimately form what we called identity. In this 
process, the younger generation takes important roles. Not only in musical 
performance, but it also found in Sundanese drama festivals (2015b).  
In most cases, the processes of reinventing and transmitting musical traditions 
are done by combining local traditions and global elements of the art as shown in 
Sutton’s studies (2004, 2013) in Makassar on gamelan combining with modernized 
kecapi. This shows that efforts to maintain traditional performances in the global era 
have been done using various forms of creativity in different cities in Indonesia. 
Meanwhile, Andreau (2018) portrays the process of inheritance in Sundanese wayang 
golek which was transformed significantly as a ‘family inheritance’ that passing down 
from generation to generation, to be a national, and then recognized internationally 
as ‘world inheritance’ as a intangible cultural heritage by UNESCO in 2003. 
PROBLEM STATEMENTS 
In many local communities of Indonesia, fear and worrying of vanishing local 
arts and traditions have become big concern. This is a result of big changes of social 
and cultural life, which is mainly marked by information and technology revolution.  
On the contrary, Indonesia is known as a country with very rich cultural practices and 




traditions, which is a main marker of cultural identity of Indonesia. If these local arts 
and traditions are vanished does it change a cultural identity of the country? In fact, 
local communities include artists and audience or general public have given big 
support for this situations. Among difficulties and limitations, individuals, artists and 
cultural activists keep working to maintain local arts and traditions by doing several 
programs and activities with their own initiatives.  Hence, this research aims to find 
out patterns of inheritance system of traditions and the roles played by the 
communities in maintaining this cultural identity through their local arts and 
traditions.   
METHODOLOGY 
This research is constructivism in a paradigm with a qualitative method as its 
approach to find out layers of meanings and patterns used by local communities in 
preserving their local traditions. Constructivism in social science determines that 
meanings are not found; yet constructed (Crotty, 1998: 9). This means that every 
person could have different interpretation and meanings to the same phenomena. 
Constructivism as a paradigm used to dismantle the social phenomena about the 
inheritance system among local communities in West Java, which bring to 
interpretation of identity. Interviews and observations employed to gain information 
and data from several groups I chose in this study. The reasons of choosing the groups 
include: their popularity, impacts to audience and general public at large, number of 
students, and time of establishment.  
Those groups also represent various forms of traditional arts played. Studio 
Tari Indra (STI) and Sanggar Rosikin working on dance performance in which they have 
different focus and methods, Endang Sukandar represents inheritance of a traditional 
music instrument, Giri Harja 3 studio represents traditional art of wayang golek, and 
Komunitas Cermin reflect mixed form of local arts in their contemporary form which 
is holding onto the spirit of traditions. Most of the groups are based in Bandung city, 
and another group, Komunitas Cermin is based in Tasikmalaya regency. This has been 
brought into interesting facts that a group living in out of town of Bandung working in 
different ways.   




RESULT OF ANALYSIS 
There is no doubt that local art groups and communities have taken important 
roles in maintaining cultural identity through upholding and preserving their local arts 
and traditions. By interviewing and observing different groups, I found several 
patterns and ways they use in maintaining, teaching, and practicing local arts to young 
students. These have been done in many ways. Data describe in this sections are based 
on several interviews and observations between March-July 2018. 
They create their own systems, methods, as well as patterns in preserving and 
maintaining local arts. At least I found four patterns of maintaining traditions by 
groups or communities, as I will discuss as follow.  
1. Pro-active method: Sanggar RIGAS  
RIGAS is a Sundanese music and dance group founded in 1987 in Sumedang 
regency, and then developed in Bandung, West Java since 1991 until now. The 
founder, Rosikin, has actively composed, created, and trained Sundanese music and 
dance for different type of students. He runs dance costume studio and dance courses 
for young people from kindergarten, primary school, junior and senior high school 
students to undergraduate students and general public. Since its establishment, he 
has been teaching about 13.000 students in which the majority are primary school 
students.    
Rosikin develops the system by actively visiting schools and offering the 
workshop and training programs for free, both for teachers and students, mostly in an 
elementary school level. He does not build a specific place or classrooms of his own 
neither for training nor teaching the dances.   
To foster his project in training traditional dances for school children, he 
creates his own method by visiting schools directly in different sub-districts and 
regencies in West Java. To implement this method, he cooperated with Department 
of Education in province and regency levels through a community service program so 
he can enter schools to offer the programs. He offered workshop and training program 
for teacher and students for free. To run this program, he spent 1-2 months training 
and workshop in one school before in he moved to another school for the same 
program. He prepared module and video for teachers for practices. Interestingly, he 




delivered workshop and training for free; yet he could make money from renting 
costumes for their performance and selling videos as a module. Each year he holds 
yearly event for those schools to perform on big stage in Bandung city that can reach 
big number of participant, which followed by 200 to 300 students. For this event, all 
participants rent dance costumes to him, and this income could cover all costs he 
spent for the event. Meanwhile, for parents and students, this performance event is 
a symbol of pride where the children could perform on big stage in the city.  
 Through this program, Rosikin aims to call young people, especially school 
children, to improve their skills in traditional performances, which also make them 
know their tradition better. To achieve this purpose, he creates traditional dances 
with Nusantara colours so that young children can easily follow the dances. 
 
2. Innovative method: Studio Tari Indra (STI)  
Studio Tari Indra (STI) is founded by well-known figure of Sundanese dancer, 
Indrawati Lukman in 1968. This means that the studio has been 50 years of services in 
teaching, training, practicing and performing traditional dances. Indrawati is 
distinguished dancer, both nationally and internationally. She has been dancing since 
10 years old and became one of the first Indonesian President’s palace dancers, 
Sukarno. Indrawati involved in many cultural missions internationally in this president 
era through her expertise in dance since 1957 when she was 13 years old. She danced 
regularly in the palace in the Sukarno era since 1957 until 1964. She also did a lot of 
travel to perform abroad. In 1964, she got scholarship to study in America for 6 
months majoring in choreography, and played many dances almost every day during 
her stay. Thus, she has been dancing for more than 60 years. At the age of 74 in 2018, 
Indrawati still actively teaches and dances in several occasions.  
Differ from RIGAS group which train large number of students and teachers 
with pro-active method, STI creates and develops its own materials for students by 
adjusting the range of age of students. However, in creating new dance, Indrawati 
took traditional dance as basic patterns. Not only from Sundanese tradition, she also 
took ideas from dance movements she learnt including in her international 
experiences of performance abroad. This creation made her works suitable and 




attractive for her current students. Her creations made her works always compatible 
with the changes of time. 
Unlike RIGAS, in her classrooms, she teaches small number of students in each 
session. In this training session, the quality of skills is important. She recruited 
students from different ages with various skills level from primary school to graduate 
students. The students share small fees for the training program monthly. Each season 
took 3 months of training. Indrawati states that there is no specific background 
required for her students, yet there are many talented students/artists joined 
including teachers and graduate students from ISBI Bandung. For this advanced level, 
she brought most of them to perform abroad. Moreover, at least, each year her studio 
has big event of performance in the anniversary of the studio.  
Indrawati states that she and her group got a lot of support from the government in 
the previous era (in New Order era), and this has been different afterward when the 
political situation changed.   
 
3. Engaging with community: Komunitas Cermin 
Among different groups I research, Komunitas Cermin (KC) based in 
Tasikmalaya regency is an interesting case because of its specific characteristics. 
Running by young activists, KC is a community that similar to non-profit organisation. 
Ashmansya Timutiah, the leader of the group told me that this group was founded 
because of feeling worry and anxiety of the political situation in 1998 as many people 
felt. Luckily, as an artist he can release this anxiety through his artwork.  
The community works voluntarily to teach and to train young children in 
different art genre. They have a mission to build awareness of local traditions to the 
youth  (school age children, mostly junior and senior high school students). Not only 
teach skills in arts, they also bring performance with discussion, which bring 
intellectual activity. They have regular meeting once in a month for this program called 
Malam Minggu Berbudaya (Saturday Night for Cultural Activity). Here, discussion and 
performances take in turn to be presented. Not only members of the group who come 
to the event, but also other groups and communities in their network.  
They also have various programs with different forms of performances by 
which combine arts with different issues such as environmental issues. They have 




yearly event called Syukur Waktu (gratitude for the time), to celebrate New Year. In 
this event, they perform a variety form of performances from different groups and 
communities in Tasikmalaya. Not only perform on stage, but they also run a big 
festival.  
Engaging with community is a very important concept for the group so that 
general public could have the same awareness of tradition as they do. This cultural 
movement aims to build awareness of values of traditions for younger generation, to 
create new form of performance for new audience and performers, and to strengthen 
community members to participate in maintaining traditions at large. As a group 
established in the chaos of political situation in Indonesia in 1998, KC has specific 
characteristics which bring activism as their main ideology.  
 
4. Traditional method: Inheritance through family member. 
A traditional method of transmitting traditional arts is by bequeathing through 
bloodline, that is a family connection. In the past, most traditional performances 
passed down in this way. Until now, wayang has been a special performance in its 
inheritance system with family bloodline as a main line for inheritance, especially for 
dalang. It has their own patterns which are only can be studied by long process of 
learning. The training processes mostly take place at home and on stage when the 
students follow their teachers in every practice and performance. Thus, having skills 
in traditional ways is by looking, observing, following, joining and copying the 
teachers. Another advantage of this learning process is that the students are always 
on the eyes of the maestro as a teacher intensively. This intensive interaction is 
important in inheritance of tradition, as I will discuss later. 
Most of wayang groups in West Java and in other places passed down through 
family ties (See Suparti, Triyanto and Cahyono 2017). One of the biggest wayang 
groups in West Java is Giri Harja. This group has been studied by Foley in 1979, 
Weintraub (2001), and currently by Andrieu (2016) and Cahya (2017).  
Giri Harja is originally a name of the village in South Bandung. Later, when the first 
generation of dalang of wayang golek, Abah Sunarya, used the name of village for his 
wayang group. In fact, the whole village people is his family members. And then his 
descendant, Asep Sunandar Sunarya, known as Abah Asep, is the most popular dalang 




for decades. Asep transmitted his dalang skills to his children. And today, Giri Harja 
group has been developed into Giri Harja 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7 that consist of big family 
members. Yoga, one of Abah Asep’s sons, is the interesting case and now he is the 
most popular young dalang and many people considered him as similar to his father, 
Abah Asep, in his dalang style. Unlike his predecessor, Yoga makes adjustment and 
creativity in his wayang performance to conform with new audience, especially the 
way he delivers the story, which uses the current social-political issues to attract the 
audience. Yoga is also a special in his formal education, which entered reputable 
university majoring in communication studies as his father suggested. Most young 
dalang will choose Art College like ISBI Bandung to study formally. Meanwhile for 
Yoga, his dalang skills are learnt informally through his father. This means that Yoga is 
intellectual and artist at the same time. This gives impacts to the way he delivers the 
stories of wayang without breaking the given patterns in wayang.  
Another artist who transmitted his skills to his family members is Endang 
Sukandar. Unlike Yoga, Endang plays a Sundanese musical instrument, Suling. He 
transmitted his skills on suling to his three children, including his daughter, Endah, in 
which suling is commonly played by men. Among his children, the oldest son, Rizal (32 
y.o) is the most successful one. However, Rizal has his own characteristic in developing 
his play on suling. He adjusts the play with the taste of the new audience, by 
combining traditional instruments and the Western elements. This makes music more 
attractive for younger audience. This tendency is similar with what Yoga does in his 
wayang performances. 
Another aspect that important to note in this transmitting method is that in 
this traditional method the interaction between teachers and students are more 
intensive because they interact daily as a family. Further, the students also not only 
got materials, forms, and skills in performances, but also meanings, practices, and 
traditions embedded in the performances.    
 





 Political changes have open up more spaces for local communities to shape 
discourse and to give meanings to local traditions, which was previously dominated 
by the government (see Lahpan 2015a). Nowadays, different parties, including art 
groups and local communities, are involved in defining cultural identities. This 
underlines that different groups and communities have important roles in maintaining 
cultural identity through performing arts. Maintaining cultural identity done by 
creating inheritance system of tradition.  
In performing arts, innovation and adaptations of traditions are important to pass 
down traditions to younger generations as a key element in the inheritance of 
tradition. In this processes, a private initiative is prominent following increasing 
awareness of cultural activists and artists in local communities in West Java in the post 
Reform era. 
Values of traditions are taught in various ways and different perspectives. Among 
those methods and patterns of inheritance system of traditions I discuss above there 
are key points that can be withdrawn. First, innovation and creativity both in methods 
and in art forms are vital points for the survival of traditions. Culture are dynamics, so 
do the traditions. They need to do a dialog with new elements, new traditions. This 
strategy has been chosen by the groups I discuss: 1) STI through the method and new 
dance forms, by creating and combining different vocabularies of dances, traditional, 
modern, and contemporary, with traditional patterns as basic elements; 2) RIGAS 
develops a new method in approaching students and creates network to teach 
traditional dance with big number of students; 3) Cermin chooses to strengthen the 
engagement of community and playing contemporary art with tradition as basic 
pattern; and 4) in Giri Harja 3 and Rosikin, their descendant choose to be open minded 
by combining different creativity in their artworks to make them accessible and 
attractive for young audience.    
In this case, young artist and communities are more active in building network and 
community engagement in maintaining cultural identity. They are more fluid in 
accepting new elements in their performance. Whereas, for older generation, 
government is still considered as the most important patron.  






Political change of Indonesia has given more opportunities for localities to increase 
and to show more spaces for maintaining local identities amidst global changes and 
concern of vanishing some traditions. 
This paper has shown that the role of young people gives significant contribution 
in defining and maintaining traditions. They give new meanings and interpretation on 
traditional values to be adapted in contemporary setting. Thus, increasing awareness 
among young people is salient in maintaining cultural identities. 
Engaging with local communities is among the most interesting and important 
ideas in maintaining local traditions. This cultural movement becomes vital in the post-
reform of Indonesia, to against dominant discourse which previously played by the 
politics of culture by the central government.  
 
ACKNOWLEDGEMENT 
I owe my gratitude to all parties who contribute to this article: our research assistants 
(Arif Budiman, Bunga Dessri, and Dikdik Pebriansyah), recourse persons and local art 
groups include Indrawati Lukman (Studio Tari Indra), Rosikin, Ashmansya Timutiah 
(Acong) Komunitas Cermin, Dadan (Giri Harja 3), and Endang Sukandar. This article is 
part of the research entitled “The inheritance system of traditional performances and 
politics of identity in post Reform era of Indonesia”, which is funded by The Ministry 
of Research, Technology and Higher Education of Indonesia through Hibah 












Andrieu, S. A. (2018). Raga Kayu Jiwa Manusia: Wayang Golek Sunda. Jakarta: Gramedia. 
Andrieu, S. A. (2016) “Sundanese Wayang golek, from family inheritance to world 
heritage” in Prosiding The 5th Internasional Seminar on Nusantara Heritage: From 
Nusantara Heritage Toward South East Asia Heritage. Bandung: Sunan Ambu 
Press. 
Cahya. (2017). Tiga Maestro Dalang Wayang Golek: Proses Kreatif, Idealisme, dan 
Gaya Pertunjukannya Bandung: Sunan Ambu Press 
Crotty, M. (1998). The foundations of social research: Meaning and perspective in the research 
process. St Leonards, NSW: Allen & Unwin. 
Deng, Y. H., Lu, S. L. (2017). Study on the Inheritance, Protection and Development of 
Traditional Wushu under the Background of Rural Urbanization. Proceeding International 
Conference on Manufacturing Construction and Energy Engineering (MCEE 2017). 
Foley, K. (1979). The Sundanese wayang golek, the rod puppet theatre of West Java. (PhD 
Dissertation), University of Hawaii, USA. 
Imjai, T., Ying, K., Koseyayothin, M. (2013). Conservation and Development of Central Thai 
Folk Music for Cultural Inheritance. International Journal of Academic Research in 
Business and Social Sciences, 3 (9), 686-696.  
Imjai, T., Ying, K., Koseyayothin, M. (2014). Problems with Traditional Music and Its Current 
Appeal in Central Thailand. Asian Culture and History, 6 (2), 146-155. 
Kasmahidayat, Y. (2014). The Inheritance of Melinting Dance In The Wana Community Of 
Melinting Sub-District In The Province Of East Lampung. GEMS (Gender, Education, 
Music, & Society), 7 (2), 25-30.  
Lahpan, N. Y. K. (2015a). Negotiating ethnicity and Islam in musical performances in West Java 
Indonesia. (PhD Dissertation), Monash University. Australia.    
Lahpan, N. Y. K. (2015b). The Sundanese-language Drama Festival: Defining a Local Cultural 
Identity in the Post-Reform Era. In Hatley, B., Hough B. (Ed.), Performing Contemporary 
Indonesia: Celebrating Locality, Constructing Community. The Netherland: Brill publisher 
and KITLV. 




Newland, L. (2000). Under the Banner of Islam: Mobilising Religious Identities in West Java. 
The Australian Journal of Anthropology, 11 (3), 199-222. doi:10.1111/j.1835-
9310.2000.tb00056.x 
Newland, L. (2001). Syncretism and the Politics of the Tingkeban in West Java. The Australian 
Journal of Anthropology, 12 (3), 312-326. doi:10.1111/j.1835-9310.2001.tb00080.x 
Pertiwi, A. and Nasution, "Larangan Soekarno Terhadap Musik Barat Tahun 1959–1967," 
Avatara, e-Journal Pendidikan Sejarah, 2 (3), 334-345. Retrieved from 
http://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/avatara/article/view/8864/8871 
Petatano, P., Champadaeng, S., Suk-Erb, S. (2015). Analysis of the dance of native Isan artists 
for conservation. Asia Pacific Journal of Multidisciplinary Research, 3(4), 129-132.  
Suparti, Triyanto, Cahyono, S. (2017). The Inheritance Pattern of Wayang Orang Art in 
Padhepokan Tjipta Boedajatutup Ngisor Lereng Merapi. Catharsis: Journal of Arts 
Education, 6 (2), 115-122.  
Weintraub, A. N. (2001). Contest-Ing Culture: Sundanese Wayang Golek Purwa Competitions 
in New Order Indonesia. Asian Theatre Journal, 18 (1), 87-104.  
Yuxuan, W. (2017). An Advanced Approach for Protection and Inheritance of Traditional Arts 

















SEJARAH PENYIARAN TV ISLAM DI BAWAH 
PENGARUH EKONOMI POLITIK MALAYSIA  
Md Rozalafri Johori 
Universiti Putra Malaysia (UPM) 
rozalafri@kuis.edu.my 
 
Megat Al-Imran Yasin (PhD) 
Universiti Putra Malaysia (UPM) 
alimranyasin@gmail.com 
 
Rosya Izyanie Shamshudeen (PhD) 
Universiti Putra Malaysia (UPM) 
rosya@fbmk.upm.edu.my 
 
Nor Azura Adzharuddin (PhD)   
Universiti Putra Malaysia (UPM) 
azura318@gmail.com 
ABSTRAK 
Sejak kewujudan saluran Astro Oasis dan tertubuhnya TV Al Hijrah, rancangan TV 
Islam bukan lagi sesuatu yang asing dalam industri TV di Malaysia. Namun begitu, tidak 
ramai yang mengetahui bahawa pengaruh ekonomi politik negara yang telah 
mencorakkan sejarah perkembangan rancangan TV Islam yang dipelopori oleh RTM 
dan JAKIM. Justeru, objektif kajian ini adalah untuk merekod catatan secara kronologi 
dan membincangkan secara kritis perkembangan industri penyiaran TV Islam kesan 
daripada pengaruh ekonomi politik Malaysia sepanjang perkembangannya. Artikel ini 
ditulis hasil dapatan daripada kaedah kajian kualitatif yang dianalisis secara interpretif 
terhadap pengaruh ekonomi politik yang berkaitan dengan perkembangan sejarah 
penyiaran TV Islam. Hasil kajian mendapati bahawa sejarah penyiaran TV Islam 
Malaysia terbahagi  kepada empat era iaitu (1) era TV Malaysia, (2) era kebangkitan 
Islam, (3) era Dasar Penswastaan dan (4) era Islam Hadhari. Kesimpulan daripada 
kajian sejarah ini, didapati bahawa perkembangan penyiaran TV Islam merupakan 
pengaruh ekonomi politik hasil daripada perubahan lanskap politik negara, 
kemerosotan ekonomi global, perubahan dasar kerajaan, perkembangan teknologi 




Sejarah, penyiaran, TV Islam, ekonomi politik, rancangan TV. 
 
PENGENALAN  
Penyiaran telah membuktikan bahawa ia suatu bidang penting yang mencatat setiap 
peristiwa bagi sejarah sesebuah negara. Begitu juga dengan sejarah penyiaran itu 




sendiri. Secara dasarnya sejarah penyiaran TV Islam wujud dan berkembang 
merupakan peristiwa penting yang dipengaruhi perubahan lanskap ekonomi politik 
negara. Pembahagian kepada empat era ini kerana setiap zaman adalah tercetus 
daripada pengaruh perubahan besar fenomena, polisi atau situasi ekonomi politik 
negara dan dunia. Malah sejarah setiap era merupakan terjemahan pengaruh realiti 
ekonomi politik semasa yang mana menurut Smythe (2006) dan Investopedia (2016), 
ekonomi politik merupakan bidang yang prolifik kerana ia merupakan pengajian teori 
dan kaedah yang membuat andaian terhadap suatu fenomena berkenaan bagaimana 
teori ekonomi dan kaedah-kaedahnya mempergunakan mekanisma politik dalam 
mempengaruhi penciptaan dan pelaksanaan dasar-dasar  awam. Perlu disedari 
bahawa penyiaran TV merupakan industri media yang sangat berpengaruh. Oleh itu, 
sejarahnya berkisar dalam ruang likup teori ekonomi politik yang melangkaui aspek 
keseimbangan pasaran, kerana ia merupakan suatu disiplin aplikasi suatu sistem 
pemerintahan dan kawalan kerajaan terhadap keseimbangan struktur ekonomi dan 
politik negara. Kenyataan ini bersandarkan kepada Mill (1885) kerana dasar-dasar 
yang berkaitan ekonomi politik diputuskan oleh kerajaan setelah mendapat 
keputusan selepas membuat pertimbangan yang berkaitan dengan moral dan politik. 
Secara dasarnya, sistem dalam teori ekonomi politik tercipta untuk menjalinkan 
hubungan yang ideal antara kerajaan dan pasaran, juga di antara kebebasan dan 
kesaksamaan (Patrick 2012).  
 
PERNYATAAN MASALAH  
Terdapat beberapa sumber catatan sejarah TV Malaysia yang ditulis oleh ramai 
sarjana. Namun, maklumat berkenaan sejarah penyiaran TV Islam tidak disusun dan 
dibincangkan secara terperinci dan mendalam. Selain itu, tiada catatan sejarah yang 
berasaskan suasana ekonomi politik dapat difahami punca yang tercetus berdasarkan 
situasi semasa, sebab dan akibat yang tercatat sebagai sejarah, kemajuan teknologi 
serta perubahan lanskap pentadbiran kerajaan yang menyumbang kepada sejarah 
penyiaran TV Islam. Menurut Mosco (2009), konsep ekonomi politik merupakan cara 
pandang yang dapat membongkar dasar terhadap sesuatu masalah yang kelihatan 
pada permukaan. Oleh itu, objektif penulisan kajian ini adalah untuk merekod catatan 
secara kronologi dan membincangkan secara kritis perkembangan industri penyiaran 




Berasaskan kepada perkara tersebut, pemilihan paradigma kajian ini adalah mengikut 
aliran interpretif dalam penyelidikan. Ia merupakan salah satu aliran daripada kaedah 
kualitatif yang menghasilkan dapatan bukan melalui prosedur statistik atau lain-lain 
bentuk pengiraan (Strauss & Corbin, 1990). Kaedah kualitatif beraliran interpretif ini 
akan membantu penyelidik mencapai objektif kajian apabila setiap data yang temui 
daripada sorotan dan rujukan literatur dianalisis secara induktif. Paradigma ini 
didasari oleh falsafah yang mampu memberi gambaran yang menyeluruh tentang 
sesuatu fenomena yang dikaji (Othman, 2009). Ini kerana makna-makna yang 
diberikan akan dikembangkan dengan pemahaman penyelidik yang berasaskan 
kepada keseluruhan data kajian tersebut.  Analisis kaedah ini bertujuan untuk 
memahami bagaimana situasi manusia setiap hari, di dalam persekitaran semula jadi 




mencipta makna dan mentafsirkan peristiwa-peristiwa yang berlaku disekeliling 
mereka (Wimmer & Dominick, 2011). Justeru, ini memandu penyelidik menganalisis 
data kajian sehingga menghasilkan dapatan kajian sejarah penyiaran TV Islam yang 
ditulis secara kronologi berdasarkan pengaruh ekonomi politik ketika situasi itu 
berlaku.  
ANALISIS KEPUTUSAN KAJIAN 
Pada Era TV Malaysia, suasana sosiobudaya masyarakat ketika itu yang baru 
diperkenalkan medium TV yang ekslusif. Jadi, perkembangan kandungan tempatan 
dan kreativiti sangat perlahan yang mana kebanyakkan rancangan adalah diimport. 
Berbeza dengan Era Kebangkitan Islam, melalui perkembangan global semasa yang 
mana kesedaran Islam mula berkembang dalam masyarakat. Pengaruh ini juga adalah 
datangnya dari kesedaran tokoh-tokoh masyarakat yang mengikuti perkembangan 
dunia Islam di Timur Tengah dan memahami bahawa medium ini adalah suatu alat 
yang berkuasa dalam memenangi hati dan jiwa masyarakat. Pada Era Dasar 
Penswastaan pula, dasar ini merupakan pengaruh utama kerajaan dalam 
memperkenalkan dasar ekonomi yang membentuk industri penyiaran TV negara yang 
berbeza daripada sebelumnya. Ini juga kesan daripada kemerosotan ekonomi global 
dan perkembangan teknologi penyiaran dunia. Pada era ini, berlaku persaingan sengit 
antara stesen TV dalam menarik penontonan serta meningkatkan pendapatan. 
Apabila hiburan menjadi komoditi akhirnya kerajaan terpaksa memperkenalkan akta 
dan peraturan bagi mengawal stesen TV agar memberi perhatian kepada penerbitan 
khidmat sosial seperti rancangan TV Islam. Apabila berlaku pertukaran Perdana 
Menteri, maka lanskap penyiaran juga berubah yang mana berlandaskan dasar baru 
yang diperkenalkan iaitu Islam Hadhari. Ia juga merupakan respon kerajaan terhadap 
fenomena Islamofobia dunia selepas peristiwa 11 September. Pada Era Islam Hadhari 
ini merupakan zaman kemuncak kepada perkembangan penyiaran TV Islam. Di era ini 
wujudnya saluran TV Islam iaitu Astro Oasis dan tertubuhnya stesen TV Islam yang 
pertama iaitu TV Al Hijrah. 
 
Era TV Malaysia (1963-1970) 
Sejarah televisyen di Malaysia bermula apabila Televisyen Malaysia dilancarkan pada 
28 Disember 1963. Ia ditubuhkan selepas enam tahun negara mencapai kemerdekaan 
dengan satu saluran yang dikenali sebagai Rangkaian Pertama dengan kakitangan 
yang kurang berpengalaman dan kekangan dana yang mencukupi (Juliana, 2012) yang 
beroperasi di studio sementara di Dewan Tuanku Abdul Rahman, Kuala Lumpur. 
Stesen TV ini adalah milikan penuh kerajaan yang mana berfungsi sebagai penyebar 
agenda kerajaan dan maklumat rasmi negara. Kerajaan Perikatan ketika itu telah 
menentukan konsep rancangan TV Malaysia berdasarkan persetujuan di bawah 
Rancangan Colombo (1950). Penyelidikan selama dua tahun sebelum penubuhan 
bersama pakar-pakar TV dari Kanada telah dijalankan sebagai persediaan asas dan 
dasar menubuhkan stesen TV Malaysia. Hasil penyelidikan, dipersetujui bahawa 
rancangan yang disiarkan haruslah (1) sesuai dengan adat resam tempatan, (2) 
rancangan perlulah menghormati kepercayaan rakyat, bersopan santun dan 
menghormati agama, (3) malah daripada segi teknikal, rancangan haruslah berkualiti 
tinggi (Berita Harian, 19 Nov 1963; hal 3). Realitinya, Rangkaian Pertama hanya dapat 
menghasilkan 3 jam 30 minit sahaja masa siaran setiap hari untuk beberapa minggu 
pertama operasi, dengan purata durasi 24 jam seminggu, yang merangkumi 




rancangan terbitan tempatan, termasuk berita dan hiburan yang mana hanya 12 jam 
(Karthigesu, 1994).  
 
Namun, apabila merujuk kepada perkembangan rancangan TV Islam pada peringkat 
awal di RTM, ia bergerak dengan sangat perlahan. Ini kerana, perkara dan soal agama 
sudah menjadi hal yang sensitif di TV pada tahun-tahun bermulanya kewujudan 
rancangan agama di TV (Karthigesu, 1994). Mesej-mesej Islam disampaikan melalui TV 
dengan ringan dan sedikit kerana terlampau menjaga sensitiviti agama lain yang tidak 
mempunyai sebarang liputan mahupun rancangannya sendiri di dalam Televisyen 
Malaysia. Pada tahun-tahun seterusnya, terdapat perubahan awal yang drastik 
apabila pada 12 April 1965 yang merupakan Hari Raya Aidiladha, Televisyen Malaysia 
telah menyiarkan beberapa rancangan TV Islam antaranya kapsul azan Asar, 
rancangan khas Hari Raya Haji dan forum Hari Raya Haji  (The Straits Times, 1965; hal 
11). Sejak pada tarikh itu, rancangan TV Islam mula berkembang dengan wujudnya 
kapsul azan dan rancangan TV Islam tetapi hanya pada hari-hari penting tertentu 
berdasarkan kalendar Islam seperti Bulan Ramadhan, Hari Raya, Maulidur Rasul dan 
Awal Muharam. Atas kesedaran tersebut penerbitan rancangan TV Islam telah 
dipertanggungjawabkan penerbitannya pada Bahagian Melayu, Televisyen Malaysia.   
 
Sejarah sekali lagi tercipta apabila mulai Oktober 1969, operasi TV Malaysia berpindah 
ke bangunan Angkasapuri bersama Radio Malaysia dan dikenali sebagai Radio 
Televisyen Malaysia (RTM). RTM yang merupakan penggabungan saluran Radio dan 
TV masih lagi merupakan pemilikan dan kawalan penuh kerajaan. Tidak lama selepas 
itu pada 17 November 1969, saluran TV kedua yang dikenali sebagai Rangkaian Kedua 
pula diperkenalkan. Saluran-saluran TV ini kemudiannya dijenamakan sebagai RTM1 
dan RTM2. Pada ketika ini walaupun perkembangan TV Malaysia  semakin rancak 
namun, perkembangan rancangan TV Islam masih lagi pada tahap yang sama.   
 
Era Kebangkitan Islam (1970-1983) 
Era 70an di Malaysia bermulanya zaman berlakunya anjakan paradigma, kesedaran 
dan kebangkitan Islam yang agak agresif di Malaysia dengan pengaruh pemikiran dari 
Mesir dan Iran. Pertubuhan-pertubuhan Bukan Kerajaan (Non-Government 
Organization) seperti, Angkatan Belia Islam Malaysia (ABIM), Pertubuhan al-Arqam, 
Jemaah Tabligh, Jemaah Islah Malaysia (JIM) serta parti politik PAS (Parti Islam 
SeMalaysia) dan UMNO (United Malays National Organisation) adalah antara 
organisasi yang memainkan peranan dalam menyuburkan gerakan Islamisasi dan 
kebangkitan semula Islam di negara ini. Era ini memperlihatkan perkembangan 
dakwah dan kebangkitan semula Islam sebagai detik penting yang merupakan 
pemangkin kepada semua dasar Islam tempatan dalam perkembangannya di Malaysia 
hingga kini (Nagata, 1980; Chandra, 1987; Hussin, 1993; Mashitah, 2013).  
 
Fenomena kebangkitan ini membawa gelombang kesedaran Islam yang 
mempengaruhi ekonomi politik dan sosiobudaya masyarakat. Ia akhirnya 
mencetuskan kemunculan Islam yang dominan dalam mendesak kerajaan dan 
masyarakat kembali kepada landasan ajaran Islam sebagai cara hidup. Chandra (1987) 
berpendapat, ia dilihat sebagai suatu fenomena sosial kebangkitan kembali agama 
Islam di dalam diri penganutnya yang memperlihatkan bahawa Islam menjadi kembali 




penting. Menurut Mashitah (2013), fenomena ini memperlihatkan peningkatan 
persekitaran sosial yang Islamik secara meluas serta memberi rangsangan dan minat 
terhadap Islam oleh masyarakat. Situasi pengaruh pemikiran ini memberi implikasi 
kesedaran kepada kerajaan tentang keperluan penyebaran dan pemupukan 
pandangan dan pemikiran Islam secara menyeluruh mengikut acuan tempatan dan 
mesra kepada dasar kerajaan. Oleh itu, terdapat desakan daripada masyarakat untuk 
memperolehi maklumat, rancangan atau laporan yang disiarkan dalam media yang 
bercirikan Islam. Realiti masyarakat ketika itu yang inginkan suasana Islam telah 
digunakan oleh kerajaan sebaik mungkin melalui medium penyiaran terutamanya TV. 
Perkembangan ini merupakan kehendak dan keperluan semasa yang dibentuk oleh 
realiti sosial dan keadaan ekonomi politik Malaysia ketika itu.  
 
Selain daripada pengaruh fenomena sosial kebangkitan Islam, perubahan lanskap 
penyiaran negara juga adalah merupakan kesan langsung daripada perubahan lanskap 
politik negara. Perkembangan pada tahun-tahun 1970an, kebangkitan Islam dan 
peranan gerakan Islam telah menjadi kuasa utama dalam politik muslim (Esposito, 
2002). Pada pilihanraya 1969, PAS telah bersetuju untuk bergabung sebagai parti 
komponen dengan gabungan Parti Perikatan yang didominasi oleh UMNO. Gabungan 
ini telah menang pilihanraya seterusnya membentuk kerajaan persekutuan. Pada 
tahun 1971, dengan jumlah wakil rakyat PAS yang ramai di parlimen, mereka telah 
memberikan tekanan kepada Jabatan Penyiaran Malaysia supaya menambah 
peruntukkan waktu siaran bagi rancangan Islam di Televisyen Malaysia. Hasilnya, 
penyiaran Islam di Malaysia mula berubah secara drastik apabila sidang parlimen pada 
tahun 1971 memperlihatkan kerajaan bersedia untuk menambah masa siaran 
rancangan TV Islam (Karthigesu, 1994). Dalam masa yang singkat, rancangan TV Islam 
telah disiarkan melalui RTM2 yang mana menurut Karthigesu (1994), supaya 
penonton Cina dan India mendapat manfaat daripadanya. Selain daripada usaha 
dakwah, ia adalah sebagai suatu usaha persefahaman dan perpaduan nasional antara 
setiap kaum di Malaysia.  
 
Walaupun masa siaran rancangan TV Islam telah ditingkatkan, namun disebabkan 
pelbagai kekangan, sehingga Januari 1973 RTM hanya mampu menyiarkan hanya 30 
minit seminggu (Zulkiple, 2003). Menyedari cabaran tersebut, selaras dengan 
penstrukturan semula unit-unit penerbitan program di RTM dan keperluan semasa 
yang mana penerbitan rancangan Islam menjadi penting maka, diwujudkan Unit 
Agama dan Dakwah (UAD) pada tahun 1973. Penubuhan unit ini bertujuan agar 
penerbitan rancangan-rancangan Islam lebih sistematik dan terancang setanding 
dengan unit-unit yang lain (Zulkiple, 2010) demi memenuhi kuota yang telah 
ditetapkan kerajaan. Walaupun RTM telah berusaha untuk meningkatkan penerbitan 
rancangan TV Islam tempatan tetapi seorang ahli parlimen PAS telah menyarankan 
kepada kerajaan untuk mengimport rancangan TV dari negara Arab yang 
mengandungi kisah-kisah nabi dan sejarah Islam. Cadangan tersebut dipersetujui oleh 
Kementerian Penerangan dan pihak kementerian juga telah mengisyhtiharkan 
bahawa azan akan disiarkan setiap hari melalui Televisyen Malaysia (Karthigesu, 
1994). Perubahan ketara ini dapat dilihat pada Ramadan 1974, rancangan TV Islam 
lebih banyak disiarkan oleh RTM1 iaitu jadual Waktu Berbuka dan Imsak, Syiar 
Ramadan, kapsul azan Maghrib, Nasyid dan kapsul azan Isyak. Di RTM2 pula terdapat 




rancangan bertajuk Iman yang disiarkan pada jam 7.49 malam (The Straits Times, 
1974; hal 19).  
 
Pada peringkat masyarakat, kerajaan telah menyediakan lebih banyak masa untuk 
rancangan TV Islam iaitu daripada slot doa, pertandingan membaca Al Quran, 
sehingga kepada rancangan pendidikan Islam yang diproduksikan untuk mendidik 
masyarakat Islam dan bukan Islam berkenaan cita-cita Islam (Chandra, 1987). 
Perkembangan terus konsisten berlaku sehingga tahun 1975 apabila RTM meneruskan 
dasar-dasar dan keputusan berkaitan penerbitan dan penyiaran TV Islam sebelumnya. 
Antara rancangan TV Islam yang diteruskan siaran ialah rancangan Iman, kapsul azan 
Maghrib dan kapsul azan Isyak yang juga merupakan siaran yang tetap di RTM1 setiap 
hari (The Straits Times, 1975; hal 17). Zulkiple (2010) melalui kajiannya di RTM 
menyatakan bahawa pada tahun 1976 RTM telah menaiktaraf struktur Unit Agama 
dan Dakwah dalam penerbitan rancangan Islam dengan melantik penerbit yang 
mempunyai latar belakang kelulusan pengajian Islam. Ini merupakan inisiatif RTM 
untuk meletakkan individu yang mempunyai fikrah Islam yang kukuh menerajui 
penerbitan rancangan TV Islam. Ini kerana ketika itu tiada polisi tertentu untuk 
melantik pegawai yang mempunyai kelulusan pengajian Islam sebagai penerbit 
rancangan TV Islam.  
 
Seterusnya pada bulan Julai 1977, Timbalan Menteri Penerangan, Kamaruddin Mat 
Isa, telah menambahkan unsur-unsur Islam dalam rancangan Radio dan Televisyen 
Malaysia. Sebagai permulaan, seluruh siaran rancangan Radio dan Televisyen 
Malaysia akan dibuka dan ditutup dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang 
dimainkan sebelum dan selepas lagu Negaraku (Karthigesu, 1994). Sebulan  kemudian 
pada Ogos 1977, Syed Nasir Ismail yang merupakan pemimpin tertinggi Yayasan 
Dakwah Islamiah Malaysia (YADIM) memohon kepada Televisyen Malaysia supaya 
meletakkan satu kod pakaian bagi semua artis tempatan yang muncul di TV kerana 
pakaian dan tingkahlaku artis tempatan yang mengikut gaya dan cara artis-artis asing 
memberi kesan negatif kepada kehidupan sosial masyarakat. Permohonan serta 
saranan tersebut telah diberikan fokus dan tumpuan yang serius oleh penggubal polisi 
di Televisyen Malaysia yang mana artis telah diberikan syarat dan dilarang daripada 
berpakaian seksi serta mendedahkan aurat. Babak-babak yang tidak senonoh 
dipotong dan ditapis khususnya pada rancangan TV yang diimport (Karthigesu, 1994). 
 
Di RTM, perkembangan ini turut mencetuskan suatu suasana penerapan nilai-nilai 
Islam dalam urusan pentadbiran dan penyiaran rancangan TV di RTM1 dan RTM2. 
Perkembangan ini terus memuncak pada tahun 1978, apabila Timbalan Menteri 
Penerangan, Othman Abdullah semasa berucap dalam satu mesyuarat, beliau 
menyatakan bahawa penyerapan unsur-unsur Islam ke dalam rancangan TV tempatan 
di RTM akan dimanfaatkan sepenuhnya bagi menyampaikan dakwah Islam 
(Karthigesu, 1994), walaupun pada ketika itu PAS tidak lagi dalam kerajaan Barisan 
Nasional. Dasar ini sangat jelas kelihatan apabila sehingga pertengahan 1970-an, 
UMNO sebagai parti utama dalam kerajaan telah memberi komitmen yang tinggi 
terhadap Islam sebagai suatu tindakan simbolik dan tindak balas terhadap saingannya 
iaitu PAS dalam menjuarai sebagai pembela Islam. Antara usaha yang telah dilakukan 
ialah memanfaatkan TV dengan meningkatkan prestij pertandingan pembacaan al-




Quran setiap tahun, menyiarkan azan dan mengekalkan profil awam yang tinggi dalam 
aktiviti dan festival Islam (Hussin, 1990). Selain daripada itu, bagi menyokong 
komitmen tersebut Unit Agama dan Dakwah RTM telah dimantapkan strukturnya 
yang mana dipecahkan kepada dua unit iaitu Unit Dakwah Radio dan Unit Dakwah TV. 
Ini adalah bertujuan untuk memberi tugasan yang spesifik kepada pegawai dalam 
menterjemah dakwah kepada medium penyiaran yang berasingan. Hasil daripada 
pemantapan stuktur gerak kerja ini, Unit Dakwah TV telah berjaya meningkatkan 
jumlah penerbitan kepada 125 rancangan sebulan termasuk dalam bahasa Inggeris, 
Cina dan Tamil (Husin, 1990 dalam Zulkiple, 2003).  
 
Program Islamisasi terus berkembang dalam bentuk yang lebih rasmi sekitar tahun 
1980-an menerusi dasar-dasar kerajaan dalam ekonomi, sosial, penubuhan institusi 
dan perkara-perkara yang menyentuh tentang hal-ehwal masyarakat Islam atas usaha 
dan sokongan parti pemerintah (Mashitah, 2013). Kerajaan di bawah pimpinan Tun 
Dr. Mahathir Mohamad telah pun memperkukuhkan program-program yang 
berkaitan Islam dan melaksanakan dasar-dasar lain yang sehubungan dengannya. 
Antaranya adalah termasuk pengisytiharan untuk meningkatkan penerbitan 
rancangan-rancangan berkaitan Islam untuk siaran TV Malaysia. Menurut Hussin 
(1993), sikap positif Tun Dr. Mahathir Mohamad dalam perkara yang berkaitan dengan 
kebangkitan dakwah Islam adalah jelas. Contohnya, pada tahun 1982, dalam 
ucapannya ketika pembukaan Mesyuarat Agung The Regional Islamic Council for 
Southeast Asia and The Pasific (RISEAP 1982) menyatakan: 
"Kami berhasrat untuk memainkan peranan aktif dalam gerakan dakwah 
Islam, baik secara tempatan mahupun antarabangsa. Adalah menjadi dasar 
kita untuk berhubung rapat dengan negara-negara Islam. Islam merupakan 
pendorong kepada sokongan ini. Dalam hal ini, kita percaya bahawa 
penyertaan ini tidak hanya akan menjadi aktif tetapi juga benar-benar 
berkesan dalam pengertian yang sebenar. Kami di Malaysia akan terus 
melakukan segalanya untuk membantu dalam perjuangan umat Islam, hak 
untuk menjalani kehidupan umat Islam yang sejati."  
 
Rentetan daripada ucapan beliau, menurut catatan Karthigesu (1994), pada tahun 
1982 terdapat cadangan dan saranan yang dibuat oleh sebuah akhbar supaya RTM 
mewujudkan rancangan belajar bahasa Arab untuk membolehkan masyarakat 
mempelajari bahasa Arab. Kerajaan di bawah pimpinan Tun Dr. Mahathir Mohamad 
merasakan ini sebagai suatu langkah yang penting bagi membolehkan orang ramai 
memahami maksud sebenar Al-Quran. Kerajaan Arab Saudi juga bersedia membantu 
melaksanakan rancangan pembelajaran bahasa Arab tersebut. Pada Disember 1982, 
Menteri Penerangan Arab Saudi, Dr. Mohamed Abdul Yamani telah melakukan 
lawatan ke Malaysia, maka berlakunya perjanjian di antara Malaysia dan Arab Saudi 
untuk saling bertukar-tukar rancangan televisyen dan radio. Dalam perjanjian 
tersebut, wartawan Malaysia juga akan melawat dan bekerja di Arab Saudi. Perjanjian 
ini memberi kesan yang besar kepada rakyat Malaysia kerana setiap tahun dapat 
mengikuti liputan perjalanan menunaikan ibadah haji dari Makkah di kaca TV Malaysia 
(Karthigesu, 1994). 
 




Perkembangan fenomena ini dapat dirasai dengan suasana hidup yang Islamik apabila 
terdapatnya peningkatan siaran rancangan-rancangan TV Islam, kebangkitan irama 
nasyid, penggunaan istilah-istilah Arab, pemasyhuran ikon-ikon Melayu Islam dalam 
media arus perdana dan sebagainya (Mashitah, 2013). Serentak dengan 
perkembangan tersebut, penelitian dan pemantauan terhadap rancangan TV yang 
mungkin bercanggah dengan Islam turut dilaksanakan. Oleh itu, RTM telah 
melaksanakan penguatkuasaan berkaitan kod pakaian untuk artis tempatan seperti 
yang dicadangkan oleh YADIM pada tahun 1977. Ini juga rentetan daripada aduan 
masyarakat terhadap isu ini dan telah dinyatakan oleh Timbalan Menteri Penerangan, 
Rahmah Othman pada 1982. Beliau menyatakan telah menerima aduan mengenai 
pakaian artis tempatan dan berjanji akan mengadakan pertemuan dengan pegawai-
pegawainya untuk menguatkuasakan kod pemakaian artis dengan tegas. Selain itu, 
bagi menjaga keharmonian masyarakat, RTM juga turut berhati-hati apabila 
menyiarkan rancangan TV Islam yang diimport disebabkan wujudnya pelbagai aliran 
serta fahaman yang tidak sesuai untuk aliran Islam di Malaysia (Karthigesu, 1994).  
 
Perkembangan positif rating rancangan TV di RTM tidak kekal lama kerana pada awal 
80an, rating mula menunjukkan pengurangan penontonan. Terdapat dua faktor 
utama situasi ini berlaku, pertama disebabkan rancangan yang disiarkan tidak 
berkualiti kerana terdapat kekangan daripada pihak RTM sendiri dari segi kreativiti 
penerbit dan perkembangan teknologi semasa. Kreativiti yang tinggi diperlukan 
kerana program yang bergenre pendidikan dan agama memerlukan daya tarikan yang 
kuat (Zulkiple, 1998). Menurut kajian Shahnon & Ellias (1991) dalam Zulkiple (1998), 
mereka mendapati bahawa disebabkan kurang kreativiti diri, penerbit rancangan TV 
Islam menerbitkan format dan kandungan rancangan yang sama dan kebanyakannya 
cenderung kepada rancangan yang berupa pengucapan awam, bual bicara dan forum 
sahaja. Malah, kandungan rancangan terlalu menumpukan kepada perbincangan yang 
bersifat akademik yang menjadikannya hanya sesuai ditonton kumpulan tertentu 
sahaja. Faktor kedua pengurangan mendadak rating adalah disebabkan 
perkembangan teknologi apabila kemasukan Video Home System (VHS) yang 
diperkenalkan oleh Japan Victor Company (JVC) pada tahun 1977 dipasaran dunia 
termasuk Malaysia pada era 80an. Perkembangan teknologi ini dengan kewujudan 
pemain Video Casette Recorder (VCR) dengan lambakan pita video filem antarabangsa 
VHS antara punca kemerosotan tersebut. Situasi ini, merupakan antara faktor 
pencetus kepada Dasar Penswastaan yang melibatkan industri penyiaran. Dasar ini 
menggalakkan penglibatan lebih banyak syarikat korporat melabur dan menubuhkan 
stesen TV sebagai suatu peluang perniagaan yang baru yang mampu mengadaptasi 
perkembangan teknologi dan ekonomi semasa.  
 
Era Dasar Penswastaan (1983-2004) 
Maka, pada tahun 1983 Dasar Penswastaan diperkenalkan yang merupakan 
pendekatan dasar pembangunan negara yang berperanan dalam peningkatan aktiviti 
sektor swasta di dalam pembangunan ekonomi Malaysia. Pendekatan ini adalah untuk 
meningkatkan perkembangan ekononomi negara, mengurangkan beban kewangan 
dan pentadbiran kerajaan, mengurangkan campur tangan kerajaan di dalam ekonomi, 
merendahkan tahap dan skop perbelanjaan awam dan membenarkan kuasa pasaran 
dalam menentukan aktiviti ekonomi dan memperbaiki keberkesanan dan produktiviti 




sejajar dengan Dasar Pembangunan Negara  (Unit Perancang Ekonomi, 2015). Pada 
pandangan kerajaan, penswastaan adalah satu-satunya cara yang berkesan untuk 
menyelesaikan masalah ketidakcekapan dan tidak produktif perkhidmatan agensi-
agensi yang diuruskan oleh kerajaan. Dalam industri penyiaran, kesan daripada dasar 
ini muncul stesen TV swasta pertama Malaysia, TV3 yang mula beroperasi pada 1 Jun 
1984 oleh Sistem Televisyen Malaysia Berhad (STMB). TV3 ketika itu beroperasi 
dengan tema “Pertama Dalam Berita, Terbaik Dalam Hiburan”. Kemunculan TV3 
merupakan pesaing pertama bagi RTM dalam industri penyiaran TV. Selain persaingan 
untuk mendapatkan penonton, ia juga merupakan medan sebenar persaingan yang 
diwujudkan oleh Dasar Penswastaan untuk mendapatkan sumber periklanan dan 
penajaan walaupun RTM sebuah badan kerajaan.  
 
Kewujudan Dasar Penswastaan telah menarik kritikan kepada kerajaan oleh parti 
politik pembangkang yang melabelkan ia sebagai suatu dasar kapitalisme yang hanya 
mementingkan keuntungan sektor swasta dan menggugat kedudukan sektor awam. 
Bagi menjaga sensitiviti ini terhadap penjawat awam,  pada tahun 1984 melalui 
pengisytiharan ke arah ‘mengIslamkan’ agensi kerajaan (Hussin, 1993), Tun Dr. 
Mahathir Mohamad menyatakan bahawa: 
“Apa yang kita maksudkan sebagai Islamisasi ialah penyerapan nilai-nilai 
dalam kerajaan. Penyerapan tersebut tidak sama seperti pelaksanaan 
undang-undang Islam dalam negara. Undang-undang Islam adalah untuk 
orang Islam dan bermaksud untuk undang-undang peribadi mereka. Akan 
tetapi undang-undang bangsa, walaupun tidak berasaskan Islam boleh 
digunakan selagi ia tidak bercanggah dengan prinsip Islam.” 
  
Rentetan daripada ‘mengIslamkan’ agensi kerajaan ini, kerajaan telah 
memperkenalkan satu lagi dasar dalam pentadbiran awam iaitu Dasar Penerapan 
Nilai-Nilai Islam (1985). Dasar ini bertujuan untuk memberi penekanan tentang 
kepentingan dedikasi, akauntabiliti, kebolehpercayaan dan rasa tanggungjawab 
dalam pentadbiran perkhidmatan awam dan politik kerajaan. Pada masa yang sama 
Konsep Masyarakat Madani yang dipelopori oleh Timbalan Perdana menteri ketika itu, 
Anwar Ibrahim yang berdasarkan kerangka etika menyokong Dasar Penerapan Nilai-
Nilai Islam. Dasar ini memberikan kesan yang mendalam terhadap RTM secara 
keseluruhan dengan bertambahnya peningkatan kuantiti dan kualiti rancangan-
rancangan TV Islam.  Rancangan TV Islam terus mempunyai tempat yang kukuh dalam 
rancangan tempatan. Ianya termasuk bacaan Al-Quran, azan, nasyid, dan ceramah 
yang semuanya berjumlah 8 jam 34 minit atau 7.9% dalam jumlah masa siaran 
tempatan (Karthigesu, 1994). 
 
Bagi TV3 pula, walaupun dasar ini tidak memberikan kesan secara langsung, namun 
bagi merebut penonton RTM maka memerlukan TV3 menerbitkan rancangan TV 
Islam. Walaupun TV3 menyiarkan rancangan TV Islam sebagai usaha khidmat sosial, 
tetapi sebagai sebuah entiti korporat yang mementingkan keuntungan, TV3 telah 
menggunakan strategi hiburan yang untuk meningkatkan rating. Situasi ini telah 
mencetuskan pula persoalan tentang kawalan kandungan siaran TV agar ia tidak 
menyalahi sosiobudaya tempatan. Ini kerana melalui media, terdapat pengaruh barat 
yang asing dalam kalangan belia terutama melalui kumpulan muzik yang mana 




penampilan lelaki yang berambut panjang seperti perempuan dan berpakaian ketat. 
Bagi menangani isu ini, pengisytiharan Dasar Kebudayaan Kebangsaan (DPN) oleh 
kerajaan telah dilakukan pada November 1987, yang meletakkan Islam sebagai identiti 
yang mencerminkan dan mendasari budaya kebangsaan. Di bawah Dasar Kebudayaan 
Kebangsaan, Islam menjadi elemen utama dalam pembentukan budaya di peringkat 
nasional, di samping tidak menghalang budaya bagi kumpulan etnik yang lain. Oleh 
itu, telah keluar satu arahan di RTM untuk memulakan siaran  berita dengan ucapan 
salam, “Assalamualaikum” dan menghendaki semua pembaca berita lelaki Islam 
memakai songkok pada hari Jumaat (Hussin, 1993). Walaupun budaya bukan Islam 
diterima, namun budaya tersebut tidak boleh bercanggah dengan ajaran Islam. Reaksi 
bukan Islam daripada dasar tersebut telah disuarakan pada tahun 1988, pihak NGO 
bukan Islam meminta agar agama-agama lain turut diberikan ruang untuk menyiarkan 
aktiviti-aktiviti mereka di TV. Namun pihak kerajaan tanpa ragu-ragu telah 
menegaskan bahawa hanya Islam sahaja diperuntukkan masa untuk bersiaran di radio 
dan TV kerana peruntukan perlembagaan menyatakan keistimewaan tersebut atas 
asas “Islam sebagai agama persekutuan” dan setiap warganegara perlu mempelajari 
nilai-nilai Islam (New Straits Times, 6 Februari 1988).  
 
Berdasarkan perkembangan tersebut, Akta Penyiaran 1988 pula diwujudkan bagi 
memastikan semua stesen TV dan radio atau mana-mana institusi yang terlibat 
dengan penyiaran tidak dapat lari daripada kawalan kerajaan. Secara asasnya, akta ini 
meletakkan kuasa kawalan penyiaran negara keseluruhannya di bawah Menteri 
Penerangan. Di bawah Akta Penyiaran 1988, terdapat lima bahagian yang berasingan 
tetapi hanya bahagian II, III, dan V yang menyentuh secara langsung berkenaan 
kawalan kerajaan terhadap stesen TV. Secara ringkas, bahagian II memperuntukkan 
kuasa eksekutif menteri terhadap perlesenan pengoperasian stesen penyiar. Bahagian 
III pula adalah berkenaan kuasa menteri untuk memberi arahan dan membenarkan 
pemeriksaan terhadap semua operasi stesen penyiar. Manakala bahagian V 
menerangkan tentang kuasa menteri secara maksimum dalam membuat keputusan 
mengawal stesen penyiar yang dirasakan perlu oleh Menteri Penerangan. Oleh itu, 
bagi mengawal pengoperasian dan kandungan media penyiaran agar selaras dengan 
dasar-dasar negara, maka Akta Penyiaran 1988 mula dikuatkuasakan secara rasmi 
pada tahun 1989. 
 
Pada tahun 1991, kerajaan sekali lagi memperkenalkan undang-undang berkaitan 
penyiaran yang dikenali sebagai Peraturan Penyiaran 1991. Secara asasnya peraturan 
ini diwujudkan untuk penguatkuasaan perlesenan stesen penyiar yang mana 
mengukuhkan Akta Penyiaran 1988. Secara ringkas, akta ini mempunyai dua bahagian 
yang mana bahagian I, merupakan peraturan yang dikenali sebagai Peraturan 
Penyiaran 1991 iaitu lesen penerima siaran TV dan pihak yang terlibat dalam siaran 
TV dan radio yang berkuatkuasa pada 1Julai 1991. Manakala bahagian II pula 
menetapkan bahawa pihak perlesenan berkuasa untuk memanggil pemohon lesen 
siaran TV untuk hadir semasa permohonan atau membaharui lesen. Perlesenan ini 
adalah merupakan suatu langkah kerajaan dalam mengawal stesen TV dan radio 
mengikut peraturan dan syarat-syarat yang telah ditetapkan. 
 




Pada 10 Mac 1994, bagi memantapkan penerbitan rancangan TV Islam dan 
mempunyai kawalan secara langsung oleh kerajaan, kabinet telah mengarahkan dua 
unit penyiaran di RTM iaitu Unit Dakwah Radio dan Unit Dakwah TV dipindahkan ke 
Bahagian Hal Ehwal Islam (BAHEIS), Jabatan Perdana Menteri (JAKIM, 2015). Secara 
rasminya unit ini dipindahkan pada 4 Mei 1994. Perpindahan ini berlaku dengan alasan 
bahawa BAHEIS lebih menguasai isu-isu masyarakat Islam dan mempunyai kepakaran 
dalam isu-isu yang berkaitan dengan agama Islam.  Selaras dengan perpindahan 
tersebut, unit ini telah dinamakan Unit Dakwah Radio dan TV atau ringkasnya UDRTV. 
Setelah itu pada 1 Jun 1994, kabinet juga telah mengarahkan unit penyiaran di RTM 
untuk membantu dan memudahkan kerja-kerja penerbitan TV dan radio agar fungsi 
BAHEIS lebih berkesan dalam menyampaikan informasi dan dakwah melalui saluran 
RTM. Kabinet turut memutuskan bahawa satu bahagian penyiaran ditubuhkan iaitu 
Cawangan Dakwah BAHEIS yang akan mengawal Unit Dakwah Radio dan TV (JAKIM, 
2015). Berdasarkan keputusan kabinet itu maka, penerbitan rancangan Islam untuk 
stesen-stesen radio dan TV RTM adalah di bawah tanggungjawab BAHEIS. Bagi 
menggambarkan peranan sebenar Unit Dakwah Radio dan TV, ia dijenamakan semula 
sebagai Bahagian Media Elektronik dan Penyiaran (MEP). MEP telah menguruskan 
semua penerbitan rancangan TV Islam sedia ada di RTM. Dalam penstrukturan 
tersebut, walaupun bahagian ini telah berpisah daripada RTM, namun RTM masih 
terus memberi kemudahan dan sokongan daripada aspek teknikal, produksi dan 
penjadualan rancangan. Antara rancangan yang diteruskan penerbitan yang disiarkan 
di RTM ialah Forum Perdana Ehwal Islam (FPEI), Anda Musykil, Fikrah dan Uswah.  
Di TV3, stesen TV ini mula menyiarkan rancangan TV Islam pertama iaitu Ad-Din pada 
tahun 1995. Ia merupakan rancangan TV Islam yang diproduksikan oleh Primetime 
Communication yang telah disiarkan sehingga 1997 (Md. Salleh, 2015). Penerbitan 
rancangan ini adalah merupakan suatu perkembangan yang positif bagi stesen TV 
swasta dalam menyokong dan memperkayakan penerbitan rancangan TV Islam di 
Malaysia. Pada tahun yang sama 1 Julai,  stesen TV swasta kedua Metrovision TV telah 
dilancarkan yang dimiliki oleh City Television Sdn Bhd. Manakala Sistem Televisyen 
Malaysia Berhad (STMB) pula telah melancarkan saluran TV kabel pertama 24 jam di 
Malaysia iaitu Mega TV pada November 1995. Setahun kemudian, pada 1 Oktober 
1996 siaran televisyen berbayar pula diperkenalkan oleh Measat Broadcasting 
Services Berhad yang dikenali sebagai Astro All Asia Networks (Astro). Astro sebagai 
stesen penyiaran digital pada awal penubuhan telah menawarkan 22 saluran TV dan 
8 saluran radio dengan menggunakan Malaysia East Asia Satellite atau MEASAT pada 
1996. Pada rancangan awal operasi, rancangan TV Islam atau saluran TV Islam tiada 
dalam skop penerbitan dan perancangan pihak Astro. Melihat kepada kerancakan 
penubuhan stesen-stesen TV swasta yang baru yang dimangkinkan oleh Dasar 
Penswastaan maka menjadi kebimbangan pihak kerajaan berkenaan kandungan 
media yang disiarkan pada penonton terutama berkaitan Islam. Oleh itu pada 1 
Januari 1997, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) telah ditubuhkan bagi 
mengambil alih kuasa dan peranan BAHEIS  dan meluaskan bidang kuasa dalam 
memberi nasihat, panduan dan mengawal kandungan Islam dalam media elektronik 
kepada semua stesen TV dan radio.  
 
Tahun berikutnya sebuah lagi stesen TV swasta ditubuhkan iaitu NTV7 yang 
dilancarkan pada 7 April 1998. Ia  merupakan stesen TV swasta yang menawarkan 




rancangan dalam bahasa Melayu, Inggeris, Mandarin dan Tamil dengan menggunakan 
slogan “Saluran Ceria Anda”. Setelah kemunculan beberapa stesen TV swasta, 
walaupun telah meluaskan bidang kuasa JAKIM, pihak kerajaan telah mengkaji semula 
peraturan dalam Akta Penyiaran 1988 dan mendapati bahawa ia tidak lagi relevan 
dengan situasi semasa dalam industri penyiaran. Akta ini kemudiannya diganti dengan 
Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 yang mana mampu mengawal semua stesen 
TV. Penguatkuasaan akta ini telah menghilangkan keresahan masyarakat kerana 
kandungan siaran TV didominasi rancangan TV diimport yang bertentangan dengan 
norma masyarakat. Selain daripada itu, bagi menjaga kandungan iklan dan mengekang 
pengaruh negatif daripada iklan yang bertentangan dengan sosiobudaya tempatan, 
kerajaan telah memperkenalkan Kod Etika Pengiklanan yang berkuatkuasa 1 Oktober 
1998. Kod ini bertujuan untuk melindungi kepentingan sosial dan ekonomi agar 
kehendak masyarakat, nilai dan sosiobudaya masyarakat tidak terancam. Kod Etika 
Pengiklanan adalah garis panduan kepada semua stesen-stesen penyiar untuk 
digunapakai ke atas iklan-iklan komersial. Antara kandungan penting kod ini ialah iklan 
tidak boleh mengandungi apa-apa penyampaian secara oral atau visual yang 
bercanggah atau menghina kesopanan masyarakat Malaysia. Iklan juga tidak boleh 
mengandungi unsur-unsur yang tidak sesuai dengan budaya masyarakat yang mana 
iklan haruslah jujur, benar dan betul. Malah, iklan juga hendaklah peka terhadap 
suasana dalam masyarakat yang berbilang agama, kaum dan adat dan tidak 
menyinggung perasaan anggota masyarakat. 
 
Berkenaan dengan rancangan TV Islam yang disiarkan di semua stesen TV ketika itu, 
ia adalah memberangsangkan daripada segi kuantiti. Maka, pada persidangan Dewan 
Rakyat 22 Okt 2001, dibentangkan bahawa kerajaan berpendapat rancangan 
berunsurkan Islam dan pendidikan Islam yang disiarkan melalui TV di negara ini adalah 
mencukupi. Oleh itu kerajaan tidak bercadang untuk mengadakan saluran khas TV 
Islam. Menteri Penerangan, Tan Sri Khalil Yaakob menjawab soalan Datuk Dr Yusof 
Yacob (BN-Sipitang) dengan berkata:  
"Setiap hari TV1, TV2 dan TV3 ada menyiarkan rancangan yang berunsurkan 
agama. RTM sendiri menyiarkan program bercorak sedemikian selama 
16.25 jam seminggu iaitu 13.75 jam di TV1 dan 2.5 jam di TV2."  
 
Beliau memaklumkan, TV1 menyiarkan siaran berunsurkan Islam dan pendidikan 
Islam paling banyak pada hari Jumaat iaitu sebanyak tujuh rancangan. Manakala TV3 
pula menyiarkan rancangan berunsurkan pendidikan Islam selama enam jam 
seminggu dan NTV7 juga sedang berusaha menyiarkan rancangan berunsur Islam dan 
pendidikan Islam (SHS LAT, 2001). Berdasarkan kenyataan tersebut, pihak kerajaan 
pada awal tahun 2000 tiada cadangan dan keperluan untuk menubuhkan saluran TV 
Islam atau stesen TV Islam memandangankan stesen TV sedia ada sudah memadai 
dalam penerbitan genre tersebut. 
 
Dalam masa yang sama bagi memantapkan penerbitan RTM agar setaraf dengan 
penerbitan TV swasta dan selari dengan semua dasar dan agenda kerajaan, maka 
kementerian telah meluluskan Kod Etika Penyiaran RTM yang telah berkuatkuasa 
pada Januari 2003. Kod etika ini merupakan garis panduan kepada penyiar RTM sama 
ada penerbit, pengarah, pembekal rancangan, pengiklan, juruhebah, wartawan, 




pengacara, pembaca berita, karyawan, artis, petugas atau sesiapa saja yang 
melibatkan diri dalam penyiaran RTM. Kod etika ini merupakan identiti RTM sebagai 
badan penyiar utama yang berkepentingan daripada aspek ekonomi politik kerajaan. 
Tujuan pewartaan garis panduan ini adalah sebagai rujukan kepada penyiar mengenai 
bahan penyiaran RTM agar berkarya dan kreativiti tetapi tertakluk kepada Rukun 
Negara dan tanggungjawab sosial. Daripada aspek keagamaan, kod etika ini 
menyentuh berkenaan ciri-ciri produksi yang tidak boleh disiarkan iaitu (1) rancangan 
yang mempunyai unsur-unsur tidak mempercayai tuhan melainkan berkesudahan 
dengan keimanan dan keinsafan, (2) merosakkan kerukunan umat beragama, (3) 
mengandungi penghinaan terhadap mana-mana agama di Malaysia, (4) memaparkan 
amalan-amalan yang bertentangan dengan ajaran Al-Quran, Al-Sunnah dan Mazhab 
Shafie serta (5) menyinggung perasaan dan sentimen mana-mana kaum atau 
penganut agama lain. 
 
Selain itu dalam tahun 2003 juga, akibat kesan jangka panjang Krisis Kewangan Asia 
1997, yang menyebabkan industri televisyen mengalami krisis yang serius. Kerajaan 
telah melakukan beberapa penyelarasan ekonomi dalam industri penyiaran TV. Bagi 
menyelamatkan saluran TV swasta yang bersiaran secara percuma, TV3 dan NTV7 
telah digabungkan di bawah Media Prima Berhad (Media Prima) yang memegang 
ekuiti saham tertinggi dalam semua stesen TV tersebut. Saluran-saluran disatukan 
dalam sebuah pengurusan tetapi beroperasi berasingan berdasarkan segmentasi 
penonton. Konglomerat gergasi Media Prima ini telah diasaskan pada 23 September 
2003. Bagi memastikan rancangan dan kandungan stesen-stesen TV ini sentiasa 
berkualiti dan mendapat tempat dihati penonton, Media Prima telah melakukan 
penstrukturan secara pengkhususan yang mana mewujudkan subsidiari iaitu 
Primework Studios Sdn Bhd. Primework Studios adalah bertanggungjawab dalam 
menyediakan kandungan rancangan dan penerbitan produksi semua rancangan 
stesen-stesen TV di bawah Media Prima. Dalam penerbitan rancangan TV Islam, 
Primework Studio telah menerbitkan Jejak Rasul, Al Kuliyyah dan Halaqah. 
 
Walaupun industri televisyen negara berada dalam situasi yang tidak menentu ketika 
itu, sebuah lagi stesen TV swasta telah ditubuhkan iaitu Channel 9 pada 9 September 
2003 oleh Medanmas Sdn. Bhd. Pada awal penubuhan, siarannya fokus kepada 
penonton bandar yang mana rancangannya lebih fokus kepada berbahasa Inggeris 
dan Cina. Dalam perkembangan yang lain, Metrovision TV yang telah ditutup sejak 1 
November 1998 telah diambil alih oleh Media Prima menjadi TV8 dan dilancarkan 
pada 12 Januari 2004.  Segmentasi TV8 adalah dengan menyiarkan rancangan untuk 
kumpulan fokus penonton yang berbeza iaitu remaja dan kanak-kanak yang mana 
lebih menjurus kepada muzik dan rancangan bahasa Cina. Pengambilalihan ini 
menjadikan Media Prima mempunyai 3 barisan saluran TV iaitu TV3, NTV7 dan TV8. 
Strategi pengambilalihan ini merupakan pelaburan media bersepadu yang akhirnya 
memonopoli industri media seterusnya menjadikan Media Prima Berhad adalah 
syarikat yang disenaraikan di Papan Utama Bursa Malaysia dan merupakan peneraju 
media di Malaysia. Ia kini mempunyai 100 peratus kepentingan ekuiti dalam TV3, 8TV, 
NTV7 dan TV9 (Media Prima Berhad, 2017). 
 
Era Islam Hadhari (2004-kini) 




Sokongan kerajaan berhubung pembangunan Islam semasa pemerintahan Tun Dr. 
Mahathir Mohamad kemudian diteruskan oleh Tun Abdullah Ahmad Badawi setelah 
mengambilalih tampok pemerintahan pada 31 Oktober 2003. Pada tahun 2004 Tun 
Abdullah Ahmad Badawi telah memperkenalkan Dasar Islam Hadhari (2004) yang 
mana merupakan salah satu respon Malaysia terhadap Islamofobia dan salah 
tanggapan terhadap Islam selepas Peristiwa 9/11 pada tahun 2001. Dasar ini secara 
tidak langsung telah menambahbaik Dasar Penerapan Nilai-Nilai Islam (1985) kerana 
telah dikuatkuasakan secara lebih menyeluruh dan komprehensif. Islam Hadhari yang 
diperkenalkan semasa kempen pilihan raya tahun 2004 mempopularkan idea ‘Islam 
progresif’ dan memperkukuhkan lagi pendirian kerajaan tentang dasar-dasar 
berhubung pembangunan Islam (Abdul Rahman et.al., 2009; Noor Hazarina et al., 
2007; Pepinsky, 2007). Walaupun Islam Hadhari pada peringkat awalnya menerima 
pelbagai reaksi dan tafsiran sama ada di dalam mahupun di peringkat global, namun 
Islam Hadhari telah pun menjadi satu dasar kerajaan di peringkat nasional yang 
dilaksanakan dalam pentadbiran.  
 
Pengaruh dasar ini dalam penyiaran TV Malaysia adalah menggalakkan penerbitan 
rancangan TV Islam sehingga kemuncaknya menuntut kepada tertubuh stesen TV 
Islam dan kemunculan saluran TV Islam. Jika TV Islam dapat direalisasikan, ia mampu 
mengubah pemikiran masyarakat umum bahawa Islam adalah agama yang membawa 
kemajuan serta progresif yang menyokong konsep-konsep Islam Hadhari yang mampu 
memberi maklumat perspektif yang positif terhadap Islam. Malah ia menunjukkan 
bahawa Islam memberikan pelbagai alternatif untuk rancangan hiburan, dokumentari 
dan sukan, bukan hanya sekadar menyiarkan siri Al-Kuliyyah dan Forum Perdana 
Ehwal Islam semata-mata. Cadangan penubuhan ini telah dinyatakan oleh Rozmal 
(2004), yang mana menurut beliau, sudah tiba masanya untuk Malaysia mengadakan 
rangkaian TV Islam lanjutan daripada apa yang telah diadakan untuk siaran radio 
IKIM.fm agar rancangan televisyen berunsurkan Islam serta rancangan lain yang 
memberi manfaat ditayangkan dan tidak dicampuradukkan dengan unsur hiburan 
Barat atau hiburan melampau serta unsur seks yang dipaparkan. Namun cadangan ini 
mendapat kritikan yang disiarkan dalam Utusan pada tahun 2005 yang menyatakan 
pandangan Abdul Rahman, (2005) bahawa: 
“Apabila sudah ada televisyen Islam, maka penganut agama lain juga 
mahukan saluran agama masing-masing. Televisyen Kristian, Buddha dan 
Hindu perlu dibenarkan.Cuba bayangkan senario di mana setiap komuniti 
akan menonton stesen televisyen masing-masing. Orang Islam akan 
menonton televisyen Islam, orang Kristian akan menonton stesen 
televisyen mereka dan begitu juga lain-lain. Akhirnya masyarakat akan 
berpecah-pecah menurut agama masing-masing dan ia tidak menggalakkan 
perpaduan nasional. Agama ini terlalu murni untuk dijadikan sebagai tema 
sesebuah stesen televisyen. Islam juga bukan milik umat Islam saja. Agama 
ini ditujukan pada seluruh manusia tanpa mengira agama mereka. Usaha 
mewujudkan televisyen Islam hanya menunjukkan bahawa orang Islam 
mahu memisahkan masyarakat Islam dengan bukan Islam. Adalah lebih baik 
menggalakkan kefahaman tentang Islam dan nilai-nilainya secara inklusif 
tanpa merujuknya sebagai agama dan cukuplah menggunakan stesen 




televisyen nasional yang ditonton oleh seluruh rakyat negara ini sama ada 
RTM, TV3 atau NTV7.”  
 
Keadaan ini telah menimbulkan polemik peringkat kebangsaan tentang penubuhan 
stesen TV Islam ketika itu. Kebimbangan ini disebabkan oleh faktor masyarakat 
berbilang kaum yang menimbulkan suasana pandangan yang terbatas kepada hanya 
satu golongan, ataupun pandangan yang terbantut oleh perasaan takut implikasi-
implikasi politik, sosial dan sebagainya (Syed Husin, 1987).  
 
Dalam masa yang sama, industri TV menunjukkan keadaan yang membimbangkan. 
Ekonomi penyiaran yang semakin merosot, memaksa Channel 9 mengumumkan 
penstrukturan semula operasinya pada 1 Februari 2005 untuk tujuan penyusunan 
semula operasi syarikat dan kredit kewangan. Namun, Channel 9 tidak dapat bertahan 
lama dan telah di tutup pada 3 Februari 2005. Walau bagaimanapun, Channel 9 
menerima nasib yang baik apabila diambil alih sepenuhnya oleh Media Prima Berhad 
dan dilancarkan semula pada 22 April 2006 dengan nama TV9. Saluran TV9 telah 
bersama-sama TV3, NTV7 dan TV8 melonjakkan pendapatan Media Prima sebagai 
konglomerat penyiaran teristarial. Semenjak bersama Media Prima, populariti TV9 
telah melonjak dalam kalangan penonton Melayu luar bandar dengan slogan “TV9 
dihatiku” dalam menerbitkan rancangan TV Islam seperti Halaqah dan Tanyalah Ustaz. 
Kebanyakan rancangan yang disiarkan juga memberikan impak positif kepada 
penonton contohnya slot Raudhah Di Hatiku, yang sesuai menjadi tontonan umum 
tidak mengira agama, umur dan bangsa untuk sama-sama mengimarahkan masjid. 
Selepas itu, slot ini telah dijenamakan semula sebagai Raudhah khusus buat kaum 
wanita dengan menerbitkan rancangan seperti Hijab Stailista, SIS (Semangat, Intelek, 
Swadaya) dan Tanyalah Ustazah yang mendapat rating yang tinggi sebagai rancangan 
TV Islam popular. Ini menunjukkan bahawa, apabila TV9 mengatur strategi memberi 
tumpuan kepada penonton Melayu dengan menambahnilai rancangan berasaskan 
Islam dan pendidikan, maka ia menarik semula penonton dan meningkatkan 
pendapatan stesen TV berbanding strategi ketika awal penubuhan Channel 9. Jadi, 
rancangan TV Islam mempunyai nilai ekonomi yang tinggi kepada sesebuah stesen TV. 
Situasi ini menyangkal kebimbangan penubuhan stesen dan saluran TV Islam. 
 
Disebabkan itu, Astro telah melakukan langkah yang proaktif dengan mewujudkan 
saluran TV Islam Astro Oasis yang dilancarkan 13 Oktober 2007 yang bersiaran di 
Saluran 106 dengan slogan "Inspirasi Sanubari". Sambutan penonton yang 
menggalakkan terhadap rancangan TV Islam di semua saluran TV dan mempunyai nilai 
ekonomi memberi keyakinan untuk penubuhan saluran ini. Sebelum penubuhan, 
rancangan-rancangan TV Islam disiarkan di saluran Astro Prima seperti Trek Global, 
Cinta Madinah, Julia dan Ziarah. Di saluran Astro Ria turut disiarkan rancangan TV 
Islam seperti Ar-Rayyan, Hijrah Remaja, Ulamak Malaysia dan Bersama Dato Dr 
Fadzilah Kamsah sehingga 12 Oktober 2007. Setelah itu, semua rancangan TV Islam 
yang pernah disiarkan di saluran lain dipindahkan sepenuhnya ke Astro Oasis. Strategi 
narrowcasting rancangan TV Islam Astro ke saluran Oasis adalah bagi mewujudkan 
segmentasi atas realiti corak penontonan khalayak dan genre rancangan yang patuh 
syariah pada ketika ini yang tercetus daripada Dasar Islam Hadhari. Program yang 
ditayangkan di saluran ini adalah rancangan-rancangan berteraskan Islam yang 




bergenrekan pendidikan, hiburan, dan dokumentari. Setiap rancangan yang 
diterbitkan oleh Astro Oasis mempunyai nilai Islam dan pengajaran yang jelas 
termasuklah rancangan yang berbentuk hiburan. Ini kerana Astro Oasis merupakan 
saluran TV yang pertama berteraskan Islam di dalam setiap penerbitannya, yang 
bersifat komersil tetapi menjadikan tanggujawab sosial sebagai teras dalam setiap 
penerbitan. Saluran ini juga merupakan satu platfom untuk masyarakat Islam di 
Malaysia menambah ilmu pengetahuan berkaitan fardu ain dan fardu kifayah. 
Rancangan yang disiarkan di saluran Astro Oasis ialah Alif, Formula Anggun, Hijrah 
Remaja, Arena Global, Riwayat Kamil, Ar-Rayyan, Kemah Keming Ustaz Azhar Idrus 
dan rancangan Realiti TV Islam  Pencetus Ummah.  
 
Berdasarkan kepada sambutan dan perkembangan semasa, mulai tahun 2008 JAKIM 
turut memainkan peranan lebih aktif dengan memperluaskan tontonan rancangan-
rancangan terbitannya di RTM menerusi saluran TV Satelit ASTRO. Selain itu, JAKIM 
turut bekerjasama membekalkan rancangan untuk saluran TV Internet (IPTV) melalui 
saluran Hikmah TV (JAKIM, 2011) yang dikendalikan oleh Telekom Malaysia (TM). 
Inisiatif JAKIM ini mendorong kepada usaha mewujudkan stesen TV Islam di Malaysia. 
Namun, Pihak Yayasan Dakwah Islamah Malaysia (YADIM) telah mendahului apabila 
menandatangani memorandum persefahaman (MOU) dengan World Islamic Network 
Television Sdn. Bhd. (WINTV). Acara ini telah disaksikan oleh Perdana Menteri ketika 
itu Tun Abdullah Ahmad Badawi pada Multaqa Sedunia Alumni Al-Azhar 2008. 
Perjanjian itu bertujuan untuk membangunkan stesen TV Islam yang akan dikenali 
sebagai Al-Falah TV di Malaysia (Haz Haz BK, 2008). Perancangan penubuhan stesen 
TV Islam yang pertama ini adalah bertujuan untuk memperkukuhkan kefahaman 
terhadap pendekatan Islam Hadhari. Malangnya usaha penubuhan Al-Falah TV tidak 
berjaya. 
 
Namun, pihak kerajaan di bawah Dasar Islam Hadhari begitu komited dalam 
menubuhkan stesen TV Islam telah memberi mandat kepada JAKIM untuk penubuhan 
tersebut. Nama TV JAKIM telah dipilih dan bagi memantapkan arah tuju dan dasar 
penerbitan stesen TV Islam yang pertama Malaysia. Pada 15 Mac 2008 JAKIM 
menganjurkan Bengkel Perancangan Penubuhan TV JAKIM. Bengkel ini telah 
mengumpulkan tokoh-tokoh akademik dalam bidang penyiaran dan tokoh-tokoh 
pemain industri serta pihak-pihak berkepentingan membentangkan kertas kerja dan 
berbincang bagi mewujudkan asas tersebut. Pihak JAKIM ketika itu sangat bersedia 
daripada segi teknikal apabila Studio TV JAKIM telah dipersiapkan di ibupejabat JAKIM 
Putrajaya dan siaran TV akan dikendalikan oleh pihak ASTRO. Situasi ketika itu yang 
menggalakkan perkembangan dan penerimaan rancangan TV Islam yang menuntut 
penubuhan stesen TV Islam dapat difahami berdasarkan  kajian yang telah dilakukan 
oleh Muhamad Zaki & Mazni (2011). Melalui reka bentuk kajian analisis kandungan 
siaran TV1, TV2, TV3 dan TV9 pada 24 November 2008 hingga 30 November 2008 
menunjukkan bahawa terdapat 191 rancangan TV Islam tersiar di kaca TV. Kajian 
tersebut mendapati bahawa TV1 merupakan saluran TV yang paling banyak 
menyiarkan rancangan TV Islam iaitu 48.7% (93 rancangan), diikuti TV9 30.4% (58 
rancangan), TV3 19.9% (38 rancangan) dan TV2 1.0% (2 rancangan). 
 




Setahun kemudian iaitu pada 2009, dalam Mesyuarat Majlis Kebangsaan Hal Ehwal 
Agama Islam Ke-99 yang dipengerusikan oleh Perdana Menteri ketika itu Dato’ Seri 
Najib Razak, telah bersetuju supaya diwujudkan satu stesen TV Islam bagi menampung 
keperluan dan permintaan siaran rancangan-rancangan berbentuk kekeluargaan, 
sosial, budaya serta ekonomi yang mencakupi tuntutan syariat (JAKIM, 2009). Namun, 
stesen TV Islam yang dirancang itu haruslah percuma (teristarial) dan dimiliki kerajaan 
tetapi dikendalikan oleh badan lain, kemungkinan JAKIM kerana mempunyai landasan 
syariah yang baik (Norila, 2009). Malah JAKIM juga sudah mempunyai persediaan asas 
yang mantap untuk mewujudkan saluran TV berdasarkan pengalaman yang lama 
dalam menghasilkan rancangan-rancangan TV Islam. Menurut Menteri di Jabatan 
Perdana Menteri, Datuk Jamil Khir Baharom, “rangkaian TV Islam itu akan berupaya 
menjadi pilihan untuk umat Islam negara ini dalam memperoleh maklumat tepat 
mengenai sesuatu perkara yang menyentuh syariat Islam” (Zulkifli, 2009).  
 
Rentetan daripada keputusan tersebut, perancangan terhadap penubuhan TV JAKIM 
telah dilaksanakan dan bakal dilancarkan pada 1 Julai 2009 berserta pembukaan 
Kompleks Islam di Masjid Al-Mizan Putrajaya.  Menurut Datuk Seri Dr Ahmad Zahid 
Hamidi, "Itu antara komitmen terbesar yang sudah dirancang dan InsyaAllah saya akan 
memastikan kedua-dua projek berkenaan berjalan lancar” (Berita Harian, 2009). 
Selain itu, Perdana Menteri turut memberi komitmen penubuhan TV JAKIM seperti 
dalam ucapan aluannya sebagai Pengerusi Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Agama 
Islam Malaysia (MKI) ke-49 yang telah diadakan pada 19 Jun 2009 dengan berkata, 
“Umat Islam akan mendapat siaran khusus mengenai pelbagai program dakwah, 
kemasyarakatan dan sebagainya melalui saluran TV yang dikendalikan sepenuhnya 
oleh JAKIM tidak lama lagi” (JAKIM, 2009). Ini kerana TV JAKIM adalah sebagai suatu 
platform dakwah Islam secara lebih menyeluruh adalah amat baik dan bertepatan 
dengan kehendak zaman (Abdullah & Abdul Rahim, 2009). Persediaan untuk 
mengoperasikan TV JAKIM telah dilakukan sehingga peringkat operasi dan kandungan 
yang mana pada awal 2010 Bahagian Media Elektronik Dan Penyiaran atau MEP ini 
dinamakan semula  sebagai Bahagian Media (JAKIM, 2016). 
 
Pelbagai persediaan telah dilakukan dalam menubuhkan TV JAKIM, namun setelah 
mengambilkira pelbagai sudut ekonomi dan politik, akhirnya kerajaan telah membuat 
keputusan yang drastik menggantikannya dengan menubuhkan TV Al Hijrah. Ia 
merupakan stesen TV teristarial dikendalikan oleh Al Hijrah Media Corporation iaitu 
sebuah syarikat milik kerajaan Malaysia di bawah penyeliaan Dato’ Jamil Khir 
Baharom, Menteri di Jabatan Perdana Menteri bahagian agama. TV Al Hijrah telah 
memulakan siaran percubaan pada 1 November 2010 dari pukul 3 petang hingga 12 
tengah hari bersama Perdana Menteri Malaysia kelima iaitu Tun Abdullah Ahmad 
Badawi. Namun, pada 7 Disember 2010 bersamaan 1 Muharram 1432H bersempena 
sambutan Maal Hijrah, Perdana Menteri Malaysia keenam Dato’ Seri Najib Razak telah 
merasmikan penyiaran penuh TV Al Hijrah yang beroperasi pada peringkat awal di 
Lembah Klang. Stesen TV Islam pertama Malaysia ini akan menyiarkan rancangan yang 
patuh syariah serta menjadi suatu platform terbaik untuk memperkayakan penerbitan 
rancangan TV Islam yang berkualiti.  
 




Setelah tertubuhnya TV Al Hijrah, terdapat peningkatan durasi rancangan TV Islam 
kepada 13.5% (128 jam 30 minit) pada 2011 berbanding kajian awal 2008. Dapatan ini 
adalah berdasarkan kajian Mazni & Rizalawati (2012) terhadap rancangan TV Islam 
yang diterbitkan selama seminggu di RTM1, RTM2, TV3, NTV7, 8TV, TV9 dan TV Al 
Hijrah. Ini menunjukkan siaran rancangan TV Islam telah mendapat sambutan 
penontonan yang menggalakkan berdasarkan peningkatan statistik penontonan 
rancangan TV Islam yang disandarkan kepada laporan Nielson TAM dan FTA (free to 
air) saluran TV pada 2012 dan 2013. Data menunjukkan bahawa perkongsian pasaran 
penontonan (viewership market share) TV Al Hijrah 2012 adalah 0.7% berbanding 
saluran TV yang lain, tetapi telah meningkat kepada 1% pada 2013. Sebagai maklumat 
tambahan, data juga menunjukkan bahawa berlaku peningkatan penontonan dari 
2012 hingga 2013 terhadap TV9 iaitu 7.7% kepada 8%. Namun dalam tempoh yang 
sama berlaku penurunan penontonan yang agak ketara bagi TV3 iaitu daripada 27.5% 
kepada 25% (Media Planning Guide 2012, Media Prima 2013). Berbanding TV3, 
saluran TV9 lebih menumpukan kepada pendekatan Islam dan disasarkan kepada 
penonton muslim yang mana rancangan TV Islam telah diberikan slot yang lebih 
berbanding yang lain yang mana disiarkan dua atau tiga kali dalam hari yang sama. 
Contohnya rancangan bual bicara Islamik di TV9 mewakili 57.14% daripada jumlah 
bilangan rancangan temu bual yang disiarkan di TV9 pada 24 Januari 2011 - 30 Januari 
2011 (Wahab, 2011). Statistik peningkatan dalam jumlah penontonan rancangan TV 
Islam merupakan suatu perkembangan yang positif.  
 
Gambarajah 1: Garis Masa Perkembangan Penyiaran TV Islam Malaysia 
KESIMPULAN 
Berdasarkan konteks penyelidikan yang telah mengkategorikan sejarah penyiaran TV 
Islam negara kepada empat era kerana uniknya Malaysia, melaksanakan sistem 
ekonomi campuran hasil daripada penyesuaian atas kepentingan ekonomi politik di 
antara sistem kapitalis dan sistem sosialis (marxisme). Perkembangan sejarah ini 




memperlihatkan kepentingan kerajaan dan swasta dalam industri penyiaran sentiasa 
dipertimbangkan dalam perkembangan situasi semasa. Melalui sistem ini, kerajaan 
dan pihak swasta bekerjasama untuk membentuk satu sistem pasaran, yang mana 
dasar-dasar kerajaan digubal secara menyeluruh untuk kepentingan antara kehendak 
politik dan kehendak ekonomi. Jika diperincikan rentetan sejarah, didapati bahawa 
kerajaan sebagai pentadbir walau bagaimanapun sentiasa campur tangan dalam 
pasaran serta urusan ekonomi dan kewangan apabila keadaan memerlukan (Jabatan 
Penerangan, 2016).  
 
Justeru, pendokumentasian ini merupakan suatu usaha untuk mencatatkan semula 
sejarah perkembangan penyiaran TV Islam secara ringkas. Perubahan lanskap politik 
negara, kemerosotan ekonomi global, perubahan dasar kerajaan, perkembangan 
teknologi dan globalisasi merupakan latar belakang kepada perubahan pesat dalam 
industri penyiaran yang mendorong kepada perkembangan tersebut. Ia merupakan 
inisiatif penulisan dan pentafsiran daripada analisis yang berkisar tentang 
perkembangan sejarah penyiaran TV Islam secara kronologi daripada pengaruh 
ekonomi politik. Diharapkan kajian yang lebih mendalam dan tafsiran yang berbeza 
dapat dicetuskan daripada penulisan ini agar memantapkan lagi pengetahuan tentang 
industri penyiaran TV Islam di Malaysia. 
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ABSTRAK  
Sejak kewujudan saluran Astro Oasis dan tertubuhnya TV Al Hijrah, rancangan TV 
Islam bukan lagi sesuatu yang asing dalam industri TV di Malaysia. Namun begitu, 
tidak ramai yang mengetahui bahawa pengaruh ekonomi politik negara yang 
telah mencorakkan sejarah perkembangan rancangan TV Islam yang dipelopori 
oleh RTM dan JAKIM. Justeru, objektif kajian ini adalah untuk merekod catatan 
secara kronologi dan membincangkan secara kritis perkembangan industri 
penyiaran TV Islam kesan daripada pengaruh ekonomi politik Malaysia sepanjang 
perkembangannya. Artikel ini ditulis hasil dapatan daripada kaedah kajian 
kualitatif yang dianalisis secara interpretif terhadap pengaruh ekonomi politik 
yang berkaitan dengan perkembangan sejarah penyiaran TV Islam. Hasil kajian 
mendapati bahawa sejarah penyiaran TV Islam Malaysia terbahagi  kepada empat 
era iaitu (1) era TV Malaysia, (2) era kebangkitan Islam, (3) era Dasar Penswastaan 
dan (4) era Islam Hadhari. Kesimpulan daripada kajian sejarah ini, didapati 
bahawa perkembangan penyiaran TV Islam merupakan pengaruh ekonomi politik 
hasil daripada perubahan lanskap politik negara, kemerosotan ekonomi global, 
perubahan dasar kerajaan, perkembangan teknologi dan globalisasi yang turut 
mempengaruhi arah tuju penyiaran TV di Malaysia secara langsung.   
  
KATA KUNCI  
Sejarah, penyiaran, TV Islam, ekonomi politik, rancangan TV.  
  




PENGENALAN   
Penyiaran telah membuktikan bahawa ia suatu bidang penting yang mencatat 
setiap peristiwa bagi sejarah sesebuah negara. Begitu juga dengan sejarah 
penyiaran itu sendiri. Secara dasarnya sejarah penyiaran TV Islam wujud dan 
berkembang merupakan peristiwa penting yang dipengaruhi perubahan lanskap 
ekonomi politik negara. Pembahagian kepada empat era ini kerana setiap zaman 
adalah tercetus daripada pengaruh perubahan besar fenomena, polisi atau situasi 
ekonomi politik negara dan dunia. Malah sejarah setiap era merupakan 
terjemahan pengaruh realiti ekonomi politik semasa yang mana menurut Smythe 
(2006) dan Investopedia (2016), ekonomi politik merupakan bidang yang prolifik 
kerana ia merupakan pengajian teori dan kaedah yang membuat andaian 
terhadap suatu fenomena berkenaan bagaimana teori ekonomi dan kaedah-
kaedahnya mempergunakan mekanisma politik dalam mempengaruhi 
penciptaan dan pelaksanaan dasar-dasar  awam. Perlu disedari bahawa 
penyiaran TV merupakan industri media yang sangat berpengaruh. Oleh itu, 
sejarahnya berkisar dalam ruang likup teori ekonomi politik yang melangkaui 
aspek keseimbangan pasaran, kerana ia merupakan suatu disiplin aplikasi suatu 
sistem pemerintahan dan kawalan kerajaan terhadap keseimbangan struktur 
ekonomi dan politik negara. Kenyataan ini bersandarkan kepada Mill (1885) 
kerana dasar-dasar yang berkaitan ekonomi politik diputuskan oleh kerajaan 
setelah mendapat keputusan selepas membuat pertimbangan yang berkaitan 
dengan moral dan politik. Secara dasarnya, sistem dalam teori ekonomi politik 
tercipta untuk menjalinkan hubungan yang ideal antara kerajaan dan pasaran, 
juga di antara kebebasan dan kesaksamaan (Patrick 2012).   
  
PERNYATAAN MASALAH   
Terdapat beberapa sumber catatan sejarah TV Malaysia yang ditulis oleh ramai 
sarjana. Namun, maklumat berkenaan sejarah penyiaran TV Islam tidak disusun 
dan dibincangkan secara terperinci dan mendalam. Selain itu, tiada catatan 
sejarah yang berasaskan suasana ekonomi politik dapat difahami punca yang 
tercetus berdasarkan situasi semasa, sebab dan akibat yang tercatat sebagai 
sejarah, kemajuan teknologi serta perubahan lanskap pentadbiran kerajaan yang 
menyumbang kepada sejarah penyiaran TV Islam. Menurut Mosco (2009), konsep 
ekonomi politik merupakan cara pandang yang dapat membongkar dasar 
terhadap sesuatu masalah yang kelihatan pada permukaan. Oleh itu, objektif 
penulisan kajian ini adalah untuk merekod catatan secara kronologi dan 
membincangkan secara kritis perkembangan industri penyiaran TV Islam kesan 
daripada pengaruh ekonomi politik Malaysia sepanjang perkembangannya.   
  
METODOLOGI  
Berasaskan kepada perkara tersebut, pemilihan paradigma kajian ini adalah 
mengikut aliran interpretif dalam penyelidikan. Ia merupakan salah satu aliran 
daripada kaedah kualitatif yang menghasilkan dapatan bukan melalui prosedur 
statistik atau lain-lain bentuk pengiraan (Strauss & Corbin, 1990). Kaedah 
kualitatif beraliran interpretif ini akan membantu penyelidik mencapai objektif 




kajian apabila setiap data yang temui daripada sorotan dan rujukan literatur 
dianalisis secara induktif. Paradigma ini didasari oleh falsafah yang mampu 
memberi gambaran yang menyeluruh tentang sesuatu fenomena yang dikaji 
(Othman, 2009). Ini kerana makna-makna yang diberikan akan dikembangkan 
dengan pemahaman penyelidik yang berasaskan kepada keseluruhan data kajian 
tersebut.  Analisis kaedah ini bertujuan untuk memahami bagaimana situasi 
manusia setiap hari, di dalam persekitaran semula jadi mencipta makna dan 
mentafsirkan peristiwa-peristiwa yang berlaku disekeliling mereka (Wimmer & 
Dominick, 2011). Justeru, ini memandu penyelidik menganalisis data kajian 
sehingga menghasilkan dapatan kajian sejarah penyiaran TV Islam yang ditulis 
secara kronologi berdasarkan pengaruh ekonomi politik ketika situasi itu berlaku.   
ANALISIS KEPUTUSAN KAJIAN  
Pada Era TV Malaysia, suasana sosiobudaya masyarakat ketika itu yang baru 
diperkenalkan medium TV yang ekslusif. Jadi, perkembangan kandungan 
tempatan dan kreativiti sangat perlahan yang mana kebanyakkan rancangan 
adalah diimport. Berbeza dengan Era Kebangkitan Islam, melalui perkembangan 
global semasa yang mana kesedaran Islam mula berkembang dalam masyarakat. 
Pengaruh ini juga adalah datangnya dari kesedaran tokohtokoh masyarakat yang 
mengikuti perkembangan dunia Islam di Timur Tengah dan memahami bahawa 
medium ini adalah suatu alat yang berkuasa dalam memenangi hati dan jiwa 
masyarakat. Pada Era Dasar Penswastaan pula, dasar ini merupakan pengaruh 
utama kerajaan dalam memperkenalkan dasar ekonomi yang membentuk 
industri penyiaran TV negara yang berbeza daripada sebelumnya. Ini juga kesan 
daripada kemerosotan ekonomi global dan perkembangan teknologi penyiaran 
dunia. Pada era ini, berlaku persaingan sengit antara stesen TV dalam menarik 
penontonan serta meningkatkan pendapatan. Apabila hiburan menjadi komoditi 
akhirnya kerajaan terpaksa memperkenalkan akta dan peraturan bagi mengawal 
stesen TV agar memberi perhatian kepada penerbitan khidmat sosial seperti 
rancangan TV Islam. Apabila berlaku pertukaran Perdana Menteri, maka lanskap 
penyiaran juga berubah yang mana berlandaskan dasar baru yang diperkenalkan 
iaitu Islam Hadhari. Ia juga merupakan respon kerajaan terhadap fenomena 
Islamofobia dunia selepas peristiwa 11 September. Pada Era Islam Hadhari ini 
merupakan zaman kemuncak kepada perkembangan penyiaran TV Islam. Di era 
ini wujudnya saluran TV Islam iaitu Astro Oasis dan tertubuhnya stesen TV Islam 
yang pertama iaitu TV Al Hijrah.  
  
Era TV Malaysia (1963-1970)  
Sejarah televisyen di Malaysia bermula apabila Televisyen Malaysia dilancarkan 
pada 28 Disember 1963. Ia ditubuhkan selepas enam tahun negara mencapai 
kemerdekaan dengan satu saluran yang dikenali sebagai Rangkaian Pertama 
dengan kakitangan yang kurang berpengalaman dan kekangan dana yang 
mencukupi (Juliana, 2012) yang beroperasi di studio sementara di Dewan Tuanku 
Abdul Rahman, Kuala Lumpur. Stesen TV ini adalah milikan penuh kerajaan yang 
mana berfungsi sebagai penyebar agenda kerajaan dan maklumat rasmi negara. 
Kerajaan Perikatan ketika itu telah menentukan konsep rancangan TV Malaysia 




berdasarkan persetujuan di bawah Rancangan Colombo (1950). Penyelidikan 
selama dua tahun sebelum penubuhan bersama pakar-pakar TV dari Kanada telah 
dijalankan sebagai persediaan asas dan dasar menubuhkan stesen TV Malaysia. 
Hasil penyelidikan, dipersetujui bahawa rancangan yang disiarkan haruslah (1) 
sesuai dengan adat resam tempatan, (2) rancangan perlulah menghormati 
kepercayaan rakyat, bersopan santun dan menghormati agama, (3) malah 
daripada segi teknikal, rancangan haruslah berkualiti tinggi (Berita Harian, 19 Nov 
1963; hal 3). Realitinya, Rangkaian Pertama hanya dapat menghasilkan 3 jam 30 
minit sahaja masa siaran setiap hari untuk beberapa minggu pertama operasi, 
dengan purata durasi 24 jam seminggu, yang merangkumi rancangan terbitan 
tempatan, termasuk berita dan hiburan yang mana hanya 12 jam (Karthigesu, 
1994).   
  
Namun, apabila merujuk kepada perkembangan rancangan TV Islam pada 
peringkat awal di RTM, ia bergerak dengan sangat perlahan. Ini kerana, perkara 
dan soal agama sudah menjadi hal yang sensitif di TV pada tahun-tahun 
bermulanya kewujudan rancangan agama di TV (Karthigesu, 1994). Mesej-mesej 
Islam disampaikan melalui TV dengan ringan dan sedikit kerana terlampau 
menjaga sensitiviti agama lain yang tidak mempunyai sebarang liputan mahupun 
rancangannya sendiri di dalam Televisyen Malaysia. Pada tahun-tahun 
seterusnya, terdapat perubahan awal yang drastik apabila pada 12 April 1965 
yang merupakan Hari Raya Aidiladha, Televisyen Malaysia telah menyiarkan 
beberapa rancangan TV Islam antaranya kapsul azan Asar, rancangan khas Hari 
Raya Haji dan forum Hari Raya Haji  (The Straits Times, 1965; hal 11). Sejak pada 
tarikh itu, rancangan TV Islam mula berkembang dengan wujudnya kapsul azan 
dan rancangan TV Islam tetapi hanya pada harihari penting tertentu berdasarkan 
kalendar Islam seperti Bulan Ramadhan, Hari Raya, Maulidur Rasul dan Awal 
Muharam. Atas kesedaran tersebut penerbitan rancangan TV  
Islam telah dipertanggungjawabkan penerbitannya pada Bahagian Melayu, 
Televisyen Malaysia.    
  
Sejarah sekali lagi tercipta apabila mulai Oktober 1969, operasi TV Malaysia 
berpindah ke bangunan Angkasapuri bersama Radio Malaysia dan dikenali 
sebagai Radio Televisyen Malaysia (RTM). RTM yang merupakan penggabungan 
saluran Radio dan TV masih lagi merupakan pemilikan dan kawalan penuh 
kerajaan. Tidak lama selepas itu pada 17 November 1969, saluran TV kedua yang 
dikenali sebagai Rangkaian Kedua pula diperkenalkan. Saluran-saluran TV ini 
kemudiannya dijenamakan sebagai RTM1 dan RTM2. Pada ketika ini walaupun 
perkembangan TV Malaysia  semakin rancak namun, perkembangan rancangan 
TV Islam masih lagi pada tahap yang sama.    
  
Era Kebangkitan Islam (1970-1983)  
Era 70an di Malaysia bermulanya zaman berlakunya anjakan paradigma, 
kesedaran dan kebangkitan Islam yang agak agresif di Malaysia dengan pengaruh 
pemikiran dari Mesir dan  




Iran. Pertubuhan-pertubuhan Bukan Kerajaan (Non-Government Organization) 
seperti,  
Angkatan Belia Islam Malaysia (ABIM), Pertubuhan al-Arqam, Jemaah Tabligh, 
Jemaah Islah Malaysia (JIM) serta parti politik PAS (Parti Islam SeMalaysia) dan 
UMNO (United Malays National Organisation) adalah antara organisasi yang 
memainkan peranan dalam menyuburkan gerakan Islamisasi dan kebangkitan 
semula Islam di negara ini. Era ini memperlihatkan perkembangan dakwah dan 
kebangkitan semula Islam sebagai detik penting yang merupakan pemangkin 
kepada semua dasar Islam tempatan dalam perkembangannya di Malaysia hingga 
kini (Nagata, 1980; Chandra, 1987; Hussin, 1993; Mashitah, 2013).   
  
Fenomena kebangkitan ini membawa gelombang kesedaran Islam yang 
mempengaruhi ekonomi politik dan sosiobudaya masyarakat. Ia akhirnya 
mencetuskan kemunculan Islam yang dominan dalam mendesak kerajaan dan 
masyarakat kembali kepada landasan ajaran Islam sebagai cara hidup. Chandra 
(1987) berpendapat, ia dilihat sebagai suatu fenomena sosial kebangkitan 
kembali agama Islam di dalam diri penganutnya yang memperlihatkan bahawa 
Islam menjadi kembali penting. Menurut Mashitah (2013), fenomena ini 
memperlihatkan peningkatan persekitaran sosial yang Islamik secara meluas 
serta memberi rangsangan dan minat terhadap Islam oleh masyarakat. Situasi 
pengaruh pemikiran ini memberi implikasi kesedaran kepada kerajaan tentang 
keperluan penyebaran dan pemupukan pandangan dan pemikiran Islam secara 
menyeluruh mengikut acuan tempatan dan mesra kepada dasar kerajaan. Oleh 
itu, terdapat desakan daripada masyarakat untuk memperolehi maklumat, 
rancangan atau laporan yang disiarkan dalam media yang bercirikan Islam. Realiti 
masyarakat ketika itu yang inginkan suasana Islam telah digunakan oleh kerajaan 
sebaik mungkin melalui medium penyiaran terutamanya TV. Perkembangan ini 
merupakan kehendak dan keperluan semasa yang dibentuk oleh realiti sosial dan 
keadaan ekonomi politik Malaysia ketika itu.   
  
Selain daripada pengaruh fenomena sosial kebangkitan Islam, perubahan lanskap 
penyiaran negara juga adalah merupakan kesan langsung daripada perubahan 
lanskap politik negara. Perkembangan pada tahun-tahun 1970an, kebangkitan 
Islam dan peranan gerakan Islam telah menjadi kuasa utama dalam politik muslim 
(Esposito, 2002). Pada pilihanraya 1969, PAS telah bersetuju untuk bergabung 
sebagai parti komponen dengan gabungan Parti Perikatan yang didominasi oleh 
UMNO. Gabungan ini telah menang pilihanraya seterusnya membentuk kerajaan 
persekutuan. Pada tahun 1971, dengan jumlah wakil rakyat PAS yang ramai di 
parlimen, mereka telah memberikan tekanan kepada Jabatan Penyiaran Malaysia 
supaya menambah peruntukkan waktu siaran bagi rancangan Islam di Televisyen 
Malaysia. Hasilnya, penyiaran Islam di Malaysia mula berubah secara drastik 
apabila sidang parlimen pada tahun 1971 memperlihatkan kerajaan bersedia 
untuk menambah masa siaran rancangan TV Islam (Karthigesu, 1994). Dalam 
masa yang singkat, rancangan TV Islam telah disiarkan melalui RTM2 yang mana 
menurut Karthigesu (1994), supaya penonton Cina dan India mendapat manfaat 




daripadanya. Selain daripada usaha dakwah, ia adalah sebagai suatu usaha 
persefahaman dan perpaduan nasional antara setiap kaum di Malaysia.   
  
Walaupun masa siaran rancangan TV Islam telah ditingkatkan, namun disebabkan 
pelbagai kekangan, sehingga Januari 1973 RTM hanya mampu menyiarkan hanya 
30 minit seminggu (Zulkiple, 2003). Menyedari cabaran tersebut, selaras dengan 
penstrukturan semula unitunit penerbitan program di RTM dan keperluan 
semasa yang mana penerbitan rancangan Islam menjadi penting maka, 
diwujudkan Unit Agama dan Dakwah (UAD) pada tahun 1973. Penubuhan unit ini 
bertujuan agar penerbitan rancangan-rancangan Islam lebih sistematik dan 
terancang setanding dengan unit-unit yang lain (Zulkiple, 2010) demi memenuhi 
kuota yang telah ditetapkan kerajaan. Walaupun RTM telah berusaha untuk 
meningkatkan penerbitan rancangan TV Islam tempatan tetapi seorang ahli 
parlimen PAS telah menyarankan kepada kerajaan untuk mengimport rancangan 
TV dari negara Arab yang mengandungi kisah-kisah nabi dan sejarah Islam. 
Cadangan tersebut dipersetujui oleh Kementerian Penerangan dan pihak 
kementerian juga telah mengisyhtiharkan bahawa azan akan disiarkan setiap hari 
melalui Televisyen Malaysia (Karthigesu, 1994). Perubahan ketara ini dapat 
dilihat pada Ramadan 1974, rancangan TV Islam lebih banyak disiarkan oleh 
RTM1 iaitu jadual Waktu Berbuka dan Imsak, Syiar Ramadan, kapsul azan 
Maghrib, Nasyid dan kapsul azan Isyak. Di RTM2 pula terdapat rancangan 
bertajuk Iman yang disiarkan pada jam 7.49 malam (The Straits Times, 1974; hal 
19).   
  
Pada peringkat masyarakat, kerajaan telah menyediakan lebih banyak masa 
untuk rancangan TV Islam iaitu daripada slot doa, pertandingan membaca Al 
Quran, sehingga kepada rancangan pendidikan Islam yang diproduksikan untuk 
mendidik masyarakat Islam dan bukan Islam berkenaan cita-cita Islam (Chandra, 
1987). Perkembangan terus konsisten berlaku sehingga tahun 1975 apabila RTM 
meneruskan dasar-dasar dan keputusan berkaitan penerbitan dan penyiaran TV 
Islam sebelumnya. Antara rancangan TV Islam yang diteruskan siaran ialah 
rancangan Iman, kapsul azan Maghrib dan kapsul azan Isyak yang juga merupakan 
siaran yang tetap di RTM1 setiap hari (The Straits Times, 1975; hal 17).  
Zulkiple (2010) melalui kajiannya di RTM menyatakan bahawa pada tahun 1976 
RTM telah menaiktaraf struktur Unit Agama dan Dakwah dalam penerbitan 
rancangan Islam dengan melantik penerbit yang mempunyai latar belakang 
kelulusan pengajian Islam. Ini merupakan inisiatif RTM untuk meletakkan individu 
yang mempunyai fikrah Islam yang kukuh menerajui penerbitan rancangan TV 
Islam. Ini kerana ketika itu tiada polisi tertentu untuk melantik pegawai yang 
mempunyai kelulusan pengajian Islam sebagai penerbit rancangan TV Islam.   
  
Seterusnya pada bulan Julai 1977, Timbalan Menteri Penerangan, Kamaruddin 
Mat Isa, telah menambahkan unsur-unsur Islam dalam rancangan Radio dan 
Televisyen Malaysia. Sebagai permulaan, seluruh siaran rancangan Radio dan 
Televisyen Malaysia akan dibuka dan ditutup dengan bacaan ayat-ayat suci Al-




Quran yang dimainkan sebelum dan selepas lagu Negaraku (Karthigesu, 1994). 
Sebulan  kemudian pada Ogos 1977, Syed Nasir Ismail yang merupakan pemimpin 
tertinggi Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia (YADIM) memohon kepada 
Televisyen Malaysia supaya meletakkan satu kod pakaian bagi semua artis 
tempatan yang muncul di TV kerana pakaian dan tingkahlaku artis tempatan yang 
mengikut gaya dan cara artis-artis asing memberi kesan negatif kepada 
kehidupan sosial masyarakat. Permohonan serta saranan tersebut telah 
diberikan fokus dan tumpuan yang serius oleh penggubal polisi di Televisyen 
Malaysia yang mana artis telah diberikan syarat dan dilarang daripada berpakaian 
seksi serta mendedahkan aurat. Babak-babak yang tidak senonoh dipotong dan 
ditapis khususnya pada rancangan TV yang diimport (Karthigesu, 1994).  
  
Di RTM, perkembangan ini turut mencetuskan suatu suasana penerapan nilai-nilai 
Islam dalam urusan pentadbiran dan penyiaran rancangan TV di RTM1 dan RTM2. 
Perkembangan ini terus memuncak pada tahun 1978, apabila Timbalan Menteri 
Penerangan, Othman Abdullah semasa berucap dalam satu mesyuarat, beliau 
menyatakan bahawa penyerapan unsur-unsur Islam ke dalam rancangan TV 
tempatan di RTM akan dimanfaatkan sepenuhnya bagi menyampaikan dakwah 
Islam (Karthigesu, 1994), walaupun pada ketika itu PAS tidak lagi dalam kerajaan 
Barisan Nasional. Dasar ini sangat jelas kelihatan apabila sehingga pertengahan 
1970-an, UMNO sebagai parti utama dalam kerajaan telah memberi komitmen 
yang tinggi terhadap Islam sebagai suatu tindakan simbolik dan tindak balas 
terhadap saingannya iaitu PAS dalam menjuarai sebagai pembela Islam. Antara 
usaha yang telah dilakukan ialah memanfaatkan TV dengan meningkatkan prestij 
pertandingan pembacaan al-Quran setiap tahun, menyiarkan azan dan 
mengekalkan profil awam yang tinggi dalam aktiviti dan festival Islam (Hussin, 
1990). Selain daripada itu, bagi menyokong komitmen tersebut Unit Agama dan 
Dakwah RTM telah dimantapkan strukturnya yang mana dipecahkan kepada dua 
unit iaitu Unit Dakwah Radio dan Unit Dakwah TV. Ini adalah bertujuan untuk 
memberi tugasan yang spesifik kepada pegawai dalam menterjemah dakwah 
kepada medium penyiaran yang berasingan. Hasil daripada pemantapan stuktur 
gerak kerja ini, Unit Dakwah TV telah berjaya meningkatkan jumlah penerbitan 
kepada 125 rancangan sebulan termasuk dalam bahasa Inggeris, Cina dan Tamil 
(Husin, 1990 dalam Zulkiple, 2003).   
  
Program Islamisasi terus berkembang dalam bentuk yang lebih rasmi sekitar 
tahun 1980-an menerusi dasar-dasar kerajaan dalam ekonomi, sosial, penubuhan 
institusi dan perkaraperkara yang menyentuh tentang hal-ehwal masyarakat 
Islam atas usaha dan sokongan parti pemerintah (Mashitah, 2013). Kerajaan di 
bawah pimpinan Tun Dr. Mahathir Mohamad telah pun memperkukuhkan 
program-program yang berkaitan Islam dan melaksanakan dasar-dasar lain yang 
sehubungan dengannya. Antaranya adalah termasuk pengisytiharan untuk 
meningkatkan penerbitan rancangan-rancangan berkaitan Islam untuk siaran TV 
Malaysia. Menurut Hussin (1993), sikap positif Tun Dr. Mahathir Mohamad dalam 
perkara yang berkaitan dengan kebangkitan dakwah Islam adalah jelas. 




Contohnya, pada tahun 1982, dalam ucapannya ketika pembukaan Mesyuarat 
Agung The Regional Islamic Council for Southeast Asia and The Pasific (RISEAP 
1982) menyatakan:  
"Kami berhasrat untuk memainkan peranan aktif dalam gerakan 
dakwah Islam, baik secara tempatan mahupun antarabangsa. Adalah 
menjadi dasar kita untuk berhubung rapat dengan negara-negara 
Islam. Islam merupakan pendorong kepada sokongan ini. Dalam hal ini, 
kita percaya bahawa penyertaan ini tidak hanya akan menjadi aktif 
tetapi juga benar-benar berkesan dalam pengertian yang sebenar. 
Kami di Malaysia akan terus melakukan segalanya untuk membantu 
dalam perjuangan umat Islam, hak untuk menjalani kehidupan umat 
Islam yang sejati."   
  
Rentetan daripada ucapan beliau, menurut catatan Karthigesu (1994), pada 
tahun 1982 terdapat cadangan dan saranan yang dibuat oleh sebuah akhbar 
supaya RTM mewujudkan rancangan belajar bahasa Arab untuk membolehkan 
masyarakat mempelajari bahasa Arab. Kerajaan di bawah pimpinan Tun Dr. 
Mahathir Mohamad merasakan ini sebagai suatu langkah yang penting bagi 
membolehkan orang ramai memahami maksud sebenar AlQuran. Kerajaan Arab 
Saudi juga bersedia membantu melaksanakan rancangan pembelajaran bahasa 
Arab tersebut. Pada Disember 1982, Menteri Penerangan Arab Saudi, Dr. 
Mohamed Abdul Yamani telah melakukan lawatan ke Malaysia, maka berlakunya 
perjanjian di antara Malaysia dan Arab Saudi untuk saling bertukar-tukar 
rancangan televisyen dan radio. Dalam perjanjian tersebut, wartawan Malaysia 
juga akan melawat dan bekerja di Arab Saudi. Perjanjian ini memberi kesan yang 
besar kepada rakyat Malaysia kerana setiap tahun dapat mengikuti liputan 
perjalanan menunaikan ibadah haji dari Makkah di kaca TV Malaysia (Karthigesu, 
1994).  
  
Perkembangan fenomena ini dapat dirasai dengan suasana hidup yang Islamik 
apabila terdapatnya peningkatan siaran rancangan-rancangan TV Islam, 
kebangkitan irama nasyid, penggunaan istilah-istilah Arab, pemasyhuran ikon-
ikon Melayu Islam dalam media arus perdana dan sebagainya (Mashitah, 2013). 
Serentak dengan perkembangan tersebut, penelitian dan pemantauan terhadap 
rancangan TV yang mungkin bercanggah dengan Islam turut dilaksanakan. Oleh 
itu, RTM telah melaksanakan penguatkuasaan berkaitan kod pakaian untuk artis 
tempatan seperti yang dicadangkan oleh YADIM pada tahun 1977. Ini juga 
rentetan daripada aduan masyarakat terhadap isu ini dan telah dinyatakan oleh 
Timbalan Menteri Penerangan, Rahmah Othman pada 1982. Beliau menyatakan 
telah menerima aduan mengenai pakaian artis tempatan dan berjanji akan 
mengadakan pertemuan dengan pegawai-pegawainya untuk menguatkuasakan 
kod pemakaian artis dengan tegas. Selain itu, bagi menjaga keharmonian 
masyarakat, RTM juga turut berhatihati apabila menyiarkan rancangan TV Islam 
yang diimport disebabkan wujudnya pelbagai aliran serta fahaman yang tidak 
sesuai untuk aliran Islam di Malaysia (Karthigesu, 1994).   





Perkembangan positif rating rancangan TV di RTM tidak kekal lama kerana pada 
awal 80an, rating mula menunjukkan pengurangan penontonan. Terdapat dua 
faktor utama situasi ini berlaku, pertama disebabkan rancangan yang disiarkan 
tidak berkualiti kerana terdapat kekangan daripada pihak RTM sendiri dari segi 
kreativiti penerbit dan perkembangan teknologi semasa. Kreativiti yang tinggi 
diperlukan kerana program yang bergenre pendidikan dan agama memerlukan 
daya tarikan yang kuat (Zulkiple, 1998). Menurut kajian Shahnon & Ellias (1991) 
dalam Zulkiple (1998), mereka mendapati bahawa disebabkan kurang kreativiti 
diri, penerbit rancangan TV Islam menerbitkan format dan kandungan rancangan 
yang sama dan kebanyakannya cenderung kepada rancangan yang berupa 
pengucapan awam, bual bicara dan forum sahaja. Malah, kandungan rancangan 
terlalu menumpukan kepada perbincangan yang bersifat akademik yang 
menjadikannya hanya sesuai ditonton kumpulan tertentu sahaja. Faktor kedua 
pengurangan mendadak rating adalah disebabkan perkembangan teknologi 
apabila kemasukan Video Home System (VHS) yang diperkenalkan oleh Japan 
Victor Company (JVC) pada tahun 1977 dipasaran dunia termasuk Malaysia pada 
era 80an. Perkembangan teknologi ini dengan kewujudan pemain Video Casette 
Recorder (VCR) dengan lambakan pita video filem antarabangsa VHS antara punca 
kemerosotan tersebut. Situasi ini, merupakan antara faktor pencetus kepada 
Dasar Penswastaan yang melibatkan industri penyiaran. Dasar ini menggalakkan 
penglibatan lebih banyak syarikat korporat melabur dan menubuhkan stesen TV 
sebagai suatu peluang perniagaan yang baru yang mampu mengadaptasi 
perkembangan teknologi dan ekonomi semasa.   
  
Era Dasar Penswastaan (1983-2004)  
Maka, pada tahun 1983 Dasar Penswastaan diperkenalkan yang merupakan 
pendekatan dasar pembangunan negara yang berperanan dalam peningkatan 
aktiviti sektor swasta di dalam pembangunan ekonomi Malaysia. Pendekatan ini 
adalah untuk meningkatkan perkembangan ekononomi negara, mengurangkan 
beban kewangan dan pentadbiran kerajaan, mengurangkan campur tangan 
kerajaan di dalam ekonomi, merendahkan tahap dan skop perbelanjaan awam 
dan membenarkan kuasa pasaran dalam menentukan aktiviti ekonomi dan 
memperbaiki keberkesanan dan produktiviti sejajar dengan Dasar Pembangunan 
Negara  (Unit Perancang Ekonomi, 2015). Pada pandangan kerajaan, 
penswastaan adalah satu-satunya cara yang berkesan untuk menyelesaikan 
masalah ketidakcekapan dan tidak produktif perkhidmatan agensi-agensi yang 
diuruskan oleh kerajaan. Dalam industri penyiaran, kesan daripada dasar ini 
muncul stesen TV swasta pertama Malaysia, TV3 yang mula beroperasi pada 1 
Jun 1984 oleh Sistem Televisyen Malaysia Berhad (STMB). TV3 ketika itu 
beroperasi dengan tema “Pertama Dalam Berita, Terbaik Dalam Hiburan”. 
Kemunculan TV3 merupakan pesaing pertama bagi RTM dalam industri penyiaran 
TV. Selain persaingan untuk mendapatkan penonton, ia juga merupakan medan 
sebenar persaingan yang diwujudkan oleh Dasar Penswastaan untuk 




mendapatkan sumber periklanan dan penajaan walaupun RTM sebuah badan 
kerajaan.   
  
Kewujudan Dasar Penswastaan telah menarik kritikan kepada kerajaan oleh parti 
politik pembangkang yang melabelkan ia sebagai suatu dasar kapitalisme yang 
hanya mementingkan keuntungan sektor swasta dan menggugat kedudukan 
sektor awam. Bagi menjaga sensitiviti ini terhadap penjawat awam,  pada tahun 
1984 melalui pengisytiharan ke arah ‘mengIslamkan’ agensi kerajaan (Hussin, 
1993), Tun Dr. Mahathir Mohamad menyatakan bahawa:  
“Apa yang kita maksudkan sebagai Islamisasi ialah penyerapan nilai-
nilai dalam kerajaan. Penyerapan tersebut tidak sama seperti 
pelaksanaan undang-undang Islam dalam negara. Undang-undang 
Islam adalah untuk orang Islam dan bermaksud untuk undang-undang 
peribadi mereka. Akan tetapi undang-undang bangsa, walaupun tidak 
berasaskan Islam boleh digunakan selagi ia tidak bercanggah dengan 
prinsip Islam.”  
   
Rentetan daripada ‘mengIslamkan’ agensi kerajaan ini, kerajaan telah 
memperkenalkan satu lagi dasar dalam pentadbiran awam iaitu Dasar Penerapan 
Nilai-Nilai Islam (1985). Dasar ini bertujuan untuk memberi penekanan tentang 
kepentingan dedikasi, akauntabiliti, kebolehpercayaan dan rasa tanggungjawab 
dalam pentadbiran perkhidmatan awam dan politik kerajaan. Pada masa yang 
sama Konsep Masyarakat Madani yang dipelopori oleh Timbalan Perdana 
menteri ketika itu, Anwar Ibrahim yang berdasarkan kerangka etika menyokong 
Dasar Penerapan Nilai-Nilai Islam. Dasar ini memberikan kesan yang mendalam 
terhadap RTM secara keseluruhan dengan bertambahnya peningkatan kuantiti 
dan kualiti rancangan-rancangan TV Islam.  Rancangan TV Islam terus mempunyai 
tempat yang kukuh dalam rancangan tempatan. Ianya termasuk bacaan Al-
Quran, azan, nasyid, dan ceramah yang semuanya berjumlah 8 jam 34 minit atau 
7.9% dalam jumlah masa siaran tempatan (Karthigesu, 1994).  
  
Bagi TV3 pula, walaupun dasar ini tidak memberikan kesan secara langsung, 
namun bagi merebut penonton RTM maka memerlukan TV3 menerbitkan 
rancangan TV Islam. Walaupun TV3 menyiarkan rancangan TV Islam sebagai 
usaha khidmat sosial, tetapi sebagai sebuah entiti korporat yang mementingkan 
keuntungan, TV3 telah menggunakan strategi hiburan yang untuk meningkatkan 
rating. Situasi ini telah mencetuskan pula persoalan tentang kawalan kandungan 
siaran TV agar ia tidak menyalahi sosiobudaya tempatan. Ini kerana melalui 
media, terdapat pengaruh barat yang asing dalam kalangan belia terutama 
melalui kumpulan muzik yang mana penampilan lelaki yang berambut panjang 
seperti perempuan dan berpakaian ketat. Bagi menangani isu ini, pengisytiharan 
Dasar Kebudayaan Kebangsaan (DPN) oleh kerajaan telah dilakukan pada 
November 1987, yang meletakkan Islam sebagai identiti yang mencerminkan dan 
mendasari budaya kebangsaan. Di bawah Dasar Kebudayaan Kebangsaan, Islam 
menjadi elemen utama dalam pembentukan budaya di peringkat nasional, di 




samping tidak menghalang budaya bagi kumpulan etnik yang lain. Oleh itu, telah 
keluar satu arahan di RTM untuk memulakan siaran  berita dengan ucapan salam, 
“Assalamualaikum” dan menghendaki semua pembaca berita lelaki Islam 
memakai songkok pada hari Jumaat (Hussin, 1993). Walaupun budaya bukan 
Islam diterima, namun budaya tersebut tidak boleh bercanggah dengan ajaran 
Islam. Reaksi bukan Islam daripada dasar tersebut telah disuarakan pada tahun 
1988, pihak NGO bukan Islam meminta agar agama-agama lain turut diberikan 
ruang untuk menyiarkan aktiviti-aktiviti mereka di TV. Namun pihak kerajaan 
tanpa ragu-ragu telah menegaskan bahawa hanya Islam sahaja diperuntukkan 
masa untuk bersiaran di radio dan TV kerana peruntukan perlembagaan 
menyatakan keistimewaan tersebut atas asas “Islam sebagai agama 
persekutuan” dan setiap warganegara perlu mempelajari nilai-nilai Islam (New 
Straits Times, 6 Februari 1988).   
  
Berdasarkan perkembangan tersebut, Akta Penyiaran 1988 pula diwujudkan bagi 
memastikan semua stesen TV dan radio atau mana-mana institusi yang terlibat 
dengan penyiaran tidak dapat lari daripada kawalan kerajaan. Secara asasnya, 
akta ini meletakkan kuasa kawalan penyiaran negara keseluruhannya di bawah 
Menteri Penerangan. Di bawah Akta Penyiaran 1988, terdapat lima bahagian 
yang berasingan tetapi hanya bahagian II, III, dan V yang menyentuh secara 
langsung berkenaan kawalan kerajaan terhadap stesen TV. Secara ringkas, 
bahagian II memperuntukkan kuasa eksekutif menteri terhadap perlesenan 
pengoperasian stesen penyiar. Bahagian III pula adalah berkenaan kuasa menteri 
untuk memberi arahan dan membenarkan pemeriksaan terhadap semua operasi 
stesen penyiar. Manakala bahagian V menerangkan tentang kuasa menteri secara 
maksimum dalam membuat keputusan mengawal stesen penyiar yang dirasakan 
perlu oleh Menteri Penerangan. Oleh itu, bagi mengawal pengoperasian dan 
kandungan media penyiaran agar selaras dengan dasar-dasar negara, maka Akta 
Penyiaran 1988 mula dikuatkuasakan secara rasmi pada tahun 1989.  
  
Pada tahun 1991, kerajaan sekali lagi memperkenalkan undang-undang berkaitan 
penyiaran yang dikenali sebagai Peraturan Penyiaran 1991. Secara asasnya 
peraturan ini diwujudkan untuk penguatkuasaan perlesenan stesen penyiar yang 
mana mengukuhkan Akta Penyiaran 1988. Secara ringkas, akta ini mempunyai 
dua bahagian yang mana bahagian I, merupakan peraturan yang dikenali sebagai 
Peraturan Penyiaran 1991 iaitu lesen penerima siaran TV dan pihak yang terlibat 
dalam siaran TV dan radio yang berkuatkuasa pada 1Julai 1991. Manakala 
bahagian II pula menetapkan bahawa pihak perlesenan berkuasa untuk 
memanggil pemohon lesen siaran TV untuk hadir semasa permohonan atau 
membaharui lesen. Perlesenan ini adalah merupakan suatu langkah kerajaan 
dalam mengawal stesen TV dan radio mengikut peraturan dan syarat-syarat yang 
telah ditetapkan.  
  
Pada 10 Mac 1994, bagi memantapkan penerbitan rancangan TV Islam dan 
mempunyai kawalan secara langsung oleh kerajaan, kabinet telah mengarahkan 




dua unit penyiaran di RTM iaitu Unit Dakwah Radio dan Unit Dakwah TV 
dipindahkan ke Bahagian Hal Ehwal Islam (BAHEIS), Jabatan Perdana Menteri 
(JAKIM, 2015). Secara rasminya unit ini dipindahkan pada 4 Mei 1994. 
Perpindahan ini berlaku dengan alasan bahawa BAHEIS lebih menguasai isu-isu 
masyarakat Islam dan mempunyai kepakaran dalam isu-isu yang berkaitan 
dengan agama Islam.  Selaras dengan perpindahan tersebut, unit ini telah 
dinamakan Unit Dakwah Radio dan TV atau ringkasnya UDRTV. Setelah itu pada 
1 Jun 1994, kabinet juga telah mengarahkan unit penyiaran di RTM untuk 
membantu dan memudahkan kerja-kerja penerbitan TV dan radio agar fungsi 
BAHEIS lebih berkesan dalam menyampaikan informasi dan dakwah melalui 
saluran RTM. Kabinet turut memutuskan bahawa satu bahagian penyiaran 
ditubuhkan iaitu Cawangan Dakwah BAHEIS yang akan mengawal Unit Dakwah 
Radio dan TV (JAKIM, 2015). Berdasarkan keputusan kabinet itu maka, penerbitan 
rancangan Islam untuk stesen-stesen radio dan TV RTM adalah di bawah 
tanggungjawab BAHEIS. Bagi menggambarkan peranan sebenar Unit Dakwah 
Radio dan TV, ia dijenamakan semula sebagai Bahagian Media Elektronik dan 
Penyiaran (MEP). MEP telah menguruskan semua penerbitan rancangan TV Islam 
sedia ada di RTM. Dalam penstrukturan tersebut, walaupun bahagian ini telah 
berpisah daripada RTM, namun RTM masih terus memberi kemudahan dan 
sokongan daripada aspek teknikal, produksi dan penjadualan rancangan. Antara 
rancangan yang diteruskan penerbitan yang disiarkan di RTM ialah Forum 
Perdana Ehwal Islam (FPEI), Anda Musykil, Fikrah dan Uswah.   
Di TV3, stesen TV ini mula menyiarkan rancangan TV Islam pertama iaitu Ad-Din 
pada tahun 1995. Ia merupakan rancangan TV Islam yang diproduksikan oleh 
Primetime Communication yang telah disiarkan sehingga 1997 (Md. Salleh, 2015). 
Penerbitan rancangan ini adalah merupakan suatu perkembangan yang positif 
bagi stesen TV swasta dalam menyokong dan memperkayakan penerbitan 
rancangan TV Islam di Malaysia. Pada tahun yang sama 1 Julai,  stesen TV swasta 
kedua Metrovision TV telah dilancarkan yang dimiliki oleh City Television Sdn Bhd. 
Manakala Sistem Televisyen Malaysia Berhad (STMB) pula telah melancarkan 
saluran TV kabel pertama 24 jam di Malaysia iaitu Mega TV pada November 1995. 
Setahun kemudian, pada 1 Oktober 1996 siaran televisyen berbayar pula 
diperkenalkan oleh Measat Broadcasting Services Berhad yang dikenali sebagai 
Astro All Asia Networks (Astro). Astro sebagai stesen penyiaran digital pada awal 
penubuhan telah menawarkan 22 saluran TV dan 8 saluran radio dengan 
menggunakan Malaysia East Asia Satellite atau MEASAT pada 1996. Pada 
rancangan awal operasi, rancangan TV Islam atau saluran TV Islam tiada dalam 
skop penerbitan dan perancangan pihak Astro. Melihat kepada kerancakan 
penubuhan stesen-stesen TV swasta yang baru yang dimangkinkan oleh Dasar 
Penswastaan maka menjadi kebimbangan pihak kerajaan berkenaan kandungan 
media yang disiarkan pada penonton terutama berkaitan Islam. Oleh itu pada 1 
Januari 1997, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) telah ditubuhkan bagi 
mengambil alih kuasa dan peranan BAHEIS  dan meluaskan bidang kuasa dalam 
memberi nasihat, panduan dan mengawal kandungan Islam dalam media 
elektronik kepada semua stesen TV dan radio.   





Tahun berikutnya sebuah lagi stesen TV swasta ditubuhkan iaitu NTV7 yang 
dilancarkan pada 7 April 1998. Ia  merupakan stesen TV swasta yang menawarkan 
rancangan dalam bahasa Melayu, Inggeris, Mandarin dan Tamil dengan 
menggunakan slogan “Saluran Ceria Anda”. Setelah kemunculan beberapa stesen 
TV swasta, walaupun telah meluaskan bidang kuasa JAKIM, pihak kerajaan telah 
mengkaji semula peraturan dalam Akta Penyiaran 1988 dan mendapati bahawa 
ia tidak lagi relevan dengan situasi semasa dalam industri penyiaran. Akta ini 
kemudiannya diganti dengan Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 yang mana 
mampu mengawal semua stesen TV. Penguatkuasaan akta ini telah 
menghilangkan keresahan masyarakat kerana kandungan siaran TV didominasi 
rancangan TV diimport yang bertentangan dengan norma masyarakat. Selain 
daripada itu, bagi menjaga kandungan iklan dan mengekang pengaruh negatif 
daripada iklan yang bertentangan dengan sosiobudaya tempatan, kerajaan telah 
memperkenalkan Kod Etika Pengiklanan yang berkuatkuasa 1 Oktober 1998. Kod 
ini bertujuan untuk melindungi kepentingan sosial dan ekonomi agar kehendak 
masyarakat, nilai dan sosiobudaya masyarakat tidak terancam. Kod Etika 
Pengiklanan adalah garis panduan kepada semua stesen-stesen penyiar untuk 
digunapakai ke atas iklan-iklan komersial. Antara kandungan penting kod ini ialah 
iklan tidak boleh mengandungi apa-apa penyampaian secara oral atau visual yang 
bercanggah atau menghina kesopanan masyarakat Malaysia. Iklan juga tidak 
boleh mengandungi unsur-unsur yang tidak sesuai dengan budaya masyarakat 
yang mana iklan haruslah jujur, benar dan betul. Malah, iklan juga hendaklah peka 
terhadap suasana dalam masyarakat yang berbilang agama, kaum dan adat dan 
tidak menyinggung perasaan anggota masyarakat.  
  
Berkenaan dengan rancangan TV Islam yang disiarkan di semua stesen TV ketika 
itu, ia adalah memberangsangkan daripada segi kuantiti. Maka, pada persidangan 
Dewan Rakyat 22 Okt 2001, dibentangkan bahawa kerajaan berpendapat 
rancangan berunsurkan Islam dan pendidikan Islam yang disiarkan melalui TV di 
negara ini adalah mencukupi. Oleh itu kerajaan tidak bercadang untuk 
mengadakan saluran khas TV Islam. Menteri Penerangan, Tan Sri Khalil Yaakob 
menjawab soalan Datuk Dr Yusof Yacob (BN-Sipitang) dengan berkata:  "Setiap 
hari TV1, TV2 dan TV3 ada menyiarkan rancangan yang berunsurkan agama. RTM 
sendiri menyiarkan program bercorak sedemikian selama 16.25 jam seminggu 
iaitu 13.75 jam di TV1 dan 2.5 jam di TV2."   
  
Beliau memaklumkan, TV1 menyiarkan siaran berunsurkan Islam dan pendidikan 
Islam paling banyak pada hari Jumaat iaitu sebanyak tujuh rancangan. Manakala 
TV3 pula menyiarkan rancangan berunsurkan pendidikan Islam selama enam jam 
seminggu dan NTV7 juga sedang berusaha menyiarkan rancangan berunsur Islam 
dan pendidikan Islam (SHS LAT, 2001). Berdasarkan kenyataan tersebut, pihak 
kerajaan pada awal tahun 2000 tiada cadangan dan keperluan untuk 
menubuhkan saluran TV Islam atau stesen TV Islam memandangankan stesen TV 
sedia ada sudah memadai dalam penerbitan genre tersebut.  





Dalam masa yang sama bagi memantapkan penerbitan RTM agar setaraf dengan 
penerbitan TV swasta dan selari dengan semua dasar dan agenda kerajaan, maka 
kementerian telah meluluskan Kod Etika Penyiaran RTM yang telah berkuatkuasa 
pada Januari 2003. Kod etika ini merupakan garis panduan kepada penyiar RTM 
sama ada penerbit, pengarah, pembekal rancangan, pengiklan, juruhebah, 
wartawan, pengacara, pembaca berita, karyawan, artis, petugas atau sesiapa saja 
yang melibatkan diri dalam penyiaran RTM. Kod etika ini merupakan identiti RTM 
sebagai badan penyiar utama yang berkepentingan daripada aspek ekonomi 
politik kerajaan. Tujuan pewartaan garis panduan ini adalah sebagai rujukan 
kepada penyiar mengenai bahan penyiaran RTM agar berkarya dan kreativiti 
tetapi tertakluk kepada Rukun Negara dan tanggungjawab sosial. Daripada aspek 
keagamaan, kod etika ini menyentuh berkenaan ciri-ciri produksi yang tidak boleh 
disiarkan iaitu (1) rancangan yang mempunyai unsur-unsur tidak mempercayai 
tuhan melainkan berkesudahan dengan keimanan dan keinsafan, (2) merosakkan 
kerukunan umat beragama, (3) mengandungi penghinaan terhadap mana-mana 
agama di Malaysia, (4) memaparkan amalan-amalan yang bertentangan dengan 
ajaran Al-Quran, Al-Sunnah dan Mazhab Shafie serta (5) menyinggung perasaan 
dan sentimen mana-mana kaum atau penganut agama lain.  
  
Selain itu dalam tahun 2003 juga, akibat kesan jangka panjang Krisis Kewangan 
Asia 1997, yang menyebabkan industri televisyen mengalami krisis yang serius. 
Kerajaan telah melakukan beberapa penyelarasan ekonomi dalam industri 
penyiaran TV. Bagi menyelamatkan saluran TV swasta yang bersiaran secara 
percuma, TV3 dan NTV7 telah digabungkan di bawah Media Prima Berhad (Media 
Prima) yang memegang ekuiti saham tertinggi dalam semua stesen TV tersebut. 
Saluran-saluran disatukan dalam sebuah pengurusan tetapi beroperasi 
berasingan berdasarkan segmentasi penonton. Konglomerat gergasi Media Prima 
ini telah diasaskan pada 23 September 2003. Bagi memastikan rancangan dan 
kandungan stesen-stesen TV ini sentiasa berkualiti dan mendapat tempat dihati 
penonton, Media Prima telah melakukan penstrukturan secara pengkhususan 
yang mana mewujudkan subsidiari iaitu Primework Studios Sdn Bhd. Primework 
Studios adalah bertanggungjawab dalam menyediakan kandungan rancangan 
dan penerbitan produksi semua rancangan stesen-stesen TV di bawah Media 
Prima. Dalam penerbitan rancangan TV Islam, Primework Studio telah 
menerbitkan Jejak Rasul, Al Kuliyyah dan Halaqah.  
  
Walaupun industri televisyen negara berada dalam situasi yang tidak menentu 
ketika itu, sebuah lagi stesen TV swasta telah ditubuhkan iaitu Channel 9 pada 9 
September 2003 oleh Medanmas Sdn. Bhd. Pada awal penubuhan, siarannya 
fokus kepada penonton bandar yang mana rancangannya lebih fokus kepada 
berbahasa Inggeris dan Cina. Dalam perkembangan yang lain, Metrovision TV 
yang telah ditutup sejak 1 November 1998 telah diambil alih oleh Media Prima 
menjadi TV8 dan dilancarkan pada 12 Januari 2004.  Segmentasi TV8 adalah 
dengan menyiarkan rancangan untuk kumpulan fokus penonton yang berbeza 




iaitu remaja dan kanak-kanak yang mana lebih menjurus kepada muzik dan 
rancangan bahasa Cina. Pengambilalihan ini menjadikan Media Prima 
mempunyai 3 barisan saluran TV iaitu TV3, NTV7 dan TV8. Strategi 
pengambilalihan ini merupakan pelaburan media bersepadu yang akhirnya 
memonopoli industri media seterusnya menjadikan Media Prima Berhad adalah 
syarikat yang disenaraikan di Papan Utama Bursa Malaysia dan merupakan 
peneraju media di Malaysia. Ia kini mempunyai 100 peratus kepentingan ekuiti 
dalam TV3, 8TV, NTV7 dan TV9 (Media Prima Berhad, 2017).  
  
Era Islam Hadhari (2004-kini)  
Sokongan kerajaan berhubung pembangunan Islam semasa pemerintahan Tun 
Dr. Mahathir Mohamad kemudian diteruskan oleh Tun Abdullah Ahmad Badawi 
setelah mengambilalih tampok pemerintahan pada 31 Oktober 2003. Pada tahun 
2004 Tun Abdullah Ahmad Badawi telah memperkenalkan Dasar Islam Hadhari 
(2004) yang mana merupakan salah satu respon Malaysia terhadap Islamofobia 
dan salah tanggapan terhadap Islam selepas Peristiwa 9/11 pada tahun 2001. 
Dasar ini secara tidak langsung telah menambahbaik Dasar Penerapan Nilai-Nilai 
Islam (1985) kerana telah dikuatkuasakan secara lebih menyeluruh dan 
komprehensif. Islam Hadhari yang diperkenalkan semasa kempen pilihan raya 
tahun 2004 mempopularkan idea ‘Islam progresif’ dan memperkukuhkan lagi 
pendirian kerajaan tentang dasar-dasar berhubung pembangunan Islam (Abdul 
Rahman et.al., 2009; Noor Hazarina et al., 2007; Pepinsky, 2007). Walaupun Islam 
Hadhari pada peringkat awalnya menerima pelbagai reaksi dan tafsiran sama ada 
di dalam mahupun di peringkat global, namun Islam Hadhari telah pun menjadi 
satu dasar kerajaan di peringkat nasional yang dilaksanakan dalam pentadbiran.   
  
Pengaruh dasar ini dalam penyiaran TV Malaysia adalah menggalakkan 
penerbitan rancangan TV Islam sehingga kemuncaknya menuntut kepada 
tertubuh stesen TV Islam dan kemunculan saluran TV Islam. Jika TV Islam dapat 
direalisasikan, ia mampu mengubah pemikiran masyarakat umum bahawa Islam 
adalah agama yang membawa kemajuan serta progresif yang menyokong 
konsep-konsep Islam Hadhari yang mampu memberi maklumat perspektif yang 
positif terhadap Islam. Malah ia menunjukkan bahawa Islam memberikan 
pelbagai alternatif untuk rancangan hiburan, dokumentari dan sukan, bukan 
hanya sekadar menyiarkan siri Al-Kuliyyah dan Forum Perdana Ehwal Islam 
semata-mata. Cadangan penubuhan ini telah dinyatakan oleh Rozmal (2004), 
yang mana menurut beliau, sudah tiba masanya untuk Malaysia mengadakan 
rangkaian TV Islam lanjutan daripada apa yang telah diadakan untuk siaran radio 
IKIM.fm agar rancangan televisyen berunsurkan Islam serta rancangan lain yang 
memberi manfaat ditayangkan dan tidak dicampuradukkan dengan unsur 
hiburan Barat atau hiburan melampau serta unsur seks yang dipaparkan. Namun 
cadangan ini mendapat kritikan yang disiarkan dalam Utusan pada tahun 2005 
yang menyatakan pandangan Abdul Rahman, (2005) bahawa:  
“Apabila sudah ada televisyen Islam, maka penganut agama lain juga 
mahukan saluran agama masing-masing. Televisyen Kristian, Buddha 




dan Hindu perlu dibenarkan.Cuba bayangkan senario di mana setiap 
komuniti akan menonton stesen televisyen masing-masing. Orang 
Islam akan menonton televisyen Islam, orang Kristian akan menonton 
stesen televisyen mereka dan begitu juga lainlain. Akhirnya 
masyarakat akan berpecah-pecah menurut agama masing-masing dan 
ia tidak menggalakkan perpaduan nasional. Agama ini terlalu murni 
untuk dijadikan sebagai tema sesebuah stesen televisyen. Islam juga 
bukan milik umat Islam saja. Agama ini ditujukan pada seluruh manusia 
tanpa mengira agama mereka. Usaha mewujudkan televisyen Islam 
hanya menunjukkan bahawa orang Islam mahu memisahkan 
masyarakat Islam dengan bukan Islam. Adalah lebih baik 
menggalakkan kefahaman tentang Islam dan nilai-nilainya secara 
inklusif tanpa merujuknya sebagai agama dan cukuplah menggunakan 
stesen televisyen nasional yang ditonton oleh seluruh rakyat negara ini 
sama ada RTM, TV3 atau NTV7.”   
  
Keadaan ini telah menimbulkan polemik peringkat kebangsaan tentang 
penubuhan stesen TV Islam ketika itu. Kebimbangan ini disebabkan oleh faktor 
masyarakat berbilang kaum yang menimbulkan suasana pandangan yang 
terbatas kepada hanya satu golongan, ataupun pandangan yang terbantut oleh 
perasaan takut implikasi-implikasi politik, sosial dan sebagainya (Syed Husin, 
1987).   
  
Dalam masa yang sama, industri TV menunjukkan keadaan yang 
membimbangkan. Ekonomi penyiaran yang semakin merosot, memaksa Channel 
9 mengumumkan penstrukturan semula operasinya pada 1 Februari 2005 untuk 
tujuan penyusunan semula operasi syarikat dan kredit kewangan. Namun, 
Channel 9 tidak dapat bertahan lama dan telah di tutup pada 3 Februari 2005. 
Walau bagaimanapun, Channel 9 menerima nasib yang baik apabila diambil alih 
sepenuhnya oleh Media Prima Berhad dan dilancarkan semula pada 22 April 2006 
dengan nama TV9. Saluran TV9 telah bersama-sama TV3, NTV7 dan TV8 
melonjakkan pendapatan Media Prima sebagai konglomerat penyiaran 
teristarial. Semenjak bersama Media Prima, populariti TV9 telah melonjak dalam 
kalangan penonton Melayu luar bandar dengan slogan “TV9 dihatiku” dalam 
menerbitkan rancangan TV Islam seperti Halaqah dan Tanyalah Ustaz. 
Kebanyakan rancangan yang disiarkan juga memberikan impak positif kepada 
penonton contohnya slot Raudhah Di Hatiku, yang sesuai menjadi tontonan 
umum tidak mengira agama, umur dan bangsa untuk sama-sama mengimarahkan 
masjid. Selepas itu, slot ini telah dijenamakan semula sebagai Raudhah khusus 
buat kaum wanita dengan menerbitkan rancangan seperti Hijab Stailista, SIS 
(Semangat, Intelek, Swadaya) dan Tanyalah Ustazah yang mendapat rating yang 
tinggi sebagai rancangan TV Islam popular. Ini menunjukkan bahawa, apabila TV9 
mengatur strategi memberi tumpuan kepada penonton Melayu dengan 
menambahnilai rancangan berasaskan Islam dan pendidikan, maka ia menarik 
semula penonton dan meningkatkan pendapatan stesen TV berbanding strategi 




ketika awal penubuhan Channel 9. Jadi, rancangan TV Islam mempunyai nilai 
ekonomi yang tinggi kepada sesebuah stesen TV. Situasi ini menyangkal 
kebimbangan penubuhan stesen dan saluran TV Islam.  
  
Disebabkan itu, Astro telah melakukan langkah yang proaktif dengan 
mewujudkan saluran TV Islam Astro Oasis yang dilancarkan 13 Oktober 2007 yang 
bersiaran di Saluran 106 dengan slogan "Inspirasi Sanubari". Sambutan penonton 
yang menggalakkan terhadap rancangan TV Islam di semua saluran TV dan 
mempunyai nilai ekonomi memberi keyakinan untuk penubuhan saluran ini. 
Sebelum penubuhan, rancangan-rancangan TV Islam disiarkan di saluran Astro 
Prima seperti Trek Global, Cinta Madinah, Julia dan Ziarah. Di saluran Astro Ria 
turut disiarkan rancangan TV Islam seperti Ar-Rayyan, Hijrah Remaja, Ulamak 
Malaysia dan Bersama Dato Dr Fadzilah Kamsah sehingga 12 Oktober 2007. 
Setelah itu, semua rancangan TV Islam yang pernah disiarkan di saluran lain 
dipindahkan sepenuhnya ke Astro Oasis. Strategi narrowcasting rancangan TV 
Islam Astro ke saluran Oasis adalah bagi mewujudkan segmentasi atas realiti 
corak penontonan khalayak dan genre rancangan yang patuh syariah pada ketika 
ini yang tercetus daripada Dasar Islam Hadhari. Program yang ditayangkan di 
saluran ini adalah rancangan-rancangan berteraskan Islam yang bergenrekan 
pendidikan, hiburan, dan dokumentari. Setiap rancangan yang diterbitkan oleh 
Astro Oasis mempunyai nilai Islam dan pengajaran yang jelas termasuklah 
rancangan yang berbentuk hiburan. Ini kerana Astro Oasis merupakan saluran TV 
yang pertama berteraskan Islam di dalam setiap penerbitannya, yang bersifat 
komersil tetapi menjadikan tanggujawab sosial sebagai teras dalam setiap 
penerbitan. Saluran ini juga merupakan satu platfom untuk masyarakat Islam di 
Malaysia menambah ilmu pengetahuan berkaitan fardu ain dan fardu kifayah. 
Rancangan yang disiarkan di saluran Astro Oasis ialah Alif, Formula Anggun, Hijrah 
Remaja, Arena Global, Riwayat Kamil, Ar-Rayyan, Kemah Keming Ustaz Azhar 
Idrus dan rancangan Realiti TV Islam  Pencetus Ummah.   
  
Berdasarkan kepada sambutan dan perkembangan semasa, mulai tahun 2008 
JAKIM turut memainkan peranan lebih aktif dengan memperluaskan tontonan 
rancangan-rancangan terbitannya di RTM menerusi saluran TV Satelit ASTRO. 
Selain itu, JAKIM turut bekerjasama membekalkan rancangan untuk saluran TV 
Internet (IPTV) melalui saluran Hikmah TV (JAKIM, 2011) yang dikendalikan oleh 
Telekom Malaysia (TM). Inisiatif JAKIM ini mendorong kepada usaha mewujudkan 
stesen TV Islam di Malaysia. Namun, Pihak Yayasan Dakwah Islamah Malaysia 
(YADIM) telah mendahului apabila menandatangani memorandum 
persefahaman (MOU) dengan World Islamic Network Television Sdn. Bhd. 
(WINTV). Acara ini telah disaksikan oleh Perdana Menteri ketika itu Tun Abdullah 
Ahmad Badawi pada Multaqa Sedunia Alumni Al-Azhar 2008. Perjanjian itu 
bertujuan untuk membangunkan stesen TV Islam yang akan dikenali sebagai Al-
Falah TV di Malaysia (Haz Haz BK, 2008). Perancangan penubuhan stesen TV Islam 
yang pertama ini adalah bertujuan untuk memperkukuhkan kefahaman terhadap 




pendekatan Islam Hadhari. Malangnya usaha penubuhan Al-Falah TV tidak 
berjaya.  
  
Namun, pihak kerajaan di bawah Dasar Islam Hadhari begitu komited dalam 
menubuhkan stesen TV Islam telah memberi mandat kepada JAKIM untuk 
penubuhan tersebut. Nama TV JAKIM telah dipilih dan bagi memantapkan arah 
tuju dan dasar penerbitan stesen TV Islam yang pertama Malaysia. Pada 15 Mac 
2008 JAKIM menganjurkan Bengkel Perancangan Penubuhan TV JAKIM. Bengkel 
ini telah mengumpulkan tokoh-tokoh akademik dalam bidang penyiaran dan 
tokoh-tokoh pemain industri serta pihak-pihak berkepentingan membentangkan 
kertas kerja dan berbincang bagi mewujudkan asas tersebut. Pihak JAKIM ketika 
itu sangat bersedia daripada segi teknikal apabila Studio TV JAKIM telah 
dipersiapkan di ibupejabat JAKIM Putrajaya dan siaran TV akan dikendalikan oleh 
pihak ASTRO. Situasi ketika itu yang menggalakkan perkembangan dan 
penerimaan rancangan TV Islam yang menuntut penubuhan stesen TV Islam 
dapat difahami berdasarkan  kajian yang telah dilakukan oleh Muhamad Zaki & 
Mazni (2011). Melalui reka bentuk kajian analisis kandungan siaran TV1, TV2, TV3 
dan TV9 pada 24 November 2008 hingga 30 November 2008 menunjukkan 
bahawa terdapat 191 rancangan TV Islam tersiar di kaca TV. Kajian tersebut 
mendapati bahawa TV1 merupakan saluran TV yang paling banyak menyiarkan 
rancangan TV Islam iaitu 48.7% (93 rancangan), diikuti TV9 30.4% (58 rancangan), 
TV3 19.9% (38 rancangan) dan TV2 1.0% (2 rancangan).  
  
Setahun kemudian iaitu pada 2009, dalam Mesyuarat Majlis Kebangsaan Hal 
Ehwal Agama Islam Ke-99 yang dipengerusikan oleh Perdana Menteri ketika itu 
Dato’ Seri Najib Razak, telah bersetuju supaya diwujudkan satu stesen TV Islam 
bagi menampung keperluan dan permintaan siaran rancangan-rancangan 
berbentuk kekeluargaan, sosial, budaya serta ekonomi yang mencakupi tuntutan 
syariat (JAKIM, 2009). Namun, stesen TV Islam yang dirancang itu haruslah 
percuma (teristarial) dan dimiliki kerajaan tetapi dikendalikan oleh badan lain, 
kemungkinan JAKIM kerana mempunyai landasan syariah yang baik (Norila, 
2009). Malah JAKIM juga sudah mempunyai persediaan asas yang mantap untuk 
mewujudkan saluran TV berdasarkan pengalaman yang lama dalam 
menghasilkan rancangan-rancangan TV Islam. Menurut Menteri di Jabatan 
Perdana Menteri, Datuk Jamil Khir Baharom, “rangkaian TV Islam itu akan 
berupaya menjadi pilihan untuk umat Islam negara ini dalam memperoleh 
maklumat tepat mengenai sesuatu perkara yang menyentuh syariat Islam” 
(Zulkifli, 2009).   
  
Rentetan daripada keputusan tersebut, perancangan terhadap penubuhan TV 
JAKIM telah dilaksanakan dan bakal dilancarkan pada 1 Julai 2009 berserta 
pembukaan Kompleks Islam di Masjid Al-Mizan Putrajaya.  Menurut Datuk Seri Dr 
Ahmad Zahid Hamidi, "Itu antara komitmen terbesar yang sudah dirancang dan 
InsyaAllah saya akan memastikan kedua-dua projek berkenaan berjalan lancar” 
(Berita Harian, 2009). Selain itu, Perdana Menteri turut memberi komitmen 




penubuhan TV JAKIM seperti dalam ucapan aluannya sebagai Pengerusi Majlis 
Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia (MKI) ke-49 yang telah 
diadakan pada 19 Jun 2009 dengan berkata, “Umat Islam akan mendapat siaran 
khusus mengenai pelbagai program dakwah, kemasyarakatan dan sebagainya 
melalui saluran TV yang dikendalikan sepenuhnya oleh JAKIM tidak lama lagi” 
(JAKIM, 2009). Ini kerana TV JAKIM adalah sebagai suatu platform dakwah Islam 
secara lebih menyeluruh adalah amat baik dan bertepatan dengan kehendak 
zaman (Abdullah & Abdul Rahim, 2009). Persediaan untuk mengoperasikan TV 
JAKIM telah dilakukan sehingga peringkat operasi dan kandungan yang mana 
pada awal 2010 Bahagian Media Elektronik Dan Penyiaran atau MEP ini 
dinamakan semula  sebagai Bahagian Media (JAKIM, 2016).  
  
Pelbagai persediaan telah dilakukan dalam menubuhkan TV JAKIM, namun 
setelah mengambilkira pelbagai sudut ekonomi dan politik, akhirnya kerajaan 
telah membuat keputusan yang drastik menggantikannya dengan menubuhkan 
TV Al Hijrah. Ia merupakan stesen TV teristarial dikendalikan oleh Al Hijrah Media 
Corporation iaitu sebuah syarikat milik kerajaan Malaysia di bawah penyeliaan 
Dato’ Jamil Khir Baharom, Menteri di Jabatan Perdana Menteri bahagian agama. 
TV Al Hijrah telah memulakan siaran percubaan pada 1 November 2010 dari pukul 
3 petang hingga 12 tengah hari bersama Perdana Menteri  
Malaysia kelima iaitu Tun Abdullah Ahmad Badawi. Namun, pada 7 Disember 
2010 bersamaan 1 Muharram 1432H bersempena sambutan Maal Hijrah, 
Perdana Menteri Malaysia keenam Dato’ Seri Najib Razak telah merasmikan 
penyiaran penuh TV Al Hijrah yang beroperasi pada peringkat awal di Lembah 
Klang. Stesen TV Islam pertama Malaysia ini akan menyiarkan rancangan yang 
patuh syariah serta menjadi suatu platform terbaik untuk memperkayakan 
penerbitan rancangan TV Islam yang berkualiti.   
  
Setelah tertubuhnya TV Al Hijrah, terdapat peningkatan durasi rancangan TV 
Islam kepada 13.5% (128 jam 30 minit) pada 2011 berbanding kajian awal 2008. 
Dapatan ini adalah berdasarkan kajian Mazni & Rizalawati (2012) terhadap 
rancangan TV Islam yang diterbitkan selama seminggu di RTM1, RTM2, TV3, 
NTV7, 8TV, TV9 dan TV Al Hijrah. Ini menunjukkan siaran rancangan TV Islam telah 
mendapat sambutan penontonan yang menggalakkan berdasarkan peningkatan 
statistik penontonan rancangan TV Islam yang disandarkan kepada laporan 
Nielson TAM dan FTA (free to air) saluran TV pada 2012 dan 2013. Data 
menunjukkan bahawa perkongsian pasaran penontonan (viewership market 
share) TV Al Hijrah 2012 adalah 0.7% berbanding saluran TV yang lain, tetapi telah 
meningkat kepada 1% pada 2013. Sebagai maklumat tambahan, data juga 
menunjukkan bahawa berlaku peningkatan penontonan dari 2012 hingga 2013 
terhadap TV9 iaitu 7.7% kepada 8%. Namun dalam tempoh yang sama berlaku 
penurunan penontonan yang agak ketara bagi TV3 iaitu daripada 27.5% kepada 
25% (Media Planning Guide 2012, Media Prima 2013). Berbanding TV3, saluran 
TV9 lebih menumpukan kepada pendekatan Islam dan disasarkan kepada 
penonton muslim yang mana rancangan TV Islam telah diberikan slot yang lebih 




berbanding yang lain yang mana disiarkan dua atau tiga kali dalam hari yang 
sama. Contohnya rancangan bual bicara Islamik di TV9 mewakili 57.14% daripada 
jumlah bilangan rancangan temu bual yang disiarkan di TV9 pada 24 Januari 2011 
- 30 Januari 2011 (Wahab, 2011). Statistik peningkatan dalam jumlah penontonan 
rancangan TV Islam merupakan suatu perkembangan yang positif.   
  
Gambarajah 1: Garis Masa Perkembangan Penyiaran TV Islam Malaysia  
KESIMPULAN  
Berdasarkan konteks penyelidikan yang telah mengkategorikan sejarah penyiaran 
TV Islam negara kepada empat era kerana uniknya Malaysia, melaksanakan 
sistem ekonomi campuran hasil daripada penyesuaian atas kepentingan ekonomi 
politik di antara sistem kapitalis dan sistem sosialis (marxisme). Perkembangan 
sejarah ini memperlihatkan kepentingan kerajaan dan swasta dalam industri 
penyiaran sentiasa dipertimbangkan dalam perkembangan situasi semasa. 
Melalui sistem ini, kerajaan dan pihak swasta bekerjasama untuk membentuk 
satu sistem pasaran, yang mana dasar-dasar kerajaan digubal secara menyeluruh 
untuk kepentingan antara kehendak politik dan kehendak ekonomi. Jika 
diperincikan rentetan sejarah, didapati bahawa kerajaan sebagai pentadbir walau 
bagaimanapun sentiasa campur tangan dalam pasaran serta urusan ekonomi dan 
kewangan apabila keadaan memerlukan (Jabatan Penerangan, 2016).   
  
Justeru, pendokumentasian ini merupakan suatu usaha untuk mencatatkan 
semula sejarah perkembangan penyiaran TV Islam secara ringkas. Perubahan 
lanskap politik negara, kemerosotan ekonomi global, perubahan dasar kerajaan, 
perkembangan teknologi dan globalisasi merupakan latar belakang kepada 
perubahan pesat dalam industri penyiaran yang mendorong kepada 




perkembangan tersebut. Ia merupakan inisiatif penulisan dan pentafsiran 
daripada analisis yang berkisar tentang perkembangan sejarah penyiaran TV 
Islam secara kronologi daripada pengaruh ekonomi politik. Diharapkan kajian 
yang lebih mendalam dan tafsiran yang berbeza dapat dicetuskan daripada 
penulisan ini agar memantapkan lagi pengetahuan tentang industri penyiaran TV 
Islam di Malaysia.  
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CULTURAL STRATEGY OF PESANTREN SURYALAYA 
– TASIKMALAYA AS CENTER OF ISLAMIC STUDIES IN 














Changes in all aspects of life are now entering the 4.0 era, known by the fourth 
industrial revolution, characterized by the dominance of proficiency in various fields. 
This indicates that culture is an important aspect that plays a role in realizing the 
process. This article discusses about Pesantren Suryalaya's cultural strategy as a center 
of scientific study and amaliah in Islam that developed in Indonesia facing the 4.0 era. 
Efforts made by the pesantren Suryalaya cover various fields namely, religion, social, 
education, agriculture, health, environment, and country. Starting from the teaching 
of tarekat traditionally, formal education institutions, cooperative economic 
movement, as well as health care and treatment. Through methods based on Islamic 
values and local wisdom, Pesantren Suryalaya will be able to become the center of 
activity with considerable skill qualifications, in the face of the industrial era 4.0 









Pesantren Suryalaya established since 1905, founded by Sheikh Abdullah Mubarrak 
(popularly known as Abah Sepuh). This pesantren is located in the hamlet of Godebag, 
Pagerageung, Tasikmalaya, West Java. In the pioneering period of Abah Sepuh's 
leadership, this pesantren experienced many challenges, both from the colonial 
government, and the government and indigenous communities. After his death in 
1956, Pesantren Suryalaya passed by his son, named Shaykh Ahmad Shohibul Wafa 
Tajul 'Arifin, later known as "Abah Anom". 
 
This pesantren is popular in its uniqueness which develops the system of education as 
well as religious formation through tarekat. Since its founding in 1905 until now it has 




remained consistent as one of the teaching centers of the Qadiriyah wa 
Naqsyabandiyah (TQN) congregation. Pesantren Suryalaya is the biggest teaching 
center of TQN influence in Java and some regions in Indonesia, even its spread has 
expanded to abroad such as Malaysia, Brunei Darussalam and Syria. 
 
After the death of Abah Anom on September 5, 2011, the maintenance and 
management of pesantren was handed over to three people who had been appointed 
by Abah Anom himself, namely KH. Noor Anom Mubarok, BA., K.H Zainal Abidin 
Anwar, and H. Dudun Noorsaiduddin. The guidance of the pesantren in maintaining 
the purity of TQN is currently done by the 50 talqin representatives. Ulama and 
congregation in pesantren Suryalaya still regard Abah Anom as his murshid, and until 
now there is still no substitute. Nevertheless, pesantren activity is still going on as 
usual when the late Abah Anom still leads as murshid. 
 
The teaching of TQN developed by Pesantren Suryalaya, is a Sufi method that 
prioritizes ritual and riyadah system (practice) in the practice of dhikr and wirid. The 
doctrine of dhikr developed is the incorporation of Qadiriyah teachings in the 
repetition of dhikr jahar (loud dhikr) on the kalimah La Ilaha ilia Allah, and the 
teachings of Naqsyabandiyah which teach the repetition of khafi dhikr (zikr with heart) 
on the word of Allah. Each practice of this dhikr has different but continuous functions. 
The repetition of the kalimah La Ilaha ilia Allah as much as 165 times is expected to 
function as a way for the strengthening of aqidah (tawheed), so that someone who 
practices it can believe only God is the hope and purpose. The word of God that is 
always whispered in one's heart is the influence or result of the first method of 
remembrance, and one feels himself closer and everything leans to God. 
 
The actualization of TQN teachings in Pesantren Suryalaya has now shown its 
existence in society. Ranging from teaching tarekat traditionally to the community at 
the pesantren, then established formal educational institutions such as Kindergarten 
to Higher Education, as well as economic-cooperative movements. Pesantren also 
plays not only as a center of TQN development. Form of actualization was done in the 
realm of health and medicine, one of them through a special institution for the healing 
of various physical diseases and non-physical (mental). 
 
Currently, Pesantren Suryalaya is developing several activities in order to keep pace 
with the rapid technological progress due to the impact of globalization. The activity 
is a manifestation of the cultural strategy undertaken by pesantren suryalaya, in order 
to remain consistent with the longstanding religious routine of the tarekat, yet to keep 





Cultural production is an expression or representation created by or associated with 
a group with a community and / or community bond. Cultural production generally 
emerges from a special historical context, while taking and reflecting on the meaning 
associated with the group. Cultural production presents ways to achieve goals and 




helps create identity. Cultural production involves the transformation of the human 
outward environment to be more in line with the inner environment or the contents 
of human consciousness. The essence of Bourdieu's cultural production theory is the 
theory of human practice that combines the theory of agents or actors as agents 
centered in social theory objectively by emphasizing the structural dimension in 
shaping social life. 
 
Bourdieu states that in the production of culture, social practice is a key element of a 
culture in producing its cultural products. Bourdieu's Practice Theory has the following 
equation: (Habitus x Capital) + Domain = Practice. Practical theory is Bourdieu's idea 
of the product as a product of the habitus relation as a product of history, and the 
realm of historical products, in the realm of betting, the forces and the people with 
the capital, and the people who have no capital. Capital is a concentration of strength, 
a specific force that operates in the realm (Takwin, in Harker et al., 2009: xx). 
Bourdieu's theory of practice rests on several key concepts including: habitus, field, 
and cultural capital. 
 
Culture Strategy according to Van Peursen is a human effort to learn and design its 
culture. Cultural strategy is not just about government policy issues about culture, but 
more broadly than that. Cultural strategy is rooted in the inner question of human 
beings striving for by all. In understanding the interconnectedness of culture as the 
basis of human and culture as a future planning, therefore, culture here is placed as 
an instrument. 
 
Duranti (1997: 39) describes culture as a means of mediation. Tools (including 
language) and artifacts are mediations between humans and the environment. Tools 
by definition are objects of mediation, objects that exist between the user and the 
object being worked on. This is in accordance with Marx's opinion "instrument of 
labor". In the view of "instrument of labor", anyone human uses objects to control the 
environment and produce resources. By definition, such instruments are always "in 
between". They are between humans and their food, for example forks, people and 
weather (umbrellas). People and physical objects, people and others (gesture, 
speech), personal thoughts and person (private speech, mental representation). 
 
Culture organizes the use of tools for certain activities, such as hunting, cooking, 
building, war, remembering the past and planning for the future. Culture as a 
collection of relationships from various mediation systems that rely on various means 
of communication and cognition. This becomes difficult when talking about "a" 
culture, although it is still possible to use it as a "cultural" adjective when discussing 
the mediation system used by a group of people in a particular activity. The term 
culture becomes a loss of power that wipes out the whole group or population 
representation. Deconstruction of cultural terms was developed in later theory of 











The problem discussed in this article is about how a pesantren is able to face the global 
challenges that occur. Advances in technology and information are growing rapidly 
will be utilized by Pesantren Suryalaya optimally for the progress of the congregation, 
both in terms of religiosity and aspects of scientific activity. In addition, this discussion 
will describe any efforts undertaken by Pesantren Suryalaya, in order to remain to 






This research uses qualitative and descriptive analytic methods. Qualitative methods 
are considered relevant in this study, because the empirical data used, as well as the 
resulting findings are not obtained through statistical procedures and other forms of 
calculation. The approach used was ethnography. Analysis of the data involves a 
variety of approaches are intended to reveal the truth of the phenomena that occur 
along with meanings. Data acquisition is done by the author of the participatory 
observation, interview and review of the literature relevant to the research. This 
research data is taken directly from the research location, namely Pesantren 
Suryalaya, Dusun Godebag Rt. 01 / Rw. 02, Desa Tanjungkerta, Kecamatan 
Pagerageung, Tasikmalaya - West Java. 
 
 
RESULT OF ANALYSIS 
 
Based on the results of data analysis from field research, Pesantren Suryalaya has its 
own way of dealing with challenges in this 4.0 era. The following are the activities 
undertaken by Pesantren Suryalaya: 
















From these activities, Pesantren Suryalaya make certain efforts and steps in facing 
global challenges, among them: 
 
1. Developing a digital and online communication system with the branches and 
relationships of Pesantren Suryalaya 
2. Conduct scientific studies for santri and pilgrims in special forums, by inviting 
qualified resource persons. 
3. establish cooperation with several foreign countries such as Malaysia, 
Singapore, Brunei, Syria, Morocco and others. 
 
The third effort is a strategy of Pesantren Suryalaya to develop their wings and 





Based on the analysis above, it has been described that Pesantren Suryalaya have a 
series of religious activity, which is the basic foundation that must be understood and 
practiced in every facet of life. Here is a description of the activity of Pesantren 
Suryalaya: 
 
a. Zikir (zikrullah) 
Zikr or Dhikr (Arabic: ذکر, ðɪkr) is a Muslim worship activity to remember God. Zikir is 
referred to in the teachings of TQN is a typical meaningful dhikr. Zikir in question is 
hudhur al-Qalbi ma'a Allah (the presence of our hearts with Allah). Zikir that has been 
developed is a merging of the teachings of Qadiriyah, namely the repetition of the 
dhikr jahar (loud zikr) on kalimah La Ilah ilia Allah, and the teachings of 
Naqsyabandiyah is by repetition of dhikr khafi (zikr in the heart) for the word Allah. 
Each practice of this dhikr has different but continuous functions. The repetition of 
the kalimah La Ilaha ilia Allah 165 times is expected to function as a way for the 
strengthening of aqidah (tawheed), so that someone who practices it can believe only 
Allah is the hope and purpose. The word Allah is always whispered in the heart of a 
person, is the influence or result of dhikr jahar, so that one will feel himself closer and 
everything is leaning only to Allah. 
 
b. Talqin and Bai'at 
Talqin is the teacher's warning to the disciple, while bai'at is the ability and devotion 
of the disciple in the presence of his teacher to practice and do all the virtues 
commanded5. The practice of zikr and other TQN practices, usually begins with the 
talqin process. It is intended that in doing every tarekat practice, the jamaah can 
optimize the quality of worship and amaliah. Talqin process is done by a teacher 
(mursyid) that has been determined. 
 
                                                          
5 Tim penyusun, Satu Abad Pondok Pesantren Suryalaya: Perjalanan dan Pengabdian 1905-2005, (Tasikmalaya: Yayasan Serba Bakti Pondok Pesantren 
Suryalaya, 2005), hlm. 96 





Khataman derived from the word khatama, yakhtumu, khatman, which means it has 
completed all or finish. Khataman in TQN means completing the aurad reading (wirid), 
which is the teaching of TQN at a certain time. Wird, minimum read as a whole to be 
completed within one week. Khataman performed after the completion of fardhu 
prayer (shalat) and dhikr. The contents of the khataman consists of tawassul, 
recitation of certain verses from the Qur'an, salawat, and end with a prayer of 
khataman. It is intended that wirid can be done khusyu 'and complete. Pesantren 
Suryalaya usually perform khataman every ba'da maghrib until the time of prayer isya, 
also held every ba'da Ashar on Monday and Thursday.  
 
d. Manaqib 
Manaqib is a solemn and scientific activity of jamaah TQN Pesantren Suryalaya. 
Manaqib comes from Arabic, from lafadz "manqobah" which means the story of the 
piety and virtue of one's science and charity. Manaqib is a practice and manifestation 
of TQN, whose implementation is done once a month in accordance with a 
predetermined schedule. 
Manaqib has an arrangement of activities as follows: 
1. Opening 
2. The reading of the Holy Qur'an 
3. Tanbih readings 
4. Tawasul 
5. The recitation of Manaqib Shaykh Abdul Qadir Al Jaelani 
6. Da'wah / Tabliqul Islam by Mubaligh from Pesantren Suryalaya 
7. Sholawat Bani Hasyim reading 3 (three) times. 
 
Overall this activity should be followed by jamaah at Manaqib activities. The core 
procession of manaqib begins when reading the verses of the Qur'an, followed by the 
recitation of the tanbih by the elders of the pesantren. Tanbih is a testament of the 
founder of Pesantren Suryalaya Syekh Abdullah Mubarok bin Mohammed Nur. Tanbih 
contains guidelines and guidance of the attitude of life that must be implemented by 
the whole family of Pesantren Suryalaya. Rahmat (2005: 5) explains that the tanbih is 
a description of an infinite value of high, expensive and important when compared 
with property. 
The next core activity was the tawasul and the recitation of the shaykh of Sheikh Abdul 
Qadir Al Jaelani. The reading of this manaqib contains the stories of various superiority 
and karomah of Shaykh Abdul Qadir Al Jaelani written in the form of prose and poetry. 
After the reading of manaqib, activity continued with da'wah / tabliqul Islam. This 
activity is a form of scientific solemn procession Manaqib, because it is the submission 
of the results of development and the advancement of science in the Islamic world. 
Manaqib activities closed with sholawat reading and prayer by the whole jamaah. 
 
Manaqib has become the culture of jamaah TQN in Pesantren Suryalaya. Manaqib able 
to create and realize the dynamic conditions of the order values of life for continuously 
developed by each generation. 
 





Riyadhoh, etymologically means practice, ie spiritual practice in a certain way 
commonly practiced in Sufism. For jamaah TQN, the ultimate riyadhah is zikrullah. 
When zikrullah has become deeds performed after every fard prayer, a student may 
ask the teacher (murshid), additional practices that can strengthen faith, makes it easy 
to achieve the ideals of life, and overcome the difficulties encountered in life. 
Riyadhah usually given systematically, start and learn an evening shower, bath 
repentance, sunna fasting on certain days, melek (not slept for a certain time while 
reading a particular prayer), saefi (Hizbul Yemen), niis (do not eat rice, do not eat salt, 
do not eat meat, not lack of water in a given time) and others. Overall this practice 
carried out under the guidance and supervision. 
 
f. Ziarah (pilgrimage) 
Ziarah in Arabic comes from the root word zaara, yazuuru, ziyaaratan means a visit. 
According to the terms of Sufism, a ziarah is a visit to the pious people, the prophets, 
the guardians of the scholars, both living and deceased. In the early days of Islam, the 
ziarah was forbidden by the Prophet because he fears of idolatry, and the behavior of 
people who make pilgrimages are still close to the jahiliyyah lifestyle. However, when 
the Prophet saw that the behavior of friends would not deviate to polytheism, the 
Prophet advised the pilgrimage to his companions. 
 
Based on the previous explanation, it can be seen that the pesantren suryalaya still 
holds strong traditions in carrying out its religious practice. However, it is not an 
obstacle to keep abreast of current developments and progress. Even armed with the 
strength of faith of the religious amaliah, pilgrims from Pesantren Suryalaya able to 
develop themselves with good quality. 
 
It is realized by the strategic steps undertaken by Pesantren Suryalaya in facing global 
challenges such as: 
 
1. Developing a digital and online communication system with the branches and 
relationships of Pesantren Suryalaya. 
 
Pesantren Suryalaya Tasikmalaya is the center of the teachings of Tarekat Qadiriyah 
wa Naqsabandiyah. Pesantren congregations are spread throughout Indonesia. To 
facilitate coordination with worshipers and the community in each region, Pesantren 
Suryalaya makes an online information system by utilizing internet technology 
through the website, which contains various information related to amaliah and 
scientific activities of pesantren. 
 
2. Conduct scientific studies for santri and pilgrims in special forums, by inviting 
qualified resource persons. 
 
In the field of scholarship, Pesantren Suryalaya is a center of influential Islamic studies 
in Indonesia. This is supported by the establishment of formal education institutions 
ranging from elementary schools to universities. the study of Islam is presented in a 




scientific forum which not only deals with religious activity, but also studies science to 
actual events that occur, based on the Qur'an. 
 
Through this study, the students and pilgrims get the knowledge that becomes 
additional provisions in running his life. They not only learn, but get various life 
experiences from the teachers and material providers who are present in each study 
activity. This shows the full effort made by Pesantren Suryalaya to keep the latest 
insight into what is happening in the world. 
 
 
3. Establish cooperation with several foreign countries. 
 
As a center of Islamic studies in Indonesia, Pesantren Suryalaya has also worked with 
several other Islamic countries in various fields, especially in amaliah and scientific 
activities. In the amaliah activity, the teachings of the Tarekat Qadiriyah wa 
Naqsabandiyah in Pesantren Suryalaya have spread to Malaysia, Singapore, Brunei 
and Syria, even those countries have opened representative offices that have taken 
to Pesantren Suryalaya. 
 
In scientific activities, Pesantren Suryalaya conduct cooperation in various fields, 
especially in the field of research and education. There have been many researchers 
who conduct studies on Pesantren Suryalaya, originating from various countries 
around the world. Then the results of the study became the material of study 
presented in special forums organized by pesantren 
 
Based on the whole description, Pesantren Suryalaya has made several efforts in 
developing themselves in order to follow the ongoing technological progress. 
Pesantren Suryalaya cover various fields namely, religion, social, education, 
agriculture, health, environment, and country. Starting from the teaching of tarekat 
traditionally, formal education institutions, cooperative economic movement, as well 
as health care and treatment. Through methods based on Islamic values and local 
wisdom, Pesantren Suryalaya will be able to become the center of activity with 
considerable skill qualifications, in the face of the industrial era 4.0 without leaving 
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Space Concept knowledge about Balinese Traditional Dwelling architecture is very 
limited. This is allegedly because the formulation of the space concept is oriented in 
one period only. Balinese Architectural Development has experienced five periods 
namely; Bali Mula, Bali Aga, Bali Madya, Bali Kolonial and Bali Modern (Gelebet, 
1985). These three early developmental periods have significant traditional features. 
It needs a thorough research on the three dwelling composition, so the formulation 
concept of traditional Balinese dwelling architecture can enrich Nusantara heritage. 
The purpose of this study is to find out the space concept of traditional Balinese 
dwelling building architecture. The research was conducted by qualitative descriptive 
method, with ethnoscience approach. Space objects are observed directly through the 
field and a variety of writing sources that support the research. The result of this 
research is the formula about the space concept of interior and architecture of 
traditional Balinese dwelling as the intangible cultural heritage. 
 




Building civilization and character of the nation is not enough with only responding to 
the development of industry to meet the physical demands, but there must be 
knowledge as a fill of spiritual demands. Truth, kindness and beauty are to meet 
physical demands as well as non-physical. Therefore these two demands must run in 
harmony so that a harmonious life can be achieved. Nusantara heritage as a hidden 
value that has a strong character can be utilized to revitalize the national identity from 
industry exposure and modernity. The heritage value of indigenous wisdom that has 
survived for hundreds of years, proves that the work of the former creates power and 
resistance to challenges. The rapidly evolving industrial revolution of 1.0-4.0, has 
altered many things about the creation of today's dwelling building architecture, 




including the exposure of various "spatial" values as a legacy of greatness. One of 
these precious heritages is the dilemma of the space concept that is almost immersed 
in the complexity of a pragmatic modern concept. The space concept is one of the 
intangible cultural heritage because of its abstract characteristic. Although abstract, 
the heritage of the Nusantara values provides "spirit" and strong inspiration for the 
formation of visual compositions of a work. The value of Nusantara has inspired that 
the art work should not only think about practical issues but also consider its praxis 
issues. Practical problems only think about functions and appearances, while the 
praxis problem has to think about the invisible problems that lie behind the work 
composition, which is also known as the aesthetics of space. The aesthetics of space 
is the soul of the various space compositions that have been born from the Balinese 
era until the time of the Balinese. Spirit or soul of the aesthetics of this space can 
provide a strong character because it can reveal the beauty (eidos), the invisible 
identity, into the composition of space to have a deep earth soul that is Nusantara. 
These intangible cultural heritage values have given rise to various compositions of 
building in traditional Balinese interior and architecture.   
 
LITERATURE REVIEWS 
The concept is the integration of various elements into a single unity that is used as a 
basis for composing the praxis (intangible) to the practical (tangible). The space 
concept is to integrate the various elements of space into one-piece composition of 
work to achieve wholeness and harmony. Therefore, the traditional Balinese dwelling 
architecture is a dwelling architecture that not only thinks about physical issues but is 
seen as a "living statement" which departs from the Balinese Hindu values and 
environment as the wholeness and totality of its human life statement (Sularto, in 
Remawa, 2015). The strength of these praxis knowledge has been tested for more 
than five hundred years, as Bali has experienced five architectural developments from 
the Bali Mula, Bali Aga, Bali Madya, Bali Colonial and Bali Modern (Gelebet, 1985). 
 
Hildebrand and Schmarshow, have crystallized the idea of space as essential in the 
architecture and sense of space has surfaced since the 1890s. Long before Lao Tzu-
Hegel, it has been stated that the space contained "in it" is more essential than the 




material. The most essential of architectural interiors is about "space concept" 
(Remawa, 2013). Therefore, the correlation between the space concepts with the 
embodiment of architectural interiors is the starting point of research in modern 
times. The term space is rooted in the classic spatium term become espace in French, 
spazio in Italian and espacio in Spanish. The word Raum also refers to the notion of 
room in English and ruimte in Dutch and all contain the notion of "space" (van de Ven, 
1991). 
 
The understanding of Nusantara space is a presence, not a void, because there is 
something not present there, nor is it held, because of the presence of existence. The 
presence of space is the presence of shadows that shelter and shade. Space is a state 
that has a presence, because if there is no absence, he is no longer called space, but 
becomes the awang-awang and uwung-uwung (sky that is void) (Prijotomo, 2009). 
Space in the architecture is to form the control of nature for human life, so there is a 
strict separation between nature and humans (Adiyanto, 2009). 
 
PROBLEM STATEMENTS 
Various theories in various writings that discuss about the architecture of traditional 
Balinese dwelling buildings that develop today, can obscure the existence and value 
of the building architecture. The obscurity of Balinese dwelling building architecture 
theories of Bali Mula, Bali Aga and Bali Madya continue to occur without giving any 
new view on the various knowledge that lies behind the realization of the architecture. 
Past repetitions (me-mimesis) have been made without deep criticism, so knowledge 
circulating at the moment, tends to be banal and less critical. The concept of Balinese 
traditional architecture currently refers only to the concept of Balinese dwelling 
architecture Bali Madya without looking at the previous development of Bali Kuna or 
Bali Mula and Bali Aga which has significant differences in the level of space and 
aesthetic concepts. This problem will continue if the critical writing about the concept 
of space as an idea, the concept of the realization of Balinese traditional architecture 
does not exist. This intangible value is a fundamental thing that must be disclosed so 
that the hidden value as a prior legacy can be understood more clearly by the next 
generation. Based on this phenomenon then, more intense research is needed about 




the concept of traditional Balinese dwelling building architecture to make it more clear 
and easy to understand. 
 
METHODOLOGY 
This research was conducted by using descriptive analytic method and have 
qualitative (postpositivistic, interpretive) quality. This research model is used, because 
the researcher wants to know deeply about the meaning of space behind its form. 
Also to construct an aesthetic phenomenon, find space concepts on Balinese 
traditional dwelling building architecture with written sources and observations. Data 
sources use field research to obtain primary data and library research to obtain 
secondary data. Qualitative research by emphasizing the researchers as a key 
instrument, then the data analysis that is inductive/qualitative will concentrate more 
on the meaning than the generalization. 
Data collection techniques are conducted in triangulation (combined /simultaneous), 
data analysis is inductive/qualitative and done by library study, observation, 
documentation and interview. Qualitative research based on postpositivistism 
philosophy or interpretive paradigm, is a reality or object that can not be seen partially 
and broken down into several variables. Qualitative research considers the object as 
something dynamic, the results of the construction of thought and interpretation of 
the symptoms observed entirely (Sugiyono, 2011). This qualitative research 
emphasizes the researcher as a key instrument, so that the data analysis will be 
inductive/qualitative and concentrate more on meaning than generalization. 
Assessment will be based on an analysis of the suitability between scientific theories 
and observations in the field, so that an analysis of form studies between field facts 
and library theory is formed. Direct observation is indispensable so that it participates 
in society's lives with the aim of understanding how traditional Balinese society 
organizes its culture in their minds and then applies it in life (ethnosains). 
 
Based on this determinant variable, the research is done in the area of Bali Mountains 
and the subject of research is the district of Buleleng, Karangasem, and Bangli. Data 
analysis conducted in this research is inductive based on facts found in the field and 
then constructed into a hypothesis or theory (Sugiyono, 2011). The researcher will 




construct thoughts based on objects (departing from empirical objects), objects 
"experienced", researchers engage intensely with objects, departing from small 
events to larger things or from parole to langua. 
 
Assessment is based on an analysis of the compatibility between scientific theory and 
field observations. Broadly speaking data analysis can include three steps, namely; 
preparation and application of data in accordance with the research approach 
(Arikunto, 2010, 278). Furthermore, data is analyzed continuously with qualitative 
analysis method to find result with careful observation quality. The results of this 
analysis are then adjusted to the logic of design thinking and architecture associated 
with the subject so that the quality of the concept of space contained in the case can 
be known. The study will be conducted with an ethnosciences approach, so that the 
quality is well directed and focus on the space concept associated with the work of 
cultural architecture of Balinese traditional dwelling buildings. 
 
RESULT OF ANALYSIS 
The space concept of the Bali Mula, the Bali Aga and Bali Madya are the three periods 
that have inherited the space concept of Bali traditional dwelling and still continue to 
this day, because the supporting community still preserves the heritage from 
generation to generation. These three space concepts are the founders of traditional 
Balinese architecture buildings to date. Each has a strong character and has a variety 
of shapes on the building composition. But in general the space concept can be read 
from the orientation of space, which is manifested by the composition of traditional 
architectural dwelling in the environment, which is inherited to date, and is known for 
the dwelling buildings Bali Mula, Bali Aga and Bali Madya. In the following discussion 
can be described one by one about the existence of the space concept of traditional 
dwelling as a legacy of objects that still survive in Bali. With the limitations of space 
concept writing as an intangible cultural heritage at this time, ethnoscience has a 
central role that can be used as an approach in this study. This is done to find out how 
the traditional community constructs its culture especially regarding intangible 
cultural heritage. 
 




a. Bali Mula Space Concept 
Based on the relics of existing dwelling buildings that still exist today, the space 
concept of Bali Kuna or Bali Mula are supported by the people of Terunyan Village, 
Kayu Selem, Celagi and Kayuan. All these villages are located adjacent around the lake 
at the foot of the ancient mountain of Batur. The concept of the dwelling building 
space is communal, cluster and is between the hills/mountains and lakes. The lake is 
the water orientation that became the basis for the construction of dwelling building 
architecture to the four villages. Water (sea/lake) and mountain/hill became the 
orientation to place of the traditional dwelling buildings architecture in the middle of 
both parts of nature. The archipelago man's previous place of life is indeed close to 
the water like on the beach or on the edge of the lake. The water in question can be 
either sea water or lake water. Behind there is a hill and or mountain orientation that 
is along the hill and Mount Abang and Mount Batur as the background of its dwelling 
architecture. The water orientation as the implementation of the segara/tasik 
concept is the orientation of the front of the building, while the hill or mountain is the 
orientation behind it. For more details, the concept of traditional dwelling building 











Picture 1. Bali Mula Space Concept 
 
b. Bali Aga Space Concept 
Bali Aga is a period known after the arrival of Rsi Markandeya, and undagi or its very 
famous architect known as Kebo Iwa and Empu Kuturan. The village of Bali Aga or also 
called the village of Bali Mountains, extends from the hills of the western part of Bali 
Island from Jembrana, Buleleng, to Karangasem regency in the eastern part of Bali. 
Based on observations at Bali Aga’s various locations such as; Sidatapa, Tigawasa, 
Sembiran, Jullah, Bugbug, Tenganan, Pengotan and Penglipuran, Bali Aga space 




concept is linear and communal. The concept of traditional dwelling building 
architecture space makes the Kaja-Kelod axis as the axis of the dwelling. Therefore, it 
is concluded that the space concept of Bali Aga is based on Kaja-Kelod orientation. 
The Kaja orientation is as the highest place, and the Kelod orientation is as the lowest 
place so often also known as the up-bottom concept. Relics that are still widely 
encountered is the concept of Mount Agung and Mount Lebah, the highest place 
(Mount Agung) and the lowest place (Mountain Lebah). The two concepts of space 
are then honored and worshiped in a place called pelinggih Gunung Agung and 
Gunung Lebah. Based on this relic, the concept of the mountain as a place of fire 
departure can be in the highest place (Kaja) and can also be in the lowest place (Kelod). 
Proven in this period the kitchen can be placed in the highest area (Kaja) that is Bale 
Meten (Bale Daja) or in Paon/kitchen (Bale Delod), placed in the lowest area. More 
details can be seen in the following figure. 
 
Based on the concept of Kaja-Kelod space, the composition of traditional Bali Aga 
dwelling building tends to extend from the highest place (Kaja) to the lowest place 
(Kelod) or located from North to South for dwelling building location in the area of 
South Bali and from South to North for dwelling building location located in North Bali 
area. Similarly, about the interior space, kitchen placement (paon) and Bale Meten is 
always oriented towards the direction of Kaja and Kelod or the highest place (sky) and 












Picture 2. Bali Aga Space Concept 
c. Bali Madya Space Concept 
Bali Madya, Bali Aga and Bali Mula have different space concept which is quite 
significant among one another. But from this third period, the space concept of Bali 




Madya has the most complete data, because in addition to its building form which is 
still widely used, this period also has original text about the design of traditional 
Balinese shaped palm lontar called Ashta Bhumi and Ashta Kosali. This original text 
provides very complete and written data in ancient Javanese or Kawi (Bali) letters. The 
space concept of dwelling building architecture, not only oriented Segara-Giri and 
Kaja-Kelod only, but added one more orientation that is the concept of East-West 
(Kangin-Kauh) or often known as Urip-Pati concept. This concept intends to 
implement guidance/direction of life that is oriented toward the East (urip) 
orientation and death (pati) oriented toward the West. 
 
The acculturation of the Bali Aga and Bali Madya concept spawned the Kaja-Kelod 
(Up-Down/highest-lowest) and Urip-Pati (East-West/life-death) cross-axis which came 
to be called the Catuspatha concept or crossroads. Based on the space concept of this 
Catuspatha then every village and its dwelling architecture always refers to this space 
concept. Examples of existing models in the composition of traditional dwelling 
buildings is the existence of natah (middle lawn) in a yard as orientation bale/other 
buildings. This concept is derived from the Kreb Bhuana lontar text which is also often 
called Padma Bhuana, or Pengider-Ider. These concepts and philosophies are 
composed on all actions and works undertaken by the Balinese people, either from 
the ceremony for the underworld (Bhuta Yadnya), the ceremony for the human nature 
(Manusa Yadnya), the ceremony for the ancestral realms (Pitra Yadnya) and the 
ceremony for the holy rays of God (Dewa Yadnya). The integration of this space 
concept in various activities of Balinese society life led to the golden age of art in Bali, 
in the kingdom of King Dalem Waturenggong (1460-1550). At this time the regularity 
as a prerequisite of beauty is implemented in various activities of life in Bali. More 






























Writing sources that describe the concept of traditional Balinese dwelling building 
architecture, in particular and detail are very limited. Most discuss about architectural 
forms and tend not to have clear boundaries. Everything is mixed and can’t separate 
the concepts that underlie the architecture of dwelling buildings of Bali Mula, Bali Aga 
and Bali Madya. Bali Kuna architecture for example, many discuss about Bali Aga, 
whereas Bali Kuna limitation is before the coming of Rsi Markandeya. The space 
concept based on the orientation of direction on the architecture of traditional 
dwelling buildings in Bali, is divided into three major sections based on its time. The 
period of Bali Mula is also known as the period of Bali Kuna is the period before the 
arrival of Rsi Markandeya to Bali in the year 800 AD, The period of Bali Aga (800-
1342M) is the period after the arrival of Rsi Markandeya and known as the period of 
Bali Mountains and the last is the period of Bali Madya the period that began since 
the arrival of Majapahit to Bali in 1342 AD. These three periods have spawned 
different dwelling architecture space concept and then merge into a single unit after 
the arrival of the Majapahit period. 
 
Based on field facts and various writings as supporting analysis and cultural activity 
relics as a result of integration of all flow before Bali Aga period, hence the space 
concept of dwelling architecture building of Bali Mula is based on direction of water 
and hill/mountain, with proof of existence of dwelling building architecture is 




between lake of Batur and along the hills/Mount Abang at the foot of the ancient 
mountain of Batur. Observations were conducted in the villages of Songan, Tarunyan 
and Kedisan or some villages on the outskirts of Lake Batur. 
 
The architectural concept of Bali Aga dwelling based on observation in village of Bali 
Mountains/Bali Aga such as; Sidatapa, Tigawasa, Sembiran, Jullah, Tenganan, Bugbug, 
Pengotan and Penglipuran showed the orientation of Kaja-Kelod direction or the 
highest place to the lowest place. This is also indicated by the existence of Pura Puseh 
(stana worship for Lord Vishnu) as a symbol of heaven/highest/water. Pura Dalem 
(stana worship Lord Ciwa) as a symbol of down/lowest/earth/fire. The concept of 
dwelling architecture extends from Kaja to Kelod direction. 
 
The concept of Balinese dwelling building architecture is observed in the area of South 
Bali especially in Gianyar, Bangli and Klungkung districts that still exist to date. 
Architecture orientation of dwelling buildings leads to the middle or to the 
natah/natar as the center of the room. The type of building consists of four main 
buildings known as Bale Daja (Gunung Rata, Meten) as a symbol of the direction Up 
(Kaja) or water (God Vishnu). Bale Dangin (Bale Gede, Semanggen) as a symbol of the 
direction of the East or Urip (God Iswara). Bale Dauh (Sanga Pole, Loji) as a symbol of 
the direction of the West or Pati (God Mahadeva) and Bale Delod (Paon) or kitchen as 
a symbol of the Lower direction (Kelod) or fire (God Brahma). The space concept 
derived from the Hindu Philosophy and written in the palm leaf of Kereb Bhuana has 
become the spirit of life in the embodiment of Balinese traditional dwelling building 
architecture so it has a good order to realize an aesthetic appeal. 
 
These three spatial concepts, can be taken into consideration in further research, to 
deepen various intangible cultural heritages that are still hidden. These hidden values 
can affirm the character of the nation as true identity. Thus the interior and 
architectural design with personality in residential buildings will be inherited from the 
next generation in a sustainable manner. 
 
 





Based on the research that has been done, the concept of traditional Balinese dwelling 
building architecture has three concepts according to the period that has been passed 
which consists of 3 traditional periods. The space concept is: 1). The Segara-Giri 
concept is a sea and mountain oriented concept that is the concept of space about 
the highest and lowest place in the era of flat Earth knowledge, which was inherited 
during the Bali Mula period. This concept is often also known as the concept of Giri-
Tasik or the concept of Mount-Sea. 2). The concept of Kaja-Kelod is the concept of 
upper space or the highest place, and the lower space or the lowest place, which is 
inherited during the Bali Aga period. This concept is also known as the concept of 
Heaven and Earth, because the upper orientation is the sky and the lower orientation 
is the Earth's core. 3). The space concept Catuspatha or better known as the concept 
of Kaja-Kelod and Kangin-Kauh. Kaja-Kelod is the upper and lower orientation of the 
Earth's mind round and the Kangin-Kauh is the sunrise and sunset orientation or also 
known as the urip-pati (birth/live-death) concept. 
 
The conclusions of this research are: the architecture space concept of traditional 
Balinese dwelling building consist of concept; Segara-Giri, Kaja-Kelod and Catuspatha. 
These three concepts have laid the concept of traditional Balinese dwelling building 
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ABSTRAK 
Warisan budaya adalah simbol kekayaan rohani dan intelektual untuk semua 
tamadun. Ia dapat membentuk jati diri sebuah masyarakat dan identiti sesebuah 
negara yang menjadi tanggungjawab bersama untuk dilindungi dan dikekalkan. 
Warisan budaya dibahagi kepada dua kategori utama iaitu warisan ketara dan warisan 
tidak ketara. Warisan budaya tidak ketara seperti seni tampak, seni persembahan dan 
acara perayaan merupakan warisan yang perlu dipelihara dan dipulihara bagi 
memastikan kesinambungannya untuk generasi akan datang. Walau bagaimana pun, 
globalisasi dan perubahan sosial telah menimbulkan ancaman kepada warisan 
budaya. Generasi muda, generasi yang membesar dalam persekitaran digital, kurang 
berminat kepada pemeliharaan dan pemuliharaan warisan budaya. Maka, teknologi 
perlu diterokai untuk menarik minat mereka kepada warisan budaya. Perkembangan 
teknologi dalam era Revolusi Industri 4.0 (RI 4.0) kini memberi implikasi kepada 
pemeliharaan dan pemuliharaan warisan budaya. Teknologi seperti pemodelan 3 
dimensi, realiti maya dan realiti luasan, web semantik, multimedia dan permainan 
boleh digunakan untuk pemeliharaan dan pemuliharaan warisan ke arah menarik 
minat generasi muda untuk melestarikan warisan budaya. 
 
KATA KUNCI  
Pemeliharaan warisan, Pemuliharaan warisan, Revolusi industri 4.0, Warisan budaya, 
Warisan budaya ketara, Warisan budaya tidak ketara  
 
PENGENALAN  
Warisan budaya merupakan elemen penting dalam sesebuah masyarakat dan negara. 
Ia meliputi sejarah dari masa lalu, masa kini dan masa hadapan. Warisan memberi 
identiti manakala budaya dapat mengekalkan pembangunan pada sebuah negara 
(Prajnawrdhi, Karuppannan, & Sivam, 2015). Menurut Petronela (2016), warisan 
adalah salah satu komponen penting yang mempunyai peranan untuk mencipta 
watak, identiti dan imej sesebuah negara. Manakala, budaya merupakan amalan 




seseorang dalam kehidupan seharian mereka yang boleh membentuk watak, tingkah 
laku, dan tabiat. Budaya diperoleh secara sosial dan disampaikan dari satu generasi ke 
generasi berikutnya. 
 
United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO) 
mendefinisikan warisan budaya sebagai warisan artifak fizikal dan sifat tidak ketara 
kumpulan atau masyarakat yang diwarisi dari generasi masa lalu, yang dikekalkan 
pada masa kini dan diberikan untuk manfaat generasi akan datang.  UNESCO juga telah 
mengisytiharkan bahawa warisan budaya boleh dikategorikan sebagai warisan budaya 
ketara, seperti bangunan dan sekitarnya, atau tidak ketara, seperti adat dan cara 
hidup tempatan. Oleh yang demikian, warisan budaya adalah sesuatu yang 
menggambarkan memori keseluruhan hidup masyarakat serta melambangkan 
ketamadunan sesuatu masyarakat itu. 
 
Aset warisan budaya adalah artifak tidak ternilai yang mempunyai nilai sejarah dan 
moral yang sangat tinggi. Ia adalah satu-satunya alat yang dapat mengesan kitar hayat 
tamadun dan memindahkan pengetahuan dan pendidikan sepanjang masa (Belhi, 
Bouras, & Foufou, 2017). Walau bagaimanapun, warisan budaya kini semakin 
dilupakan, akibat globalisasi dan pembangunan. Ia terancam dengan perubahan cara 
hidup yang pesat, perkembangan budaya bandar dan pertumbuhan teknologi dan 
ekonomi (Alivizatou, 2011; Loh, 2001). Oleh itu adalah menjadi keutamaan untuk 
memelihara dan memulihara aset ini bagi sesebuah masyarakat dan negara. 
Pemeliharaan dan pemuliharaan warisan budaya adalah penting bagi memastikan 
kesinambungannya untuk generasi akan datang.  
 
Teknologi digital yang pesat berkembang pada masa kini banyak mempengaruhi 
manusia dalam menjalani kehidupan seharian. Penggunaan teknologi semakin 
meningkat dalam pelbagai bidang seperti perubatan, pendidikan, perniagaan dan lain-
lain lagi. Perkembangan teknologi dalam era Revolusi Industri 4.0 (RI4.0) menjadikan 
penggunaan teknologi semakin meluas dalam bidang warisan budaya. Teknologi 
terkini RI4.0 termasuklah kecerdasan buatan, robotik, teknologi percetakan 3D, realiti 
luasan dan simulasi. Teknologi seperti pemodelan 3 dimensi (3D), realiti maya, realiti 
luasan (augmented reality), web semantik, multimedia dan permainan digital boleh 
diadaptasi untuk pemeliharaan dan pemuliharaan warisan budaya. Penggunaan 
teknologi secara efektif dapat menarik minat generasi muda terhadap warisan dan 
seterusnya untuk melestarikan warisan budaya. Kertas kerja ini membincangkan 
berkenaan penggunaan teknologi untuk memelihara dan memulihara warisan budaya 
terutamanya warisan budaya tidak ketara.  
 
WARISAN BUDAYA 
Menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka (2007), warisan merupakan sesuatu yang 
diterima secara turun temurun oleh seseorang dalam suatu kelompok masyarakat 
daripada generasi terdahulu. Jabatan Warisan Negara mendefinisikan warisan sebagai 
sesuatu yang diwarisi dari generasi yang terdahulu dan ia merupakan khazanah negara 
yang pernah atau sedang dimiliki oleh seseorang atau sesuatu kelompok masyarakat 
atau manusia sejagat yang menjadi tanggungjawab bersama untuk dilindungi dan 
dikekalkan (Jabatan Warisan Negara, 2016b). Selain itu, warisan adalah sesuatu yang 




diwariskan dari generasi terdahulu, yang kekal pada masa kini, dan yang dilestarikan 
untuk generasi akan datang bagi membolehkan mereka mendapatkan pengetahuan 
dan manfaat daripadanya (UNESCO, 1988, 2002).  
 
Manakala budaya adalah pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, undang-undang, 
kebiasaan dan keupayaan dan kebiasaan yang lain yang diperoleh oleh manusia 
sebagai anggota masyarakat (Tylor, 1981). Budaya merupakan tamadun peradaban 
yang meliputi cara hidup, pemikiran dan tingkah laku yang diwarisi dari satu generasi 
ke generasi lain. Selain itu, budaya adalah nilai yang terdapat pada manusia yang 
membantu untuk membuat dan membina identiti (Matarasso, 2001). Kepelbagaian 
warisan dan budaya merupakan sumber kekayaan rohani dan intelektual yang tidak 
dapat ditukar ganti untuk semua tamadun (Abd Manaf & Ismail, 2010).  
 
Konvensyen Warisan Dunia anjuran UNESCO tahun 2003 telah mewartakan warisan 
kepada dua kategori utama yang terdiri daripada warisan budaya dan warisan semula 
jadi. Warisan budaya dibahagikan kepada dua kategori iaitu warisan budaya ketara 
dan tidak ketara (UNESCO, 2003; Yuszaidy, Hanapi, Ab Samad, & Mohamed Anwar, 
2010). Rajah 1 menunjukkan pembahagian kategori warisan. Perbincangan seterusnya 









Rajah 1:  Kategori warisan (UNESCO, 2003; Yuszaidy et al., 2010) 
 
a) Warisan budaya ketara 
Warisan budaya ketara merupakan sesuatu warisan yang kekal dilihat dan boleh 
dipegang. Ia terdiri daripada bangunan dan tempat bersejarah, monumen, artifak, 
dan lain-lain, yang dianggap layak untuk dipelihara untuk masa hadapan. Warisan 
budaya ketara dibahagikan kepada kategori warisan statik dan warisan mudah alih 
(Jabatan Warisan Negara, 2016a; UNESCO, 2003). Rajah 2 menunjukkan kategori 
warisan budaya ketara.  
 
 
Rajah 2: Kategori warisan budaya ketara (Jabatan Warisan Negara, 2016a; 
UNESCO, 2003) 
• Bangunan bersejarah 
• Monumen 
• Pusat arkeologi 
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Warisan statik adalah seperti tapak tanah bersejarah, monumen, bangunan atau 
sesuatu yang tidak boleh dipindahkan. Contoh warisan statik adalah istana, kubu, 
tapak bersejarah Lembah Bujang dan lain-lain. Manakala warisan mudah alih 
terdiri daripada artifak bahan budaya yang boleh dipindahkan. Contoh warisan 
mudah alih seperti lukisan, ukiran, perabot dan lukisan dinding (Hua, 2010; 
Jabatan Warisan Negara, 2016a; UNESCO, 2003). Warisan mudah alih dipamerkan 
di muzium atau disimpan di arkib serta pusat penyelidikan.  
 
b) Warisan budaya tidak ketara 
UNESCO semasa Konvensyen Warisan Budaya Tidak Ketara 2003, mentakrifkan 
warisan budaya tidak ketara sebagai amalan, representasi, ekspresi, pengetahuan, 
kemahiran serta instrumen, objek, artifak dan ruang kebudayaan yang dikaitkan 
dengannya bahawa masyarakat, kumpulan dan, dalam sesetengah kes, individu 
mengiktiraf sebagai warisan budaya mereka. Warisan budaya yang tidak ketara, 
yang ditransmisi dari generasi ke generasi, sentiasa dicipta semula oleh 
masyarakat dan kumpulan sebagai tindak balas terhadap alam sekitar, interaksi 
dengan alam dan sejarah mereka, dan memberikan mereka rasa identiti dan 
kesinambungan, sehingga mempromosikan penghormatan terhadap 
kepelbagaian budaya dan kreativiti manusia. Selain itu, warisan budaya tidak 
ketara juga didefinisikan sebagai sesuatu perbuatan atau gerak geri manusia yang 
boleh dilihat, disentuh, dirasa, dihidu, atau didengari ketika ia dilakukan atau 
wujud, tetapi tidak lagi dapat dinikmati apabila ia tiada atau tamat (Jabatan 
Warisan Negara, 2016c).  
 
UNESCO telah mengkategorikan warisan budaya tidak ketara kepada lima domain 
iaitu tradisi lisan, seni persembahan, amalan sosial, ritual dan peristiwa perayaan, 
pengetahuan dan amalan mengenai alam dan pengetahuan dan kemahiran untuk 
menghasilkan kraf tradisional. Rajah 3 menunjukkan domain warisan budaya tidak 














Rajah 3: Kategori warisan budaya tidak ketara (UNESCO, 2003). 
 
Tradisi lisan adalah pelbagai bentuk percakapan termasuk peribahasa, teka-teki, 
cerita, puisi, legenda, mitos, lagu epik dan puisi, pesona, doa, lagu, persembahan 
Tradisi lisan 
Seni persembahan 
Warisan Budaya Tidak Ketara 
Amalan sosial, ritual dan peristiwa 
perayaan 
Pengetahuan dan amalan mengenai 
alam  
Pertukangan kraf tradisional 




dramatik dan banyak lagi. Manakala amalan sosial, ritual dan peristiwa perayaan 
merupakan aktiviti kebiasaan yang menstrukturkan kehidupan masyarakat dan 
kumpulan yang dikongsi dan relevan dalam kalangan ahli masyarakat tersebut. Seni 
persembahan pula terdiri daripada muzik, tarian dan teater suara dan instrumental 
pantomim, menyanyikan ayat dan lain-lain lagi. Pengetahuan dan amalan mengenai 
alam merupakan pengetahuan, kemahiran, amalan dan perwakilan yang dibangunkan 
oleh komuniti yang berinteraksi dengan persekitaran semula jadi. Pertukangan kraf 
tradisional merangkumi kemahiran dan pengetahuan yang terlibat dalam 
pertukangan sesuatu produk kraf. 
 
PEMELIHARAAN DAN PEMULIHARAAN WARISAN BUDAYA  
Warisan budaya merangkumi seluruh alam sekitar yang menggambarkan aktiviti dan 
kejayaan manusia pada masa lalu yang tidak dapat ditukar ganti (Feilden, B. M., & 
Jokilehto, 1993). Ini menjadikan pemeliharaan dan pemuliharaan warisan sama ada 
warisan budaya atau warisan semula jadi adalah sangat penting. Menurut kamus 
dewan, pemeliharaan bermaksud perbuatan memelihara, pembelaan dan perawatan 
manakala pemuliharaan bermaksud perihal berkaitan proses, usaha atau perbuatan 
untuk memulihara sesuatu. Pemeliharaan dan pemuliharaan adalah usaha yang perlu 
dijalankan bagi memasti kesinambungan warisan budaya untuk generasi akan datang. 
 
Warisan budaya semakin terhakis akibat perubahan secara tradisional dan 
pembangunan untuk kemajuan sesebuah negara. Pembangunan yang agresif dan 
proaktif telah meninggalkan kesan ketara dari segi kemusnahan, kepupusan, 
kehancuran dan kehilangan. Perubahan teknologi, demografi dan ekonomi memberi 
tekanan kepada warisan budaya menyebabkan budaya dan warisan tidak stabil. Usaha 
untuk memelihara warisan budaya bukan sahaja tertumpu kepada objek fizikal, 
seperti bangunan dan persekitarannya, tetapi juga warisan budaya tidak ketara 
seperti bahasa, seni, dan adat (Syahrul, Radzuan, Fukami, & Ahmad, 2014) . 
 
Terdapat empat kepentingan utama pemeliharaan dan pemuliharaan warisan budaya 
iaitu sebagai ingatan budaya, kemudahan jarak, kepelbagaian alam sekitar dan 
keuntungan ekonomi (Prompayuk & Chairattananon, 2016). Warisan penting sebagai 
ingatan budaya kerana pemeliharaan dan pemuliharaan warisan budaya dapat 
mengekalkan bahan sejarah yang berbentuk fizikal dan memindahkan pengetahuan 
dan kemahiran yang berharga dari generasi terdahulu kepada generasi sekarang dan 
akan datang. Seterusnya pemeliharaan warisan budaya dapat menyokong interaksi di 
antara alam sekitar, manusia dan aktiviti masyarakat. Melalui kepelbagaian alam 
sekitar sebagai identiti komuniti tempatan atau perbezaan, pemeliharaan warisan 
budaya akan mengekalkan artifak tempatan dan artisan tempatan selari dengan 
pembangunan sesebuah masyarakat. Dari segi keuntungan ekonomi, pemeliharaan 
dapat manfaat kepada masyarakat dalam dua cara iaitu menjimatkan kos dari segi 
pembinaan bangunan baharu dan menjadi tarikan pelancong. 
 
UNESCO merupakan satu agensi yang ditubuh bertujuan untuk menggalakkan 
pengenalpastian, perlindungan dan pemeliharaan warisan budaya dan alam di seluruh 
dunia yang dianggap sebagai nilai yang luar biasa kepada manusia. UNESCO telah 
mengadakan satu Konvensyen Warisan Dunia pada 1972 bertujuan untuk memberi 




tumpuan kepada perlindungan warisan budaya dan alam dunia. Konvensyen tersebut 
merupakan penggabungan dua perkara yang berasingan iaitu tumpuan kepada 
pemeliharaan tapak kebudayaan dan pemuliharaan alam. 
 
Sebagai satu usaha pemeliharaan dan pemuliharaan warisan budaya di Malaysia, 
kerajaan telah menubuhkan Jabatan Warisan Negara pada 1 Mac 2006. Jabatan ini 
bertanggungjawab untuk memulihara, memelihara, melindungi dan mempromosikan 
kekayaan khazanah warisan budaya yang terdapat di Malaysia. Melalui jabatan ini, 
satu akta yang dikenali sebagai Akta Warisan Kebangsaan (Akta 645) telah 
diwujudkan. Akta ini memberi peruntukan bagi pemeliharaan Warisan Kebangsaan, 
Warisan Kebudayaan Ketara, Warisan Kebudayaan Tak Ketara dan Warisan Semula 
Jadi. Ia juga memberikan dasar kaedah dan peraturan berkaitan perlindungan dan 
pengurusan khazanah warisan serta mewujudkan Daftar Warisan Kebangsaan. 
Pemeliharaan dan pemuliharaan warisan budaya pada masa kini boleh dijalankan 
secara digital dengan penggunaan pelbagai teknologi moden.   
 
PENGGUNAAN TEKNOLOGI UNTUK PEMELIHARAAN DAN PEMULIHARAAN 
WARISAN BUDAYA  
Seiring dengan perkembangan teknologi semasa ke arah RI4.0, terdapat pelbagai 
teknologi yang diguna pakai untuk pemeliharaan dan pemuliharaan warisan budaya. 
Antaranya adalah pemodelan 3 dimensi, realiti maya, realiti luasan, web semantik, 
multimedia dan permainan digital, seperti yang boleh dilihat dalam Rajah 4.  
 
  
Rajah 4: Teknologi untuk pemeliharaan dan pemuliharaan warisan budaya 
 
Teknologi pemodelan 3D 
Teknologi pemodelan 3D dapat memberi gambaran sebenar pada suatu tapak atau 
objek warisan dalam bentuk digital. Kelebihan mendigitalkan tapak warisan dan objek 
dalam bentuk model 3D adalah kerana ia dapat menyimpan dan menyediakan set data 
yang tepat dan berguna dalam pemantauan kemerosotan dan menyediakan pelan 
tindakan untuk pemulihan (Cignoni & Scopigno, 2008; Paquet & Viktor, 2005) 
Terdapat banyak tapak warisan dan objek dari seluruh dunia kini dapat diakses secara 




















contohnya patung Michelangelo "David” (Callieri et al., 2004) dan Pieta Florentine 
(Bernardini, Rushmeier, Martin, Mittleman, & Taubin, 2002) dan lain-lain lagi.  
 
Kajian Shishido et al. (2017) berkaitan pemuliharaan secara proaktif telah 
menggunakan teknologi penyumberan khalayak dan pembinaan semula 3D untuk 
memulihara tapak warisan Kuil Angkor Thom Bayon di Kemboja yang merupakan salah 
satu tapak warisan dunia yang diiktiraf oleh UNESCO. Kehadiran pelancong yang ramai 
dan organisma seperti bryophytes menjadi faktor kerosakan pada batuan kuil. Kajian 
ini membina semula secara 3D kawasan kuil seperti tiang batu runtuhan dengan 
memerhatikan kemajuan dan menggunakan pelbagai bahan kimia pada batu yang 
diperbuat dari bahan yang sama, mengesahkan bahawa tiang batu itu dirakam dari 
pelbagai sudut menggunakan pelbagai jenis kamera dan menghasilkan model 3D 
dengan ketepatan yang tinggi.  
 
Selain itu, kajian yang dijalankan oleh Belhi et al. (2017) turut menggunakan teknologi 
3D untuk merakam artifak warisan budaya di Qatar.  Kajian tersebut menyasarkan 
untuk membangunkan kerangka pengimejan 3D holoskopik untuk merakam imej 
artifak dan menukarnya kepada model 3D. Teknologi ini menggunakan kamera DSLR 
yang dilengkapi dengan pelbagai kanta khas. Foto yang diambil dibahagikan mengikut 
pelbagai lensa kepada imej yang lebih kecil. Setiap imej yang dihasilkan mewakili sudut 
pandangan yang berbeza dari yang lain. Alat perisian kemudiannya digunakan untuk 
membuat dan memproses imej-imej ini dan mengubahnya menjadi model 3D. 
 
Teknologi realiti maya 
Realiti maya ditakrifkan sebagai penggunaan persekitaran 3D yang dijana oleh 
komputer yang juga dikenali sebagai persekitaran maya. Persekitaran tersebut dapat 
menavigasi serta berinteraksi dan menghasilkan simulasi masa nyata (Guttentag, 
2010). Ciri utama realiti maya adalah pengguna memasuki dunia maya yang direka 
oleh sistem komputer secara imersif, tanpa melihat dunia nyata di sekeliling mereka 
(Cawood & Fiala, 2007). Penggunaan realiti maya untuk warisan budaya dikenali 
sebagai warisan maya. Dalam memelihara dan memulihara warisan budaya, realiti 
maya menawarkan pengalaman yang realistik dengan membenarkan lawatan ke 
laman web dengan persekitaran yang sensitif atau keadaan yang tidak sesuai untuk 
orang ramai tanpa mengambil risiko dan merosakkan tapak warisan (Cheong, 1995; 
Guttentag, 2010). Selain dapat mengurangkan kemerosotan tapak, lawatan secara 
maya boleh digunakan sebagai alternatif kepada lawatan sebenar (Cheong, 1995; 
Paquet & Viktor, 2005). 
 
Abdelmonem, Selim, Mushatat, & Almogren (2017) telah membangunkan platform 
maya untuk pemeliharaan warisan di negara Timur Tengah yang mengkhususkan 
kepada zaman pertengahan Kaherah, Mesir. Pembangunan platform warisan maya 
adalah sebagai alat penyelidikan, pendidikan dan penglibatan yang membawa ruang 
dan bangunan bersejarah kembali kepada pengiktirafan mata awam; pengguna. 
Kajian ini mengimplmentasi pendekatan tiga fasa iaitu mengumpul, memelihara dan 
memapar.  
 




Selain itu, terdapat kajian yang menggunakan teknologi realiti maya untuk 
pemuliharaan warisan di Gereja Armenia Famagusta oleh Yi & Shutao, (2017). Kajian 
ini bertujuan untuk mewujudkan kandungan digital yang berpanjangan dari tapak 
sejarah dan merapatkan jurang antara ahli akademik dan orang awam. Selain itu, ia 
bertujuan mewujudkan domain maya interaktif empat dimensi di mana pengguna 
boleh bergerak di ruang dan waktu iaitu bukan hanya tempat yang berbeza di era yang 
sama tetapi juga ruang geografi yang sama dari masa ke masa, untuk melihat 
bagaimana sejarah telah menghasilkan perubahan yang tidak dapat ditarik balik, ke 
atas bangunan, lukisan, ukiran, budaya, dan kehidupan orang ramai.  
 
Realiti luasan 
Realiti luasan adalah gabungan dunia  nyata dan realiti maya yang mewujudkan ilusi 
bahawa unsur maya yang dihasilkan oleh komputer bertindih dengan dunia nyata 
dalam masa nyata (Cawood & Fiala, 2007). Walau bagaimana pun,  realiti luasan 
mempunyai perbezaan berbanding realiti maya; antaranya adalah realiti maya 
memasukkan pengguna sepenuhnya ke dalam persekitaran maya supaya mereka 
tidak dapat melihat dunia nyata di sekelilingnya; realiti luasan membolehkan 
pengguna melihat dunia nyata, dengan dua dimensi atau imej 3D yang bertindih pada 
imej atau video dunia sebenar (Kerawalla, Luckin, Seljeflot, & Woolard, 2006). 
Teknologi ini tidak memperlihatkan elemennya dengan mata kasar dan ia memerlukan 
peranti paparan untuk membantu pengguna melihat elemen realiti luasan. Antara 
peranti yang boleh digunakan adalah seperti peranti pegang, kamera web dan 
paparan lekap kepala termaju. 
 
Kajian oleh Haydar, Roussel, Maïdi, Otmane, dan Mallem (2011) mengenal pasti 
beberapa projek arkeologi yang telah menggabungkan realiti luasan seperti projek 
Archeoguide di Olympia, Greece; Projek Vita, Sicily; dan projek VENUS. Dalam kajian 
tersebut, realiti luasan diterapkan melalui dua cara iaitu cara pertama dan paling jelas 
adalah secara dalaman atau augmentasi luar menggunakan peranti mudah alih 
sebagai pelayar augmentasi. Cara kedua untuk menggunakan realiti luasan ke medan 
arkeologi adalah secara luar tapak atau augmentasi dalaman. 
 
Seterusnya, Shang, Siang, Zakaria, & Emran, (2017) telah membangunkan aplikasi 
realiti luasan yang terdiri daripada model 3D realiti luasan monumen bersejarah yang 
terletak di dalam Tapak Warisan Dunia UNESCO di Melaka. Aplikasi ini membolehkan 
pelancong mendapatkan maklumat tentang monumen dari model realiti luasan, yang 
mana ia menyediakan cara alternatif untuk melawat monumen sebenar. Ia boleh 
mengelakkan kesan kesesakan dan sekaligus dapat mempromosikan pemuliharaan 
warisan. Penggunaan  aplikasi ini, dapat memudahkah penyaluran maklumat maya 
mengenai monumen bersejarah melalui capaian teknologi aumentasi realiti telefon 
mudah alih.  
 
Teknologi web semantik 
Penggunaan laman web dalam domain warisan budaya adalah tidak asing lagi. Walau 
bagaimanapun, web hari ini direka bertujuan untuk interpretasi dan kegunaan 
manusia. Web semantik adalah lanjutan kepada World Wide Web (www) yang akan 
membawa struktur ke kandungan web yang bermakna. Ia mewujudkan persekitaran 




di mana ejen perisian yang menjelajah dari halaman ke halaman dengan mudah boleh 
menjalankan tugas yang canggih untuk pengguna (Berners-Lee, Hendler, & Lassila, 
2004). Web semantik menyediakan rangka kerja yang membolehkan data dikongsi 
dan digunakan semula merentasi aplikasi, perusahaan, dan sempadan komuniti 
(World Wide Web Consortium (W3C), 2011)   Oleh demikian, teknologi ini dianggap 
sebagai penyepadu antara pelbagai kandungan, aplikasi dan sistem informasi.   
 
Teknologi web semantik dalam warisan budaya dapat memudahkan perkongsian dan 
pencarian maklumat secara sistematik. Kajian oleh Benjamins et al., (2004) telah 
menjelaskan satu kajian kes tentang bagaimana teknologi web semantik boleh diguna 
untuk memapatkan maklumat warisan budaya dengan cara yang berskala. Kajian 
tersebut menggunakan ontologi kemanusiaan, alat separa automatik untuk anotasi, 
dan aplikasi untuk mengeksploitasi kandungan beranotasi. Ia diletakkan di suatu 
tempat di tengah, antara editor asas dan pembalut automatik sepenuhnya untuk 
membantu annotator melaksanakan tugas pemerolehan pengetahuan dengan cara 
yang lebih efisien dan selamat.  
 
Pengurusan kerosakan warisan budaya boleh memanafaatkan pengetahuan yang 
tersedia dari dokumen dan melalui maklumat yang diperoleh dari pengalaman 
seharian pengguna yang menggunakan komputer dan telefon untuk menghasilkan 
media (dokumen, audio, video dan imej). Pengetahuan ini mudah dikendalikan 
dengan mengeksploitasi model dan teknologi web semantik, yang menyokong 
pembangunan sistem yang fleksibel dan pintar untuk perlindungan, pemeliharaan dan 
promosi warisan. Kajian yang dijalankan oleh Giallonardo, Sorrentino, & Zimeo (2017) 
telah mengguna pakai ontologi Cidoc4HeriwarD  yang dibangunkan untuk mengendali 
aset digital dalam platform kompleks pengurusan warisan budaya. Ontologi tersebut 
adalah sebagai penanda aras untuk menganalisis dua teknologi yang berbeza untuk 
menyimpan dan mengkaji data semantik: satu sumber terbuka berdasarkan 
pangkalan data hubungan dan penyelesaian komersil. 
 
Multimedia 
Teknologi multimedia yang digunakan termasuklah aplikasi multimedia seperti 
perisian kursus, animasi dan e-pembelajaran. Perisian kursus adalah perisian berarah 
yang mengandungi kandungan khusus dan berfungsi untuk menghasilkan arahan yang 
menyokong sistem penyampaian berarah. Gabungan elemen multimedia seperti imej, 
video dan audio dalam perisian kursus ini dapat menarik minat pelajar atau orang 
awam untuk menggunakannya.  Tsai (2011) telah membangunkan perisian kursus 
multimedia untuk senarai warisan dunia. Perisian kursus untuk Warisan Dunia yang 
dibangunkan ini berkaitan dengan budaya, sejarah, pelancongan, dan percutian. 
Tujuan utama perisian ini adalah untuk meningkatkan kesedaran tentang 
tanggungjawab terhadap warisan budaya selain pengguna dapat meningkatkan 
kemahiran berbahasa Inggeris.  
 
Selain itu, kajian juga dijalankan oleh Osman, Sahari @ Ashaari, Mat Zin, Ramli, & 
Ahmad, (2016) untuk membangunkan perisian kursus web kraf tradisional iaitu 
perisian kursus W-Songket. Perisian kursus ini bertujuan untuk pengajaran seni kraf 
songket mengguna strategi berarahan perantisan kognitif. Kaedah yang digunakan 




untuk pembangunan perisian kursus W-Songket adalah diadaptasi daripada model 
reka bentuk berarahan Dick dan Carey. Terdapat empat modul utama dalam perisian 
ini iaitu Modul Pengenalan, Modul Kenali Alat dan Bahan, Modul Kenali Motif dan 
Modul Belajar Tenun.  
 
Pemeliharaan warisan budaya juga dijalankan dengan menggunakan animasi. 
Penggunaan animasi dapat menarik minat golongan muda untuk terlibat dalam 
pemeliharaan dan pemuliharaan warisan budaya. Karouw, Wowor, dan Suratinjo 
(2014) telah membangunkan satu filem animasi yang berasaskan etnik berdasarkan 
kerangka Warisan eCultural dan Sejarah Alam (eCHNH). Animasi ini adalah 
berdasarkan penceritaan salah satu sub teknik Minahasa yang dikenali sebagai 
Toulour yang terletak di utara Sulawesi. Selain tujuan utama animasi ini untuk 
pemeliharaan warisan budaya, animasi ini juga turut menerapkan nilai murni antara 
seorang datuk dan anak. 
 
Permainan digital 
Permainan digital adalah permainan yang memberikan maklumat visual kepada satu 
atau lebih pemain, menerima input daripada pemain dan menggunakan satu set 
peraturan yang diprogramkan (Oblinger, 2006). Ia boleh diguna untuk memberi 
pemahaman yang mendalam terhadap suatu sistem yang kompleks dan 
meningkatkan kaedah penyelesaian masalah serta memberi keseronokan (Ijsselsteijn, 
Nap, Kort, & Poels, 2007). Perkembangan permainan digital membawa kepada 
kemunculan permainan serius iaitu permainan yang bukan bertujuan untuk memberi 
keseronokan semata-mata tetapi ia jauh melebihi pengajaran fakta dan menghafal 
laluan, dan sebaliknya memasukkan aspek pendidikan, seperti pengajaran, latihan dan 
pemberian maklumat untuk semua peringkat umur (Michael & Chen, 2006). 
 
Antara permainan yang dibangunkan untuk bidang warisan budaya adalah Desa Maya 
Budaya Indonesia atau dikenali dengan DayaBaya (Hasibuan, Isal, C, Ahmad, & 
Selviandro, 2011). Permainan DayaBaya bertujuan untuk memperkenalkan budaya 
Indonesia kepada generasi muda. Ia adalah permainan simulasi yang mana pemain 
boleh membina sebuah perkampungan tradisional yang mempunyai warisan budaya 
dan sejarah semula jadi yang diwakili sebagai objek permainan. Simulasi ini akan 
membantu generasi muda mengenali pelbagai budaya Indonesia pada peringkat awal. 
Hasil penilaian permainan ini menunjukkan bahawa permainan ini dapat 
meningkatkan pengetahuan pengguna tentang budaya mereka.  
 
Selain itu, permainan serius Stoa of Attalos juga dibangunkan bertujuan untuk 
memberi kefahaman tentang asas teori dan amalan pemuliharaan iaitu sistem nilai 
warisan dan konsep keaslian. Kajian kes bagi permainan ini adalah Stoa of Attalos iaitu 
bangunan awam yang didirikan di Agora Athens semasa zaman Helenistik seperti 
dalam Rajah 5. Kandungan dalam permainan ini dibahagikan kepada bahagian naratif 
yang boleh diaktifkan oleh tindakan pengguna. Permainan ini mempunyai subgenre 
seperti permainan pengembaraan iaitu tunjuk dan klik di mana pengguna meneroka 
dunia permainan mencari sesuatu yang spesifik, kebiasaannya adalah objek. Antara 
cabaran dalam permainan ini adalah pemain perlu mencari bahagian bahan asal yang 
berada bertaburan di seluruh bangunan (Koutsaftis & Georgopoulos, 2016).  





Rajah 5: Antaramuka permainan serius Stoa of Attalos (Georgopoulos, Kontogianni, 
Koutsaftis, & Skamantzari, 2017)  
 
PENGGUNAAN TEKNOLOGI UNTUK PEMELIHARAAN DAN PEMULIHARAAN 
WARISAN BUDAYA TIDAK KETARA 
Pemeliharaan dan pemuliharaan warisan budaya tidak tertumpu kepada warisan 
budaya ketara sahaja. Pemeliharaan dan pemuliharaan warisan budaya tidak ketara 
juga kini menjadi keutamaan dalam program kebangsaan dan antarabangsa. UNESCO 
menyatakan bahawa pemeliharaan warisan budaya tidak ketara memerlukan 
pendekatan yang berbeza daripada pemeliharaan warisan budaya ketara kerana ia 
melibatkan komuniti para pengamal warisan budaya tidak ketara dalam melindungi 
tradisi mereka (Severo & Venturini, 2016). Konvensyen UNESCO pada tahun 2003 
telah menetapkan senarai garis panduan atau peraturan untuk perlindungan warisan 
budaya tidak ketara, bertujuan untuk melindungi penggunaan, perwakilan, ekspresi, 
pengetahuan dan teknik yang diiktiraf oleh masyarakat, kelompok dan individu 
sebagai sebahagian daripada warisan budaya mereka.  Selain itu, langkah-langkah 
intelektual dan operasi utama juga diperkenalkan semasa konvensyen tersebut. 
Langkah-langkah itu perlu diikuti oleh kerajaan sesebuah negara dan di peringkat 
antarabangsa untuk melindungi warisan budaya tidak ketara.  
 
Seiring dengan perkembangan teknologi, UNESCO telah mengeluarkan inventori 
dalam talian pada Konvensyen 2003 iaitu Senarai Antarabangsa Warisan Budaya Tidak 
Ketara Kemanusiaan dan Senarai Warisan Budaya Tidak Ketara yang Memerlukan 
Perlindungan Segera. Inventori ini adalah sebahagian daripada projek berkaitan 
dengan perlindungan warisan budaya tidak ketara (Aikawa, 2004). Inventori tersebut 
adalah inventori antarabangsa ungkapan tradisional dan boleh diakses secara dalam 
talian termasuk gambar-gambar dan rakaman audiovisual ungkapan budaya. Fungsi 
utama inventori ini adalah sebagai sumber arkib yang menimbulkan kesedaran 
mengenai ungkapan tradisional dalam sesebuah komuniti. Namun, kelemahan senarai 
ini adalah ia bertujuan untuk mempromosi dan bukannya aktiviti yang mempunyai 
kesan langsung kepada komuniti tempatan (Hafstein, 2009).  
 
Penggunaan teknologi seperti rakaman audio dan video juga dijalankan sebagai 
langkah kepada pemeliharaan warisan budaya tidak ketara. Kajian oleh Pusat Seni & 
Etnologi Tradisional di Luang Prabang Laos merakam perayaan Tahun Baru Iu Mien 




menggunakan audio dan video digital definisi tinggi agar upacara ini dapat dipelihara 
(Papangelis, Chamberlain, & Liang, 2016). Langkah ini diambil kerana bimbang tradisi 
budaya dan ritual yang berkaitan dengan perayaan ini mungkin hilang selama-lamanya 
apabila generasi yang lebih tua sudah tiada.  Selain itu, pendekatan animasi juga 
digunakan sebagai langkah dalam pemeliharaan warisan. Fisher, Donovan, dan 
Botticello (2016) telah membangunkan sebuah animasi 3D untuk pemeliharaan 
industri kraf tekstil.  Penggunaan animasi 3D ini adalah untuk menunjukkan dengan 
jelas hubungan di antara mekanisme bingkai mengait dan tindakan fizikal oleh 
pengendali yang berpengalaman.  
 
Penggunaan permainan serius semakin popular dalam bidang pemeliharaan dan 
pemuliharaan warisan budaya tidak ketara. Sebagai contoh, satu projek yang 
dinamakan i-Treasure telah dibangunkan oleh sekumpulan penyelidik dari Institut 
Teknologi Pendidikan Itali (Dagnino, Hadjileontiadis, Ott, & Pozzi, 2015). Projek ini 
bertujuan untuk mereka bentuk dan membangunkan sebuah platform terbuka dalam 
talian untuk memelihara dan menyebarkan warisan budaya tidak ketara. Platform 
tersebut menyediakan akses kepada sumber warisan budaya tidak ketara yang 
membolehkan pertukaran pengetahuan antara penyelidik dan menyumbang kepada 
pemindahan pengetahuan dari Khazanah Manusia Hidup kepada pelatih 
(Dimitropoulos et al., 2014). Dalam projek ini terdapat beberapa permainan serius 
yang dibangunkan dalam bidang tarian, nyanyian, komposisi muzik dan pertukangan.  
 
Pelbagai teknologi untuk pemeliharaan dan pemuliharaan warisan budaya telah 
dibincangkan. Teknologi multimedia seperti pemodelan 3D, teknologi web semantik 
dan permainan digital didapati berpotensi diguna untuk memelihara warisan budaya 
tidak ketara seperti contohnya, seni kraftangan tembaga. Justeru, kajian berkaitan 
bidang warisan seterusnya boleh meneroka penggunaan teknologi-teknologi ini untuk 
pemeliharaan dan pemuliharaan warisan budaya. 
 
PENUTUP 
Pemeliharaan dan pemuliharaan warisan budaya menjadi agenda penting pada masa 
kini. Aktiviti pembangunan, kemasukan budaya asing dan globalisasi menjadi antara 
punca kepupusan sesuatu warisan budaya.  Usaha pemeliharaan dan pemuliharaan 
perlu dilaksana bagi mengelakkan warisan ini semakin dilupa dan pupus. Penggunaan 
teknologi digital memberi impak yang besar dalam pemeliharaan dan pemuliharaan 
warisan budaya. Teknologi digital seperti pemodelan 3D, realiti maya, realiti luasan, 
web semantik, multimedia dan permainan merupakan teknologi yang boleh diguna 
pakai dalam pemeliharaan dan pemuliharaan warisan budaya. Penggunaan teknologi 
ini bukan sahaja dapat memelihara dan memulihara warisan budaya tetapi juga 
menjadi medium penyebaran dan promosi kepada warisan budaya ini. Selain itu, 
penggunaan teknologi terkini dapat menarik minat generasi digital (generasi Net) 
untuk mendekati dan mendalami bidang warisan budaya. 
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South-East Asian ‘Nusantara’ architecture, in the post-colonial era, is characterized by 
a historical cleavage between a ‘modern’ present and a ‘traditional’ past. The paper 
attempts to bridge this rupture through mapping early modernist stylistic tendencies 
in Malay palaces and characterizing their development through an evolvement of 
modernizing strands in their hybrid language. In Malaysia, a rupture between a 
traditional ‘pre –modern’ era and the post-independence period can be bridged by 
tracing the stylistic evolution which are observed in hybrid cases of palatial design, 
seen as the public monuments of its time and still prevail to this day. This architectural 
evolution, representing episodes of early ‘modernity’ during the late 1800s and early 
1900s, represent tendencies that are pulled into two different directions of modernity 
at one end by imported styles and the other, by local traditions rooted in the Malay 
culture and polity. Irrevocable, changes spurred from the 1800s onwards due to 
external forces brought to the final phase of the evolution of the local endemic (Malay) 
architectural style on public buildings before that it overcome the use of traditional 









An architectural style is characterized by the features that make a building historically 
identifiable. A style may include elements such as form, method of construction, 
building materials, and regional character. The evolution of architectural form can be 
classified as a chronology of styles which had undergone changes over time. These 
changes, at times, are gradual and at times, are abrupt - reflecting changing fashions, 
beliefs and religions, or the emergence of new ideas, technology, or materials globally. 
To assist with the agenda and cause of architectural conservation, it is crucial that 
buildings are identified as hallmarks of their epoch and such styles are identified. In 
many cases buildings are left dilapidated, not realizing the significance of their 
contribution to local history and heritage legacies. These buildings represent stylistic 
changes and nuances which epitomize underlying socio-cultural currents, that 
characterize historical significance within their period. The buildings must be 
identified and documented as important milestones of such evolution in styles and 
are thus milestones in the local architectural history.  
Particularly in Nusantara Asia (the Malay Archipelago that is made up of 
Malaysia, Indonesia, Philippines, Thailand, and Cambodia), heritage buildings range 
from the total timber construction (which suffer from hazards such as fire and flood) 
to the masonry-hybrids and total masonry structures, which also suffer from neglect. 
While some of these buildings are infused with Colonial elements, some of the 
masonry are in fact part of localized stylization efforts and are thus, rooted in local 
forms and ideas. The buildings are, at times, not linked to new stylisations. This 
significant difference was particularly found during the early days of Modernism i.e. 




1800s, during which new materials and technologies were introduced into the society 
and the pressure to ‘modernise’ had overcome a new born nation. A breakdown of 
design elements of Malay palatial architecture in its ‘late Classical stage’ to categories 
was adopted to chart its evolution through modernity during the era of change i.e. 
1800s and early 1900s.  The onset of colonization had brought onto the local 
landscape, extensive forces of cultural and socio-economic changes to the society; 
including it urban and architectural landscape. Using key case studies of Malay 
palaces, the impact of modernization forces that had caused an evolution and changes 
to its architectural vocabulary and components, are mapped and discussed. 
Hybridities in style and form evolved in light of modernization during the same era at 







In architecture, global developments can cause reverberations at local level. Events in 
the international scene inevitable cause significant developments onto the local 
scenario. Nations far apart from each other can absorb, reflect and mirror similar 
developments or resonances in the construction and design industry. At the onset of 
the Industrial Revolution in Europe, a ‘cultural revolution’ occurred elsewhere; in 
which stylizations in architecture grew from new materials and technologies, were 
changed into what was seen as ‘progressive’ and ‘modern’ by nations which were new 
to such developments. Modernity and its forces were not only linked to a particular 
era, but often represents a phenomenon that recur in different eras. Modernity gives 
rise to forms and elements that are the result of, and suited to, the needs and 
aspirations of modern industrial societies. While new technology, techniques and 
material arising from industrialization including the onset and impact of global 
capitalism, the nature of raw materials and techniques of construction and design had 
brought forward drastic changes, while consequently causing stylistic and ‘cultural’ 
changes including the rise of different hybrid stylisations. They are the result of 
industrialization of the time, which converged into forces to create ‘images’ and 
‘styles’ embodying the ideals of a ‘distinct’ modern age. In Europe, by the 1920s, these 
culminated in the search for a genuine modern style. Before that, such modernizing 
forces had already penetrated lands and communities colonized by the foreign forces. 
Such influences are seen as ‘modern’ as ‘modernity’ always seem to be the property 
of ‘advanced’ industrial nations of Western Europe and the United States. Stylisation 
and its new forms arise from the need for a visual translation of such forces, which 
arose initially as artistic fads or new trends and in building, from the newly found 
means and methods of construction. For example, by the 1950s, the International 
style had emerged due to the rise of steel construction and glass technology. These 
developed into new styles of ‘simple, floating volumes; and clear cubic geometries’, 
which converged as the iconic symbols of a ‘new’ architecture of the 21st century. 
These inspire more design styles elsewhere and are disseminated as ideas and images 
that transformed the visual landscape. In years after the 2nd world war, such ideas 
brought about key transformations developed around the world. New ideas had been 




insinuated in the local ‘cocoon’ of tradition and ingratiated themselves into different 
regional lands and boundaries. 
 
Theoretical premises  
In establishing and discussing the beginning of modernity in architecture with respect 
to the Western world, key writers such as Frampton and Curtis, had located its very 
beginning in the 1700s.  Frampton (2007) identifies this beginning: ‘… together with 
the extraordinary technical changes that followed throughout the century, suggests 
that the necessary conditions for modern architecture appeared sometime between 
the physician-architect Claude Perrault’s late 17th century challenge to the universal 
validity of Vitruvian proportions and the definitive split between engineering and 
architecture…’Curtis (2000) highlights the important watershed of the turn of the 
century in South East Asia. ‘It was not until just before the turn of the century, from a 
variety of structural inventions, that imaginative leaps were made, to forms of a new 
architecture.’. In South East Asian nations or Nusantara Asia, it was colonization that 
introduced such changes, yet such changes occurred in a much shorter time span. 
Hence, culturally, these nations encounter what is known as a geologic shift or rupture 
between ‘past’ and ‘present’. Traditional forms and systems of the past became 
‘fossilised’ quickly, almost frozen in time without having enough time to mutate and 
adapt to the new conditions. New building methods are brought to bear in traditional 
societies and which are drastically different in terms of basic principles, rituals, 
construction methods and technology. ‘Importing’ the foreign styles end block as 
building elements is seen as ‘progressive’. Colonial agents such as British residents and 
engineers would insist that the building elements be imported from England and 
Europe.  As tropical South East Asia construction struggles with these changes, 
aristocratic figures were part of the equation which attempt to resist such changes, at 
times, by adapting these foreign elements towards localised changes. Localised 
changes can be termed either as localizing the global or globalizing the local treatment 
of elements of architecture (Jahn Kassim and Nawawi, 2016). The vast history of 
timber heritage, and the skills that were behind seem to be left behind as a vast 
cleavage or gap had grown between the past and the present, and in some urban 
centres, there seem, almost as if, there is no place for local identities in emerging cities 
and urban-scapes. Kerr (1993) describes a similar condition found elsewhere in the 
architectural evolution in Asia well: 
“The industrial revolution in Europe advanced gradually, taking place during 
hundreds of years.  ... In contrast to Europe, however, change came to China, Japan, 
and South East Asia, in a truly precipitous fashion. What’s more these changes were 
introduced from a completely alien culture. ... “. Similarly, the evolution of modernity 
and its impact can be represented by changes in the stylization during a specific era, 
particularly in relation to industrial revolution. Between 1850s and the 1930s, the 
impact of Industrial Revolution in Europe had diffused into the Nusantara region. Such 
impacts can be charted through changes not only in material used, but by the aesthetic 
styles and compositional elements of the building. By focusing on the evolution of the 
local style including traditions of the Malay architecture, this research attempts to not 
only to chart its evolution in Malaysia, but also to define such tendencies and locate 
them in a taxonomy of the stylization. An attempt is made to construct this as a main 
root, a tree and its branches representing both pre-modernity and the early era of 




Modern history before Independence. Yeang (2017) notes any discussion on an 
architecture of identity must be start with or depart from the local endemic regional 
style. Hence it is important not only to discuss the principles and styles of the 
vernacular, but how such elements mutated under forces of change. Any search of a 
genuine identity of any local architecture, there must be an attempt to bridge the local 
vernacular past of the local community, including its public architecture which 







Historical changes in Nusantara  
The local polities had inevitably faced with the onslaught of drastic changes of 
modernity, as Amoroso (2014) describes, a time of ‘…traditionalism, in which the 
Colonizers supported certain specific structures of the Malay Nusantara states which 
were symbolic of the existing socio-political structure.’ Gullick (1987) observes the 
changes brought on by colonization in a South East Asian society, particularly 
Malaysia, under the onset and trajectory of Colonization: ‘The 19th century appears to 
have been the last age of unchanging stability and the 20the century marks the 
beginning of accelerating processes of social change which continue down to modern 
times. So, 1900-1920 may be regarded as a watershed. This is perhaps the period when 
the modern Malaya (and later Malaysia) began to take shape...”  
The ‘Sultanate’ represents a local institution exposed to external influences 
(Gullick, 1987). Hence palaces are barometers of such changes. Physically, they 
essentially reflect the first manifestation of influences by external forces and become 
expressions of such forces. In terms of modernity, Gullick (1987) also observes another 
watershed: To move back to 1874, when British political control was first imposed on 
some state, (but) does not provide a satisfactory bench-mark for the measurement of 
change”. As it was, he described an era of ‘penetration of dynamic economic energies 
which. Penetrate ever more deeply into the Peninsula… ‘(Gullick, 1987), and he said 
that the ‘aftermath of the Napoleonic War, external forces’; that Colonial control was 
established more markedly…’  
Historically, the East Indies or South East Asia, especially the islands of Indonesia 
and peninsula Malaya, hold vast resources. The ‘East Indies’ or what was locally known 
as the ‘Nusantara7, were sources of spices, oil, minerals, such as tin ore and rubber 
                                                          
7 The present conventional reference to the Nusantara is Indonesia. Yet historically the term 
‘Nusantara’ is synonymous with the Malay world, from which the definition of the Malay world or Malay 
realm (Dunia Melayu or Alam Melayu) has been subject to varied interpretations.   Malayness, has been 
defined as either as a racial category, as a linguistic group, or as a political-cultural group. The use of 
the term 'Malay’ realm; today constitutes a region in which the use and the spread of Malay language 
in Southeast Asia as observed by different colonial powers. The broadest territorial stretch in terms of 
definition had even extended from Easter Island in the east to Madagascar in the west. During Colonial 
times, this referred to the Malay-speaking countries and territories of Southeast Asia, and this 
encompasses Brunei, Indonesia, Malaysia, Singapore, and Southern Thailand, and is sometimes used 




(including state of Perak and Selangor).By the late 1700s into the middle 1800s, two 
globalizing forces were competing for economic dominance in the Far East and 
founded profitable ventures in the ‘East Indies’ region. The Colonial masters, the 
British and the Dutch were then European economic powerhouses, who had found 
footholds into what would prove to be a highly profitable ‘peripheral’ region to their 
‘centres’, ventured into lands on either side of the Straits of Malacca.  Initially the 
Colonialists practiced a policy of self-rule in which the Colonialist preserved and 
supported the existing social structure and political economy of the locals. Colonial 
powers practiced variations of protectorate treatises, which necessitated the 
cooperation of the ruling elite and in which both Colonialist and the Malay ruling class 
acting as partners.  To legitimize the Colonialist presence and activities, agreements 
and negotiations were signed. However, by the late 1800s, active modernizing agents 
amongst the Colonialists wanted to create an efficient system in order to expedite 
profitability and optimize their economic potential. The aim being to further extend 
and legitimize their control through the local institutions that would play a role in their 
growth of power, the Colonialists had extended their foothold on the Far East from 
key outposts.  The expansionist agenda were matched by the rate of protectorate and 
concession agreements with the local elite and ruling class.   
 
The Malay palace and its essential character  
Palaces are public architecture exposed to both local and global forces.   Colonization 
had affected the evolution and changes in local architecture. The ‘Sultanate’ is an 
institution that is most exposed to external influence (Gullick, 1987). Hence, palaces 
were the first building to manifest architectural influences by the external forces. As 
expressions of hybridity, palace architecture is a symbol of the culture’s social 
hierarchy. As the palace or ‘istana’ i.e. a residence of the Sultan or ‘Raja’, the palace  
was also an administrative centre, and centres of artisanal learning, culture and the 
arts. Originally these palaces were built of timber and reflected timber artisanal 
skills.They were refined works of highly skilled craftsmen and generations of builders 
who drew from centuries of the common wealth of knowledge and techniques.  
Colonisation have been argued as a corruption, causing a rupture of local Malay 
architecture, where certain ‘hybrid palatial’ forms were the inevitable outcomes of 
the Industrial revolution of the 1800s.  Colonialist represented what Amoroso (2014) 
described as ‘…. the intrusion of the industrialized world seeking raw materials, areas 
of investment and free trade.‘, then further described with reference to Malaya; “…the 
Malays had been adjusted for some time to the power of the Straits settlements by 
incorporating British ideas – such as progress –into their own political practice. Hence, 
in the 1880s and 1890s the British control had extended and consolidated.’  
The ethnic Malays are people found not only throughout the Peninsula Malaysia 
(then Malaya) or West Malaysia, but also in coastal region of East Malaysia (Sabah and 
Sarawak), Brunei, southern Thailand, Sumatra, Java, the Riau islands, Kalimantan, 
southern Philippines, Cambodia, Vietnam and even as far as Sri Lanka, Madagascar 
                                                          
interchangeably with the concepts of 'Malay Archipelago' and 'Nusantara' are competing definitions of 
what constitutes the Nusantara and the boundary of the Nusantara.  




and Cape Town, South Africa,. The Sejarah Melayu 8(also known as the Malay Annals), 
a seventeenth century text on the history of Malays, says that for almost 2,000 years, 
the non-stop traffic between India and the Malay Archipelago, as well as with China, 
Champa (now Vietnam) and Cambodia, provided a plethora of cultural influences 
through trade, culture and inter-marriages. The geographical location at the crossroad 
of East and West, and influences from neighbouring nations from trading, inter-
marriages and inter-migration, shaped the architectural style through needs and 
affordability, provide the differences. Amoroso (2014) observed, with respect to 
Malaysia, that ‘… certain traditional symbolisms, iconography, and structures were key 




                                                          
8 The Malay Annals (Malay: Sejarah Melayu,), originally titled Sulalatus Salatin (Genealogy of Kings) is a 
literary work that gives a narrative history of the origin, evolution and demise of the Malay maritime 
empire, the Malacca Sultanate. The work which was composed sometime between 15th and 16th 
centuries, is considered one of the finest literary and historical works in the Malay language. 
9 Amoroso (2014) had called this a form of ‘traditionalism’. Due to their respective common interest, 
the English sought to preserve such customs while the ruling class continue to benefit financially and 
had these resources to enhance architectural symbols of their power, as the ruling class were cultural 













Figure 1. The quintessential Malay aristocrat vernacular house (the traditional roof 
and the body of the house) 
 
Figure 1 shows an archetypical Malay aristocrat vernacular house form, with its 
pitched roof, extended portico and columnar form. This form is an archetype that can 
be categorized as a ‘natural growth’ of the tropical region, amidst its specific 
topography, climate, ecology, and geography. This archetypical form from essentially 
a timber-based language compositionally of the following building elements: 
 
1. An elevated, columnar character, with a base or plinth; 
2. A pitched roof and deep overhang eaves; 
3. Windows  that are full height openings; 
4. A distinctive staircase with a generous projected verandah and balcony; 
5. Shading elements with strategies to protect from wind driven monsoonal 
rains; 
6. ‘Controlled’ decorative strategies such as decorative eaves, roof finials, and 
filigrees. The roof gable end, for e.g. decorated by panels in the shape of the 
blazing sun or ornamented in carved pattern (tebuk timbul) and ended with 
finials in the form of local elements such as the silang gunting (crossed 
scissors).   
 
In palaces, decorative elements of timber craftsmanship are aesthetic 
enhancements.  The decorative elements including the tebuk tembus or 329errawang 
(carved pattern), the awan larat (local floral pattern), tunjuk langit (finials) and tebar 
layer (roof gable) are elements that embellish and enhance the architectonic forms of 
Malay architecture.  Formally, the palace is an assertive version of the archetype form, 
often symmetrical in spatial layout and the frontage reflect an axial organization. It is 
a mark of the ruler’s territory as his greatness was constantly judged or assessed by 
relating his action on how the institutional system   preserved the customs, ceremonies 
and traditions of the people. The Malay ruler is   at the apex of a system.  As Milner 
(1982) describes: ‘The Malay rulers reflected the organizing principle in the Malay 
world’. Amoroso (2002) further describes: ‘Malay politics before colonial rule was 
control of manpower embedded in a spiritual system of leadership’ and ‘their success 
was measured by graceful demeanour and their spiritual rewards they bestowed as 
much as by their military achievements’.  At a minimum, pitched forms commonly 
derived from the ubiquitous ‘Rumah Bumbong Panjang’ (Gabled roof house) and  
‘Rumah Perabong Lima’ or Rumah Limas (Sloping side roofs house), with 
embellishments on its fascia boards, on its finials and ridges.  A critical hallmark of the 
Malay language of architecture is the ‘serambi (verandah) and or anjung’ (the 
verandah at the porch), which in general, refers to the characteristic outdoor space 
and large protruding portico respectively. Formally it is a space or element that 
protrudes or extends from the body of the house or main spaces (Figure 2). The Malay 
word ‘se·ram·bi’ means a space that is extended (see Figure 2). The serambi is a 
covered but open outdoor portico in which the host or owner of the house can sit and 
entertain guests and/ or relaxes and enjoys the evening and night air.  In houses, 
families would sit on the porch for chatting, relax, lie down, and have supper. At times, 
it extends to the left and right parts of the house and the space is extended adjacent 




to the main room. The serambi is typically lower to the main room, distinguished by 
finishing with the surrounding wall or pole position for each corner. There are two 
main types of serambi, i.e. (i) the normal verandah or hanging verandah or ’serambi 
gantung’, build semi-enclosed with lattice detailing or fully closed by walls and 
windows, to allow the flow of air in and out; (ii)   the Anjung, on the other hand, 
sometimes, is more enclosed like an extended and enclosed porch. The space is also 
usually raised up one or two steps to delineate them, and even been used as 
temporary bedrooms. Anjung is also a marker or a fulcrum to a home.  At times an 
anjung served as a final transition space between the public and the private functions.  
Hence a distinct feature of the Malay traditional palace and their frontal 
elevation is the Balai Penghadapan or open-air ceremonial hall. It is an expression of 
the habit of a culture, which evolved from the nature of Malay hospitality and its 
adherence to a sense of decorum Forms reflect a culture – through centuries of 
attunement with the prevailing climate and the culture and lifestyle of the traditional 
population. In aristocratic houses, the same spatial divisions are found expressed in a 
hierarchical sense, mirroring the social life of the feudal Malay world. The hierarchy of 
these spaces are enhanced by various degrees of treatments in terms of decorative 
forms of wall panels, columns and roof finials and extensions (refer Figure 2).  It 
reflects the Malay house in it’s the overall form – it has the ‘balai’ which is like porch 
(anjung) zone, the great hall (balai besar), a main house (rumah ibu), the middle house 
(rumah tengah), even the kitchen area (rumah dapur) and the service areas., symbolic 
of a ‘kerajaan’ which can be defined as a system or ‘the condition of having a ruler’. 
 
 
Figure 2. The spatial layout of traditional Malay house with spatial protrusion known 





Through literature review and study visits, a series of selected palaces and residences 
from Malaysia and Sumatera are studied with respect to its architectural language,  
the  changes in its form and vocabulary which originally was rooted in timber 
traditions. These outcomes are generally discussed and dated in a chronology 
beginning with 1700s, i.e. during the era which saw palaces and homes evolving from 




total timber expressions, to total masonry mutations of the 1900s. Typical domestic 
architecture build of perishable material do not last as yesterday’s evidence. Palaces 
and homes of aristocrats as well as nobilities, on the other hand were made from 
quality and lasting material. Hence, for this study, both palaces and homes of the 
aristocrats which can be read as evidence of the outcomes of forces of the influences 
were selected. The outcomes includes stylizations and grammar which have a root 
with a range of variants. In each case, the following elements of grammar or elements 
of compositions are observed: 
 
1. Changes in roof finials and dressings; 
2. Changes in columns and bases; 
3. Changes in ventilation panels and transoms; 
4. Changes in window expressions; 
5. Changes in roof ornamentations and brackets; 
 and  
6. Changes in balustrades.  
  
Based on the above (1-6) observed changes, and a review of present literature of 
what defines ‘Malay-ness’ in architecture, a taxonomy of stylization to define stylistic 
names and variants of style were formulated. The taxonomy follows the rule of a 
Binomial System of classification originally used to define species by giving the name 
of the Genus (plural = genera) and species name is used. Hence defining a style as 
‘Anglo Malay’ means that the root form is ‘Anglo’ while the variant is Malay. Similarly, 
organisms are usually defined with the main differences are observed using structural 
(morphological) features, as these are most easily observed. Morphological features 
are typically used by taxonomists which permit other biologists to identify organisms.  
In the case of architecture, there are two observations i.e. overall form and changes 
in elements including frontage elements such as staircases and projected porticos. 
Table 1 are the list of case studies of the Malay palaces in Nusantara region. 
 
year Name of palaces  Location  
1735 - 1896 Balai Besar   Alor Setar 
1887 Istana Jahar  Kota Bahru Kelantan 
1898 Baitul Rahmah Kuala Kangsar 
1903 Baitun Anwar  Kuala Kangsar 
1905 Istana Bandar Kelang, Selangor 
1770 Istana Rokan Sumatera  
1890 Istana Langkat  Sumatera 
 
Table 1: Malay palaces as case studies 
 
In all cases, the significant elements of grammar or composition are observed in the 
following changes:  
 
1. Changes of material and transmutation 




2. Changes of stylization 
 
 
RESULT OF ANALYSIS 
 
Description of the case studies are:  
 
1.0. Istana Balai Besar, Alor Setar, Kedah Darul Aman 
The Balai Besar (Great Hall or Main Hall) represented the public portion of a palace 
built in 1735 during the reign of Sultan Muhammad Jiwa Zainal Adilin Shah (1710-
1760). It was originally built by the skilled craftsmen under the supervision of the 
Sultan. The present version of the Balai Besar was built in 1898 during the British 
colony. Previous versions were destroyed by the Siamese invaders in 1767, and to fire 
by the Bugis in 1770. The “Balai Besar” is essentially a large portico of the main hall, 
also known as “Balai Penghadapan” (Grand Audience Hall). Balai Besar building 
extends from the Royal palace or “Istana Pelamin” to house the “astaka” (pavilion) 
and the Sultan’s throne. Spatially, the ‘Dewan Balai’ or hall, which are the South and 
North extension wings and ‘Pejabat Dewan Balai’ or management office of the hall, 
occupy the floor beneath. The ‘Pejabat Balai Besar’, located under ‘Balai Siak’ were 
formerly used to administrate and monitor all events in Balai Besar. However, during 
the 18th century, spaces on the ground were used as storage area for rice and 
firewood. Located adjacent to the audience hall extending to the left and right, are 
the verandahs which are occupied by the religious officials, traders and citizens. The 
centre area is occupied by ‘anak-anak ceria’ or officials responsible for the royal 
artifacts and banners. As part the columnar principle of Malay architecture, the spatial 
relationship is defined with a row of decorative columns. The gable is decorated by ‘La 
Dawandi’ medal in 1895, motives of a blazing sun were applied to the ‘tebar layar’ 
(gable end).    
 
 
Figure 4: Balai Besar, Alor Setar-Frontage, Present (1896) version. 
 
The Changes 
The stylization contrasts widely when Colonial elements made of masonry, such as the 
shop house architecture, prominent in the old districts of Singapore and Malaysia, 
begun. The Balai Besar has a total of 42 pillars made originally of Chengal hardwood. 
The 1896 versions (refer Figure 4) observed the replacement of the timber columns 




by cast iron. However, the local identity is kept reflected by the ‘Tiang menungkat 
pisang sesikat’(columns stylised a comb of banana) found at ‘Tangga besar’ or the 
grand renaissance staircase. The columns stands in line and soared 34 feet high 
towards the ceiling, recalling the influences of neo-classicism and symmetrical 
Palladian architecture. The local stylisation is observed on the use of the Malay local 
flora fused into the capital and patterns of the wall panels between the columns. The 
masonry baluster of the grand staircases is also decorated with ‘lotus’ relief patterns 
recalling the Kedah-Thai influences.  
 
2.0 Istana Jahar, Kelantan 
The original timber Istana Raja Bendahara or Istana ‘Jahar’ was named after Jahar tree 
(the flame-of-the -forest tree) that grew at the site. The name Istana Jahar was given 
when a Jahar tree was planted in palace compound under the order of Sultan 
Muhammad IV. Kota Bharu City Centre was established around the palace. 
Construction of this palace began at the end of the reign of Sultan Muhammad II 
(1837-1886) and completed in 1887 during the reign of Sultan Ahmad (1886-1889).  
The two-storey timber palace was built as a wedding gift for Sultan Ahmad’s prince, 
Long Kundur, who later succeeded him as Sultan Muhammad III (1889-1890) (Saleh 
1987). The front or the anjung of the original Istana was called ‘Balai Tarik’. Balai Tarik 
was used for formal events such as weddings, thanksgiving, place artistic 
performances such as singing and dancing as entertainment apart from a place to 
greet guests. ‘Balai Tarik’ space is separated by a wooden wall of ‘Surung’ Area which 




Figure 5: Istana Jahar (Sources: Arkib Negara) 
 
The Changes 
During the British, in 1936-1939, a completely new building addition (refer Figure 5) 
made of masonry was built to replace ‘Balai Tarik’. The new palace building was given 
to Sultan Yahya Petra as a wedding present by his father, Sultan Ismail Petra, who 
choreograph the Western and Eastern influence of this palace. The palace was 
renovated in 1966, 1969 and 1972 as residence for princes and state guests. Meantime 
the original timber palace on the palace ground was moved or demolished including 
the Balai Tarik. The building is a hybrid construction of concrete, cast iron and timber. 




The ground floor of the new masonry building was use to receive guests while the 
upper level made of merbau timber floors were royal residence. Figure 5 refers to the 
latest addition of the palace complex in masonry. The palace has a pentagon-shaped 
porte-cochere, similar to the Islamic Council building built earlier, with the first-floor 
balcony or anjung from which members of the royal family could watch ceremonies 
held in the square infront of the palace. The influences of the west are clearly visible 
on the front of the roof (the porch). The following described the masonry palace 
extension of the original Istana Jahar still prevail to this day: 
 
a) Columns, Beams and Bracket systems -Instead of load-bearing columns or walls, 
slender cast iron columns are used to support the first floor. The columns are 
casted in concrete as composite columns. The columns are cylindrical which differ 
from typical Malay columns which are usually square shape. Beams are I-Beam 
boxed in timber to support the timber floors. 
b) Windows, Openings and Doors -The lower hall can be seen clearly through an 
oval shape opening (bujur telur) or void, three times longer than it is width. 
During the day, the ground floor is lit from the daylight from the first-floor 
verandah’s opening. At night, it is illuminated by the imported chandeliers 
hung from the roof. 
c) Wall, Partitions and Extended Panel - The striking appearance of Istana Jahar’s 
exterior, composed of black wooden panels framing coloured glass, sets it 
apart from the other royal palaces in the vicinity. These can be defined as 
hybrid ‘Malay–Thai-Arabised’ architecture that recalls Siamese, Malay, Arab 
and European influences. Timber is used for the floors, partitions and light 
screens. Louvered timber partitions with inlaid oval mirrors, like a ship’s 
interior, refine the public halls. Most of the original decoration is found in 
timber work; including wall paneling and ornamental lattice screens which 
featuring embossed piercing or ‘tebuk timbul’. 
d) Stairways - At the back corners of the building are two spiral staircases 
connecting the ground to the first floor. The stairs are made of cast iron 
imported from Europe.  
 
3.0 The Istana Bandar, Jugra, Kelang  
The Changes 
The Istana Bandar, Selangor (refer Figure 6a,6b and 6c), was built in 1905, is a masonry 
building with design ideas by Sultan Alauddin Riayat Shah himself. When the palace 
was completed, the Sultan lived in the palace for 35 years until his death in 1938. The 
palace is a two-storey buildings with 15 stately rooms. The Sultan was known to be 
very involved in the decoration of the palace, giving the palace his personal touches. 
Although the building design was nurtured by the British on Georgian architecture, 
the Sultan insisted on the Malay forms to be instilled in the palace design such as with 
sharp roof lines, curved windows and ornately decorated stone staircases. The overall 
the palace frontage is yet evolved from influences of Classical Georgian design, with 
its punch windows and frontal symmetry staircases including the iconic external 
staircase reminiscent of Georgian houses. However, the columns and balustrade 
appeared with the unique attribute linked to Malay identity, consisting of pilasters 




that fuse into the wall, reflecting nuances of the serambi-balustrade at half-height 
pilasters into the façade itself. 
 
 
              
Figure 6a and 6b.  The mix of Malay ‘finial’ traditions and Mughal roof forms 
in the eclectic language of Istana Bandar, Kelang 
 
 
Figure 6c.  Istana Bandar, Kelang- one of its frontage evolved and absorbed external 
styles, yet retaining the extended serambi form and Malay language such as the 
‘kekisi’ as pilasters and papan manis as roof leaves 
 
4.0  Istana Hulu, Kuala Kangsar 
The Changes 
Similarly, the Istana Hulu, Kuala Kangsar completed in 1903, was built for the reigning 
Sultan Idris Mursyidul Azam Syah. Sited atop the Bukit Chandan hill, it represented a 
complete absorption of modernist Neo-Classical influence. On the surface, the palace 
had incorporated Neo-Classical architectural elements including pilasters and 
cornices, yet on closer look, there were attempts at preservation of the Malay 
vernacular elements in its roof, fascia board and finial elements. There are also 
references to the specific ‘upturned’ trapezoidal form of the Malay pedestal. Yet the 
overall language was influenced and dominated by Classical Regency grammar of 









Modernity can be best described by Colquhoun (2001): “A time when a society or 
community becomes aware and undergo the threshold of massive change”. Crinson 
(1999) describes the Victorian era (as in the 1800s) as a kind of modernity, concerned 
with evolving an image of progressiveness and ‘newness’ (Jahn Kassim, et.al, 2018). 
The palaces which are discussed above, are evolvements and mutations of local styles 
as they absorbed technology and pressures and had signified how’s changes occurred 
due to Modern forces. These changes can be described and characterized as follows:  
1. Transformation of timber to masonry elements of form but within a form that 
is still preserved past Malay cum tropical forms of architecture 
2. Insertion on the frontage of buildings such as fixed cladding, signally a 
conscious and deliberate attempt towards a stylistic change with foreign 
influence 
3. Formal change in masonry stylized base or plinth of while the rest of the 
building remain in the timber stylization;  
4. The transmutation and stylization of the entire ground floor and first floors 
into masonry stylization;  
5. The addition of distinctive vocabulary of Neo-classical and Georgian    English 
origin into a form instead of the Malay dressing or grammar. At times, these 
consist of Classical columns, arches, windows, and façade compositions. 
These colonial forms were either grafted onto to imported styles or 
syncretized into the local vernacular palaces.  
 
Building a taxonomy 
The formal and elemental mapping of cases representing different categories yet 
related to each other may not reflect actual relations, yet a formal analysis is needed 
to demonstrate the continuity of evolution of Malay Nusantara style from ancient 
origins into the modern era.  The term ‘neo-Classical’ is judiciously used to represent 
the 19th century evolvements of the Malay style which saw history as a resource in 
combining styles and elements. One refers to Frampton (2007) ‘s reference to  the rise 
of neo Classicist tendencies in Europe which parallels the Colonial effects of Malay 
architecture in Malaya, as found in palaces: “The architecture of Neo Classicism seems 
to have emerged out of two different but related developments which radically 
transformed the relationship between man and nature. …major changes taking place 
in society, which gave birth to a new cultural formation…that was equally appropriate 
to the lifestyles of the declining artic] acyl and the rising bourgeoise”.  Early modernity 
was the beginnings when masonry, iron and wrought iron, were brought in and 
synthesized into new forms. Yet after such changes, certain parts of the overall form, 
key elements and, proportions of the palaces actually remain rooted in the Malay 
style.  Some of the strategies that are used to reflect the Malay vernacular form, and 
‘resist’ such changes are: 
 
1. The Pitch roof and its finials  
2. Extended porch or portico 
3. Column variants 
4. Decorative balustrade motifs 
5. Fascia board treatments 
6. Distinctive staircases  





Istana Jahar’s masonry columns at times are seen as a colonial vocabulary 
inserted into the Malay language. Yet it is primarily Classical Malay in character in 
which the frontage  column, which has undergone Malay stylization, is a Classical 
English element localized or ‘Malayalised’ by narrowing its proportions and changing 
the profile of its pedestals. This local stylization of its columns through changing 
proportions must be seen as a localizing strategy giving rise to a new localized form in 
an era of modernity. It is effort of refraining from copying the imported Classical style 
and its capitals- and must be acknowledge as an outcome of the Sultan’s assertion of 
his role as cultural custodian and hence a regional architect of the palace. In modern 
regionalist parlance, this is seen as a form of resistance. Similarly in Kedah’s Balai 
Besar, the overall form still reminisces the Malay classical form without compromising 
the overall identity of the Malay language. Masonry and cast iron were used, yet they 
were inserted into the overall form that did not destroy or compromise the 
traditionally- rooted Malay style in its character. 
The essential point is that the Malay endemic style, has its roots in its ancient 
timber past, yet forms are retained in essence as its modernized formally into masonry 
variants. By early 1900s, the traditional versions of the original style had evolved into 
hybrid forms, with some of its vocabulary imported. Yet the form itself in many cases, 
still reflect the essence of the Malay form (compare Istana Bandar and Istana Rokan 
in Figure 6a,6b,6c and 7). Hence while Istana Bandar has modernised stylistically, 
morphologically it is still part of the same root. The tree of its evolvement is the axial 
form and vocabulary, which now includes the modulation of masonry into a new style.  
The Rokan form, with its timber forms, punched windows and columnar style still 
resonate that of the Bandar palace (Figure 6a, 6b, 6c, and Figure 7a and 7b below). 
The Istana Rokan, Sumatera epitomizes the root beginnings of Malay architecture as 
it is sited in the location where the Malay world believed to have begun i.e. similar to 
the Classical beginnings of Greek or Roman architecture. It is in symmetry and 
embellished with high artisanal skills are is essentially a 17th century “Classical’ 
symmetrical form, referring to regionally rooted forms of Malay palaces or aristocratic 
buildings.   
 
 
Figure 7a and 7b. Front and Side elevation, Istana Rokan, Sumatera 
The Malay Classical form, as seen in the 1700s Rokan palace of Riau. 
 
Baitul Anwar, Kuala Kangsar  




A mid-variant of the style is the Baitul Anwar palace, Kuala Kangsar (refer Figure 8), 
built by Raja Harun Arrasyid, a regent of Sultan Idris. The style has now evolved into a 
combination between a completely timber architectural body with a moulded 
masonry base or plinth and a projected masonry verandah. It exhibits the rise of 
modernity in the essential Classical trait of Malay symmetry, with a central staircase 
and entrance inserted axially. The vocabulary is still columnar, with columns occupying 
all the ground floor and still reflect the elevated form and tall windows. Modernity is 
aesthetically reflecting in its more reticent style in which ornamentation is controlled 
and minimized. Its skyline which lack of finials and exudes a language of restraint, 
characterised Modern traits of architecture.  The whole ground area which consist of 
the halls is gated by a brick wall panel with about 900mm height from ground. It was 
configured and sited with a sensitivity to its settings, which complements rather than 
dominates the surroundings. The positioning of entrances and verandas provides and 

















Figure 8. The hybrid timber masonry 
Language of Baitul Anwar, Perak. 
 
Columns are now stylised versions of the timber  counterparts of the Malay 
timber house. Pedestals are stylised into the stepped form, which at times, occupy 
half of the wall height. It surfaces are finished with decorated plaster cornices and 
mouldings that are part of its stylised language. Throughout the building, timber posts 
were integrated into the brick footing and secured with a wedge on masonry footings. 
 
Baitul Rahmah, Kuala Kangsar  
The Baitul Rahmah (Figure 9), can be argued as a dual-symmetry variant of this hybrid 
timber masonry language. It is aristocratic house, also built by the same Regent. In 
contrast to the centrally dominant Baitul Anwar, Baitul Rahmah is symmetrically 
divided yet balanced, with two portions of the house split equally by an open-air 




staircase. Built in 1911, it was occupied by the family of Tengku Zaira, the daughter of 
Raja Norshida Binti Raja Harun Al-Rashid. It has a unique ‘double’ extended portico or 
verandah is symmetrically organized and spatially extended. It also has a stronger 
columnar character dressed in essential Malay decorative elements unite the roof 
finials and decorative panels. The corner part of the roof fascia has elements 
decorated with woodcarving inspired by the character of honey bees. It was designed 
to complement to the whole 'button' woodcarving elements. The form of the roof has 
similarity to an old mosque in Acheh. The house also has 'papan pator' (tumpu kasau) 
at the end of the roof eaves. The head of the columns was decorated by a kind of 




Figure 9. The Baitul Rahmah- a formal variant of the hybrid style in an aristocratic 
house in Perak adjacent to the palace – form and elements still reflect a dominant 
and essential Malay tradition in its form, traits and elements. 
 










































Figure 10.  A taxonomy of Malay architectural language – origins to present time 
A taxonomy is developed as shown in Figure 9. The total timber traditions of palaces 
including those found in the 1600s and 1700s is taken as ‘the root’. 
 
The language reflects the roots of the Classical Malay form with the ground base now 
stylized into masonry expression of modernity of the times. Yet such moulded 
elements must be part of the effort to achieve aesthetics of newness rather than a 
Colonial element.  While on the surface, its stylization seems affected and infused by 
Colonial vocabulary, the base and moulding were principally an attempt to ‘stylise’ 
and ‘modernise’ a new  language of architecture in terms of masonry. Such hybridity 
of masonry plinth and timber columnar design has been part of the ancient history of 
the Malay world and can be traced to the masonry-timber forms of early urban 
settlements such as Lembah Bujang.  The column themselves are at times, partially 
mutated into masonry elements, yet they retain the proportions of Malay columns. 










Evolution of The 
Malay Style 
(1600s – 1930) 
‘Modern’ ‘Traditional’ 
Localised Style 



























The theory of origins of the Malay world must be built upon its original timber 
traditions of the region and is differentiated from its modern variants which evolve as 
‘strands’.  While the traditional branch includes the vernacular and the “Classical’ 
(Jahn Kassim, et al, 2018), the modern ‘branch’ can be associated with cases and styles 
in a time of rapid change i.e. from mid 1800s onwards.  Both main branches have 
overlaps. By the 1920s and beyond, the infusion of colonization has become more 
marked, energized, as Colonial control emanated marked from its new Straits 
Settlements key posts of Penang, Melaka and Singapore. New palaces built bore the 
imprint of European ‘style’ and “technology’ which was carried into the Malay world 
by British residents and administrators. These became part of the rise of new 
techniques, so called advancement and ideas, which appear as stylistic changes i.e.  
the Malay assimilation of Colonial style and, must be seen as a civilization which are 
pressured towards a gradual shift from the ‘old ways. The old Sultanates of the Malay 
world in the Nusantara region were inevitably overcome by tide of change and its 
language of architecture reflect the struggle to hold on to tradition as they were swept 
into the forces of changes, threatening to drown the vestiges of its heritage, grown 
from its original way of life. Its palaces bore the imprint of such resistance which 
attempted to hold on to its roots in the socio-political sphere. The study aims at 
defining these locally generated cases into defined styles, so as to recognize these as 
a crucial part of their history. The tendencies include those due to Modernity are 
stylistic definitions that must become recognized as part of the tree of local style. One 
branch may die while the other root begins to live, yet the relationship between the 
technology, the local language and structures, is crucial. Theory and practice, and 
discussion in academic and industry, need to reflect a full flowering and genealogy of 
the local style. Identity in South East Asian architecture must encompass the 
evolvement and ‘play’ of tradition and heritage across times. The move is 
representative of how culture evolve against dominating forces. The dynamics 
between the subjugated, and the subjugator is part of the Asian history, which its 
communities had witnessed across time, the peaceful resistance of its people in the 
context of the dominance and diffusion of cultural forces from different nations and 
races, in which architectural language is part of the representation of stylistic shifts 
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ABSTRACT 
Malay architectural traditions range from the traditional timber traditions of the early 
era of the Malay world to the late hybrid forms of the 1800s and early 1900s. The 
paper attempts to create regional grouping in the Malay world that can be used to 
characterise the extreme variation and diversity of the aristocratic forms of the Malay 
world, including   hybrid structures, which are Malay modern yet ‘Classical’ forms of 
architecture which represent potentials for an urban language for the Malay region, 
and its nations. Any effort to develop a new language must take into account the 
relative shared character and rules of design that reflect the stylistic character of each 
region. The paper attempts to trace these stylistic characteristics and rules, in palaces 
and aristocrat’s buildings, yet it remains observant that Malay architectural language 
had not been able to withstand the tumultuous changes due to the advent of new 
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materials and technology such as steel and concrete. The origins of the Malay 
architectural style and language are ultimately linked to the beginnings of the culture 
and aesthetic forms of the timber-based vernacular style. Due to the rising 
urbanisation, many of the imported styles are perhaps the core problem of the 
unsustainability of the present cities and buildings.  The research shared and attempts 
to highlight and identify the set of stylistic character, design principles and building 
elements of Malay architecture derived from the essences of traditional form and 
frontage language seen through the diversity of regional styles that can be used in 
future modern architecture. 
 
KEYWORDS 
Malay Classical architecture, Malay aristocratic, regional characterisation 
INTRODUCTION 
Malay identity in urban areas is rapidly disappearing, yet there is no systematic 
characterisation of its strong elements which appear as diverse language throughout 
the Malay region. It is argued that what constitutes as being defined as Malay 
Architecture is a set of principles and rules of shared character, from which more 
localised variants can be identified. Traditional Malay architecture is either 
demolished, not maintained or had been thru renovations until the genuinely unique 
style had lost. The preservation of Malay design character must go beyond vernacular 
models into the expressive façade characters and principles that fashion an urban 
language which can be defined as a hybrid. Therefore, in the process of developing 
what was vernacular into grammar and vocabulary of contemporary architecture, the 
building can be designed through this evolvements, adaptations and modifications of 
the physical looks, the intricacy of works, beliefs, experience and preserved values 
that can be accepted by society. Practically, designers of contemporary architecture 
are searching for rules and fundamental principles that can be used as key elements 
to elevate modern buildings into Malay Architecture. 
LITERATURE REVIEWS 
Malay and The Malay World – a definition  
 
The Malays are made up of a substantial racial group initially based in Sundaland 
(Benua Sunda), now generally referred to as the Malay Archipelago (Santoso, 2004):  
‘‘Historically, the Malays and their lands were already known world-wide at least since 
the 2nd century. The Malays were highlighted for their architectural, navigational and 
trading traditions.’’ From Kitab Hadiqatul Azhar by Syeikh Ahmad Junaidin: ‘‘They call 
this a group or a group of Malays to those who live in the Malay Archipelago, which 
begins at Northern Thailand ‘Segenting Kera’ and Southeast part of the Philippines, 
and the South on the Australian Border, and to the Madagascar Islands’. (Dahlan, 
2014) Sejarah Melayu quoted that for almost 2000 years the non- stop trading traffic 
between India and the archipelago as well as with China, Champa and Cambodia had 
provided a rich background influences emerging through trade, culture and 
intermarriages (Norwina & Noor Hanita, 2011). The Empire of Sriwijaya linked 
together the states of the Peninsula, Sumatra, Java, Patani, Singgora and Ligor (Siam), 




and also Kampuchea, while Ayuthia influenced a significant area of what is now 
modern Thailand, Laos, and a part of northern Malay Peninsula. Melaka claimed 
control and power over Pattani, Southern Thailand, the Peninsula and several parts of 
Sumatra, Brunei (which was a much greater state in days of old), Ambon, and 
Kampuchea (Salleh, 2009).  
 
The process of Islamization was stepped up during the Sultanate of Malacca in 
the 15th century. Malacca soon replaced Srivijaya which ceased to exist in the 14th 
century. Its entrepot was for a long time a thriving trading centre, a meeting point 
between merchants from China, India, Arabia, Persia, and even Europe and indeed a 
Venice of the East. The Malacca enriched Islam to the fullest, and the Malay language 
with the Jawi script was spreading to the four corners of the Archipelago. Later, both 
Islam and the Malay language would become essential indicators of Malay identity 
within the Malay Archipelago and parts of Indo-China, especially Champa. As 
summarised by (Richardson, Yaapar, & Abdullah, 2017), it is clear that as a major racial 
group the Malays do not have a singular or homogenous identity.  
 
Instead, their status should be understood within a concentric sphere, with 
shades of manifestation depending on their respective degree of consciousness of 
whom they are, their shared heritage and their distinction from others. This situation 
is also translated into their architecture, the assimilations, the transformations and 
changes throughout time. Their collective identity is mainly based on Malay language, 
dark brown skin colour and other anthropological factors, as well as geographical 
proximity. Universal adherence to Islam also plays a significant role in binding the 
majority of them together which affect their way of interpreting arts and motifs into 
their daily life. The transformation of Malay architecture is indeed intriguing, for with 
the coming of Islam much of the Hindu-influenced in Malay was marginalised or 
woven unobtrusively into the new emerging culture, with Islam as its base.  
 
Characterization through Regional Groupings  
 
The characterisation of Malay architecture is necessary due to the high diversity of its 
expressions, especially on the frontal image facade. Variations include evolvements 
during a time when Malay aristocratic forms, had absorbed such external influences 
yet held on to, the essential and recognisable aspects of Malay identity. These forms 
were eventually reflective of how the Malay world had hung on to their identities 
through the persistent expression of character as they found themselves increasingly 
brought under foreign control and power bases. This hybridity is also a form of variant 
and Classicality are mainly derived from the ingenuity of the Malay social structure, 
imbued with local craftsmanship and local motifs, reflecting local resources and the 
skills of their societies, and derivative of local socio-political systems.  
 
Through many decades, the Malay architecture has been influenced by 
Indonesian Bugis, Riau and Java from the south; Siamese, British, Arab and Indian from 
the north; Portuguese, Dutch, Acheh, Minangkabau from the west; and Southern 
Chinese from the east. Due to this fact, the Malay vernacular architecture has 
modified their styles (Husli, 2011) to adapt to these influences. Almost all of the 




polities in the Malay regions are sharing traits of the same character of Malay 
architecture principles. These principles are prevalent and widely mentioned by 
previous scholars such as (Ibrahim, 2013; Tahir et al., 2002; Wan Ismail, 2005). In this 
research, the focus is on the Malay Classical architecture which refers to the palaces 
and aristocratic buildings. 
 
What is Classical Malay Architecture?  
 
Classical Malay architecture is referring to the aristocratic Malay architecture 
which the character or design are well defined and elaborated. It has a specific order, 
proportions and hierarchy which are only found at noble buildings and rarely found in 
typical houses. The principle design of symmetry and clear lines of the axis can be seen 
in palaces and aristocratic Malay buildings because of the formal and spatial 
expression. The aristocratic frontage elevations have the ‘Classical’ qualities and has 
undergone an evolution and refinements of an essential character (Jahnkassim, Puteri 
Shireen, Abdul Majid, Noor Hanita, Nawawi, 2017b) Aristocratic architecture is a 
reflection of the traditionalist Malay world, which according to  may not be authentic 
restorations of the Malay past, they represent architectural essences of the Malay 
culture. Research of Malay houses have been conducted by previous scholars, but 
none of them did on the Classical Malay architecture which focuses only on Malay 
palaces and aristocrat’s buildings. 
PROBLEM STATEMENTS 
Due to cultural, regional and political diversity, many variations of Malay architecture 
styles appeared from each of the regions in the Malay world. They are sharing same 
architecture principles with additional localisation and stylistic character that 
embellishing their regional building without losing the Malay architecture identity. 
However, no research yet been done which categorised the structures and defined 
what the genuinely Malay architecture is. There is no generic regional character being 
established as the references of Malay architecture and no guidelines or clear 
framework of Malay principles for the designers to follow while transposing Malay 
Architecture principles onto modern buildings. This paper aims at a distillation of the 
generic qualities of the regional grouping and the key elementary principles of 
Classical Malay Architecture derived from the essences of traditional form and 
frontage language seen through the diversity of regional styles. 
METHODOLOGY 
The rich variation of Malay architectural genius and style are observed, some 
appeared to be diverse, yet some traits were being categorised, grouped and further 
summarised and discussed. As mentioned before, the word ‘influences’ were used to 
show the adaptations of ‘outside or non-local elements’ being transmuted or 
assimilated into local things/ culture. The mapping of the Malay palaces and 
aristocrat’s buildings in the Malay world helped to categorise the regions into a group 
for regional characterisations. In analysing this essence, the methods of (Clark, Roger 
H and Pause, 2012) which were published in his book entitled ‘Precedents in 
Architecture’ are adapted. This method was through communicating the ongoing 




analysis of the case studies to their formative ideas in the form of basic diagrams. 
These diagrams of abstractions which intended to convey the essential characteristics 
and relationships of the building facade or form which focus on specific physical 
attributes. The diagrams help to categorise the key elements which lead to the 
comparative analysis of the case studies which shows the similarities and differences 
of the key principles. The research is not exhaustive; instead, examples are designed 
to illustrate the nuances of the idea and theory. The analysis of the building frontal 
façades and forms derived from the consequence of multiple interpretations, 
dominant patterns and formative features of the buildings by extracting the similar 
styles/ character of each case studies. These will include the building’s style, type, 
proportion, scale and design principles. All the 30 case studies were grouped based on 
the observed traits in the following elements, the regional, yet the universal character 
of the Malay palaces. The characteristics and universal principles are: 
 
1) The proportionate character of the slender columns and the pilaster. 
2) The form of the buildings and the frontal façade which are symmetrical in 
order and hierarchy. 
3) The presence of the projections (serambi) located at the centre with staircases. 
4) The high ceiling, the shape of roof form and additional stylistic elements 
5) The window and doors detailing including wall features 
6) The presence of wood carvings and decorative elements  
CASE STUDIES 
The selected case studies are concentrating only on palaces and aristocratic buildings 
in the Malay world. Palaces are a reflection of the social structure and systemic power 
of the Malay world. The role of palaces and aristocratic houses is not merely housing 
the ruling elite but represents a form of urbanised architecture reflecting the 
refinement and urbanisation of the vernacular.  
 
Figure 1:  Regional Grouping of Malay Classical Architecture 




From the research conducted we found that the local characters can be grouped into 
few categories. The regional influences of the palaces and aristocrat buildings in 
Malaysia are similar to the same typologies built in many parts of the Malay world. 
Revolutions, variations and changes in Malay Architecture are partly because some of 
the Malays in Malaysia are gone thorough assimilation process of various ethnic 
groups from Indonesia, Thailand, Cambodia and Vietnam. Some are through natural 
migration, trades and intermarriages. Assuming that people have travelled back and 
forth for trade and missionary, assimilation of the way of life may have taken place, 
and preference in choosing architecture form is closely related (Refer to Figure 1). 
Listed below in Table 1 is the summary of regional grouping and the case studies 
selected. The limitations of the case studies are due to the availability of the buildings, 
constraints of written data and location of the building itself. The categorisation or 
regional grouping was named as ‘REGION’.  
 
Table 1:  Categorization of Regional groupings and the case studies. 
No Groups Regions Case Studies 






Thai (Pattani  
Istana Jahar, Kelantan (1855) 
Istana Balai Besar, Kelantan (1840) 
Istana Seri Akar, Kelantan (1886) 
Istana Tengku Long, Terengganu (1904) 
Istana Patani, Southern Thai 
Istana Ban Sae Mo, Southern Thai 
2 REGION 2- 






Istana Balai Besar, Kedah (1735) 
Istana Pulau Tiga, Kedah (1820) 
Istana Sepahchandra, Kedah (1880) 
Rumah Sheikh Osman, Penang (1920) 
3 REGION 3 Perak, 
Selangor, Deli 
and Langkat 
Istana Hulu, Perak 
Baitul Rahmah, Perak (1911) 
Bytul Anwar, Perak 
Istana Jugra, Selangor 
Istana Lima Laras, Langkat 
Istana Langkat 






and Padang  
Istana Ampangan, Negeri Sembilan 
Istana Seri Menanti, Negeri Sembilan 
Rumah Gadang, Pagar Ruyung 





Istana Melaka (Replica) – as reference 
Istana Inderagiri, Inderagiri 
Istana Asahan 
Istana Kampar 
Rumah Pengulu Ghani 
6 REGION 6 Johor, Riau 
and Lingga 
Rumah Daeng Mat Diew, Johor 
Rumah Hjh. Rashidah, Johor 
Istana Riau 
7 REGION 7 Pahang, 
Sambas and 
Pontianak 
Istana Leban Tunggal, Pahang 
Istana Kadariah, Pontianak 
Istana Kalimantan 




Istana Malige, Sulawesi 
Istana Termalate, Termalate 
Istana Bulungan, Kalimantan Timur 
 




RESULTS AND FINDINGS 
Beyond the shared character are the variations, and thus to enable more urban 
templates such as façade characterisation to be developed, there must be an official 
recognition of what constitute shared common features and what are the regional 
idiosyncrasies, and base on the critical nature of the study. 
 
1) REGION 1 
The ‘Langkasuka” heritage regional grouping consists of Kelantan, Terengganu and 
some part of Kedah (Malaysia) and Southern part of Thailand. 
 
History 
Southern Thailand and Northern Malaysia have the close cultural relationship since 
the beginning of the Langkasuka government. (Wheatley, 1956) In his book of 
‘Langkasuka’ had mentioned on the unique identities that have flourished on the Thai-
Malay isthmus until about the 15th century. However, when both authorities from 
Malaysia and Thailand signed The Bangkok Treaty in 1909, these similarities in 
identities started to wane in both districts (Bakar, 2013). Palaces and houses in 
Kelantan and Terengganu state have a kind of shared identity in which the roof and its 
adornments are similar to the houses and palaces, found in Southern Thailand. The 
similar style was grouped and named as Region 1. 
 









Figure 4: Istana Tengku 
Long, Terengganu 
*Annotations by Author 
Figure 3: Istana Patani *Annotations by 
Author (Sources: Idrus, 1996) 
Figure 6: Istana Patani – 
‘Pemeleh shape’ with sharp 
pointed edge  
Figure 2: Istana Jahar, Kelantan*Annotations by 
Author (Sources: Heritage Lab KAED, IIUM) 
  
Figure 5: Rumah Tokku Paloh, 
Terengganu *Annotations by Author 
(Sources: KALAM, UTM) 
 




Most of the architecture elements found in these regions are unique and defined with 
cosmological believed. Palaces and aristocrat’s buildings in this region uphold the 
richness of wood carvings. However, the detail motifs are different. For example; the 
design of ékor itik’, Southern Thai design (refer figure 3 and 6) seem to have many 
curvy elements which also known as ékor naga’ compare to Kelantan with much 
simpler form (refer figure 2). Kelantan’s building has a minimum height of raised floor 
rather than in Southern Thai where all structures are put on a pedestal more than 2 
feet in height. Terengganu and Kelantan have a very nice ‘pemeleh’ with two and three 
tiered panels and curvy ornaments and the end of the fascia board which look like the 
one found in Southern Thai (refer figure 2, 4 and 5). During old times, these ‘pemeleh’ 
only can be placed on aristocrat’s buildings and palaces.  
 
Stylistic Characteristic and Key Principles 
 
• Dragon scales/ Filigree or 'Sisik Naga.' 
‘Sisik naga’ is ornamentation attached along roof ridge. 
Majorly Malay royal palaces use dragon scales as roof 
decoration which symbolises status and prestige of a 
person (refer figure 6).  
 
• ‘Ekor Itik and Papan Cantik’ 
The roof in detail consists of ‘ekor itik at the end of roof 
edge, connected with brick ‘tulang perabung’ at roof 
ridge and decorated with ‘papan cantik’ at the end of 
roof envelope. This segment of the roof is highly 




2) REGION 2 
The North Straits of Malacca region consists of Kedah, Perlis and Penang (Malaysia); 
and Acheh, Perlia and Pasai (Indonesia) 
 
History 
Historically, Kedah has evolved from very ancient time, and historians have even 
argued that its evolution in the Malay chronologies should have been recognised as 
different. It is identified by historians to be the oldest state among 13 other states in 
Malaysia, and its Sultanates is the earliest unbroken line of the monarchy in an 
unbroken chain of the kings (Wheatley, 1956). Historically it was found argued that 
Kedah accepted Islam in AD 1136. The Kedah-Aceh relationship has a unique history 
and has started since before the 1600s. The Acehnese began migrating and settling in 
some areas in Kedah and eventually formed a community of Acehnese communities. 
The assimilation process also applies between the Acehnese and the local Malay 
population. Eventually, Kedah palatial architecture has absorbed Thai traits and 
consequently too Colonial influences. Like Malacca and Pasai, Acheh's formation was 
due to its location and mercantile activity.  
 
Figure 6: Sisik Naga/ Filigree  
Figure 7: Ekor Itik and Papan Cantik’ 




Comparative analysis / Formative Ideas and Diagrams 
 
 
Figure 8: The Balai Besar Alor Setar, 1896 form *Annotation by author   
(Source: Heritage Lab, KAED, IIUM) 
                          
 
 





The research found that the old ‘rumah adat, Acheh’ in figure 10 and 12, is very 
similar to Istana Balai Besar, Kedah (refer figure 8). The type of ‘peristyle form’; refer 
to (Raja Abdul Kadir, Jahn Kassim, Abdul Majid, & Kamaruddin, 2018) shows that both 
buildings are nearly identical from the front façade. Both have ‘Sulur Bayung’ and 
ornamented panel/bracket between columns. The axial protruding spaces or 
‘Serambi’ is seen protruding out from the main building. Figure 9 and 11 shows that 
‘tunjuk langit’ come in varies form. The one that widely used at those buildings are the 
pointed ‘tunjuk langit, slender and thin which come additional steel curvy ornaments 
attached to it. This features can also be seen at Perak’s aristocrat’s building such as 
Baitul Rahmah and Istana Hulu. 
 
  
   
Figure 11: Aristocrats building in Penang 
(Sheikh Omar) *Annotations by Author 
(Sources: KALAM, UTM) 
  
  
Figure 10: Rumah Adat Acheh 
*Annotations by Author (Sources: 
Wikipedia) 
Figure 9: Public Buiilding in Acheh 1920 
*Annotations by Author (Sources: Pinterest) 
Figure 12: Rumah Adat Acheh 
*Annotations by Author (Sources: 
Wikipedia) 




Figure 16: Baitul Rahmah, Perak *Annotation by 
author (Source: Heritage Lab, KAED, IIUM) 
Figure 17: Istana Lima Laras, Langkat 
*Annotation by author   
Stylistic Characteristic and Key Principles 
 
• ‘Sulur Bayung and Tunjuk Langit’ 
The regional stylistic and key principles of this regions are 
mainly on the ‘Sulur Bayung’, the one that are found on the top 
edge of the pitched roof. In other regions, the elements are 
called as ‘tunjuk langit’ with a shape of pointing up to the sky. 
(Refer figure 13) 
 
• ‘Ornamental Bracket’ 
The ornamental bracket is very rich. Referring 
to figure 12 of the old aristocrat’s building in 
Acheh, the features of the ornamental bracket 
are intricate and flowery made from steel 
similar to Istana Balai Besar, Kedah. (Refer 
figure 14 and 15) 
 
3) REGION 3 
The ‘Perak, Selangor, Deli, Siak, Kampar and Langkat’ regional grouping   
 
History 
The Sultan was the supreme authority in Perak and symbolised the unity of the state. 
The royal family traced their descent directly from the Sultans of Malacca, and it is 
claimed that the first Sultan of Perak, Muzaffar Shah I, born in about 1505CE had 
moved from his home in Johor to Perak.  Perak also had a close association with the 
Sultanate of Aceh and was its vassal during the sixteenth century (Mat, Monir, Rashid, 
& Hanafi, 2012). In 1800, Sultan from Mandailing came to Perak and built a settlement 
and start a colony. After that, intermarriage with Selangor Sultanate had brought new 
assimilation into the Malay community and architecture. This region has stylistic 
variety, yet they exhibit a more reserved form. They are aesthetically distinctive 
mainly due to its ornamental treatments, and carved motifs. The forms have reduced 
differences due to its origins. The assimilation of the intermarriage had also affected 
the transitions and transformations of Malay architecture that we see today. Example: 
Sister of Sultan Mahmud, Sultanate from Langkat had married to the Sultan of 
Selangor.  
 
Comparative analysis / Formative Ideas and Diagrams 
   
 
Figure 13: Sulur Bayung 
Figure 15: Ornamental 
Bracket in Kedah 
Figure 14: Ornamental 
Bracket in Acheh 




Figure 18: Bytul Aman, Perak 
*Annotation by author   
(Source: Heritage Lab, KAED, IIUM) 
From the case studies, we found that most of the palaces and aristocratic buildings 
have concrete footings or pedestal. The staircase is all concrete and mostly have two 
sources from left and right. These features can be seen in Istana Langkat, Istana Lima 
Laras (refer figure 17) and Baitul Rahmah (refer figure 16). Bytul Aman (refer figure 
18) has a single staircase built from the ground floor at the protruding ‘Serambi’ up to 








This regional style always has orders, proportion and hierarchy in their front building 
façade (refer figure 16- 21). All case studies show a strong imaginary axis line at the 
centre. The buildings are well designed with symmetrical compositions. The placing of 
windows or openings differs from other regions. The openings are placed at the centre 
between columns to the column, whereas other regions are mostly placed their 
openings with equal distance from the window to another window.  
 
Stylistic Characteristic and Key Principles 
 
This region is rich with ornamentations and motifs especially 
on the bracket or arches between columns.  
 
• ‘Lebah Bergantung’ 
If REGION 1 has ‘ekor itik’, REGION 3 has ‘Lebah 
Bergantung’. It is a decoration at the roof eave and pointed 
downward and looks like ‘the bee nest’ (refer figure 22). 
 
 
Figure 19: Istana Tanjung Pura, Langkat * 
Annotation by author 
Figure 21: Istana Hulu Perak *Annotation by 
author  (Source: Heritage Lab, KAED, IIUM) 
Figure 20: Istana Bandar, Selangor *Annotation 
by author  (Source: Taylor’s College) 
Figure 22: Lebah 
Bergantung 




•  ‘Concrete Platform or Concrete Pilaster’ 
In this region, most of the buildings were identified with 
concrete platforms or pilaster. Those platform minimum 
with 2 feet in height and some are more than that. The 
image of the front façade usually will have the staircases at 
the centre and become the focal or dominant element of 
the façade (refer figure 23). 
 
4) REGION 4 
The Minangkabau or Pagaruyong  Diaspora consists of  Negeri Sembilan (Malaysia) 
and Padang, Tanah Datar and Pagar Ruyung (Indonesia). 
 
History 
Negeri Sembilan carried diaspora and influences from the Minangkabau people from 
West Sumatera. ‘There are a few phases of transition by Minangkabau ethnic. The 
transition happened in the 7th century, which is from West Sumatera to Palembang 
and Siak, from Palembang to Singapore in the 11th century and to Negeri Sembilan in 
the 12th century to 15th century which was known as second generation transition 
and it last until today’(Taharuddin, Zahari, & Ahmad, 2016). The prominent feature of 
Minangkabau architecture is the Rumah Gadang. Rumah Gadang or the grand house 
acts as a symbol of wealth for families and a place to conduct various events related 
to the culture of Minangkabau. The shape of the Gadang house synonymy found in 
Pagar Ruyung. It looks like the shape of a ship. Small below and large above. The shape 
of the roof has an upward curve, more or less a half circle, and comes from the nipah 
leaves. (Taharuddin et al., 2016). The Minangkabau are very respectful and loyal to 
the tradition. The deference of the people has been reflected in the design and 
architecture of the houses. The matrilineal line is mandated to own and inherit the 
houses. The tradition has modelled nature’s functions to be adapted into the 
traditional rules. This has been translated into the architecture.  
 
Comparative analysis / Formative Ideas and Diagrams 
 
This Minangkabau region has unique architectural features where we can see the 
curvy pointed and dramatic curved roof structures with multitier elements. The 
uniqueness of its upwards curved roof horn like shows the identity of Minangkabau 
ethnic and their history. Some of Minangkabau buildings were designed with different 
heights where the higher floor belongs to the leaders of the caste. Minangkabau 
houses / Rumah Gadang found in West Sumatera have two different styles; one has 
an equal floor level while the other has a different floor height (Refer to Figure 24 (a) 
and 25 (a). This designed was not practised in Negeri Sembilan since ‘Adat Pepatih’ 
uphold the governance of democracy. Dato’ Pepatih differentiates his people customs 
by eliminating split levels and having an equally same level in their spatial housing 
layout. (Wahab & Bahauddin, 2016) Stated that the difference arises from the system 
of government practised by the two leaders of the custom systems. These houses 
place emphasis more on the verandah, leaving few areas for room spaces. This is the 
opposite of the house in Western Sumatera. (Bahauddin, Hardono, Abdullah, & Maliki, 
2012) 
Figure 23: Concrete 
Platform / Pilaster 








    
  
 
The building forms for ‘Rumah Gadang’ found in the West Sumatera are widely 
found in the image of ‘Binuclear Form’. Binuclear Form as stated in (Raja Abdul Kadir, 
Jahn Kassim, Abdul Majid, et al., 2018) is a configuration pattern with two equally 
dominant parts of massing where the overall form is permanently capped by two 
dominated roof and these mirror images of one another. Refer to Figure 26, the form 
of binuclear is clearly defined. The projections of ‘Serambi’ or verandah can be seen 
at the front foyer of these building. If we compare Western Sumatra and Negeri 
Sembilan, the protrusion are similar where it happened at the central part of the 
building and showing an axis at the centre. However, the asymmetrical form also 
found in aristocrat houses such as Dato Pura Kelana House, Negeri Sembilan (refer 
figure 27). 
 
The visual impression gives an impact of a vertical proportion and a building 
hierarchy. Both western Sumatera and Negeri Sembilan may have similarities if we 
compare the location of the existence of wood carvings at the buildings. They are 
explicitly seen on the wall design formed with various motifs of plants, geometrical 
pattern of moon and sun and others (refer to figure 28 and 29). However, the 
differences are the motifs crafted on the building components. E.g., the flower motifs 
used in Negeri Sembilan were different compared to the one found in Western 
Sumatera. This is because the wood carvers used the local and natural things found 
around them as inspiration. The roof of ‘Rumah Gadang’ or Minangkabau aristocrats 
building shows that the prominent part of the architecture styles is definitely on the 
curvy roof shape, the pointed finials at the rooftop edge, the high ceiling roof and the 
ratio of the proportion of the roof to the walls. 
Figure 24: Rumah Dato’ Kelana, Negeri Sembilan 
*Annotation by author   
(Source: KALAM, UTM) 
Figure 25: Rumah Gadang Dt. Kayo, Tanah 
Datar, Padang *Annotation by author   
(Source: Heritage Lab, KAED, IIUM) 
Figure 26: Istana Seri Menanti, Negeri Sembilan 
*Annotation by author  (Source: KALAM, UTM) 
Figure 27: Rumah Dato Pura Kelana, Negeri 
Sembilan (Source: KALAM, UTM)  
a 
a 




Figure 28: Ornamentations at Columns 
*Annotation by author   
(Source: Heritage Lab, KAED, IIUM) 
Figure 29 : Ornamentations at the bracket panels 
between columns * Annotation by authors 





These principles carry the same similarities to other buildings across all the 
Malay world which are having the large openings for cross ventilation. The wall of the 
Minangkabau buildings is occupied with a series of full height windows and doors. 
These openings are well decorated with ornamentations and motifs carved by wood 
craftsmen.  
 
Stylistic Characteristic and Key Principles 
 
• ‘Bumbung Bergoncong and tunjuk 
langit.’ 
They are easily recognised by their unique 
architectural features, especially the curved 
roof design that looks like buffalo horns or  
‘bumbung bergonjong’ (Bahauddin et al., 
2012). On top of the roof edge, there is 
pointed ‘tunjuk langit’or roof finials. The 
design of the roof finials in Malaysia is 
different compared to the one found in 
Pagar Ruyung. Most of the aristocrat's 
buildings with ‘bumbung bergonjong’ didn’t 
place the roof finials except for Istana Seri 
Menanti (refer to figure 30). 
 
• ‘Ornamentations at column.’ 
The geometric and floral panels are used for 
decorating the capitals, shafts, and bases of 
the created pillars. Furthermore, the walls to 
the right and left of this doorway are also 
adorned with similar carved panels that further heighten the significance of this 






Figure 30: Rumah Gadang  
Dt. Kayo *Annotation by author   
(Source: Heritage Lab, KAED, IIUM) 
 

















1) REGION 5 
The ‘Riau Palembang’ diaspora grouping: Melaka, Langkat, Asahan, Siak, Deli, Serdang, 
History 
The spread of Islam was one primary reflection of this and of course, helped to speed 
up the process toward the end of this time span. Malacca was in ancient times, in a 
position as a mighty empire in South East Asia for slightly more than a century, and 
hence its influence evolved far and wide. Malacca fell abruptly when in 1511 it was 
captured by the Portuguese, but was taken over by the Dutch and finally colonised by 
the British until Malaya’s independence in 1957 (Brown & Nothofer, 2006). Malacca 
was later succeeded by the Sultanate of Aceh in Sumatra. Islam attained its glorious 
height during the period of the sultanate in the 16th and 17th centuries. The form is 
characterised by the double pitch type roof and the curved’ ‘welcoming style’ of 
staircases which are usually in masonry. The Rumah Panglima Ghani, Melaka with its 
distinctive staircase is a spin-off of this style.  The Portuguese, Dutch and British have 
drastically changed Malay architecture through the past due to colonisation periods. 
Materials such as zinc and clay tiles as substitutes for roofs made of leaves; brick and 
cement columns as replacements for timber stilts and ladder, glass for windows which 
were formerly open and nails as alternatives for rattan and tree roots that tie joints 
together (Mursib, Hosseini, Nafida, & Shahedi, 2012). 
 






Figure 32: Istana Melaka *Replica  
(Sources: Wikipedia) 
Figure 33: the Pekan baru  Riau Governmental centre 
(Sources: Wikipedia) 
Figure 31: Columns Detail of  Istana Rokan *Annotation by author   
(Source: Heritage Lab, KAED, IIUM) 
 




In the article titled ‘The Palace of Sultan Mansur Shah at Malacca’ by (Sherwin, 
1981), the author had described the Malacca Palace according to the written 
manuscript of ‘Sejarah Melayu/ The Malay Annals’. The Malacca styles are mainly alike 
with the Riau pekan style as in double pitch roof, scissor finial and curved staircases. 
The shape roof influenced by the elements of Bugis, Jambi, Riau and Minangkabau 
stylistic. The stairs of the tile-coated tombs show the influence of Chinese architecture 
too. Most buildings have the end bays set back on the central longitudinal axis.  
 
Vernacular roof form and roof finials or Malacca is localized to its local form.  
According to the case studies conducted, the Malay decorative eaves or fascia boards 
are not a character of Region 5. The Malay decorative balustrades are found at the 
‘serambi’. The columns are not well decorated with embellishment compare to Region 




Stylistic Characteristic and Key 
PrinciplDouble pitch roof 
The design of the double-slope roof is its 
gable ends. The ventilation which allows 
air to flow into the roof and cool the 
internal spaces. It's been applied to 
commoners houses too with two circular 
holds known as ‘lubang angin’ found at 
the gable end /‘tebar layar’ (Refer figure 
33). 
 
• Curve Staircase and Columns with stepped bases or pedestals  
The Malay decorative balustrades are 
found at the ‘serambi’eventhough the 
stone staircases full with Chinese 
influences. 
 
2) REGION 6 
The Johor, Riau and Lingga grouping Kampar and Inderagiri 
 
History 
Johor had proximity to its neighbouring lands such as the Sumatra, Jawa, Kalimantan 
and Sulawesi, the Malay Archipelago was built and were of a big mass which made the 
people free to come and go as they please. The Lingga- Riau Sultanate was an 
evolution of the Melaka Sultanate. Although it can be argued as part of the Riau 
Melaka region; it has a more subdued look perhaps due to its development towards 
the Lingga Islands (Moser & Shamsa Wilbur, 2017). This regional subgrouping of Riau, 
Indonesia was a precursor of the Sultanate of Johor. Sultan Mahmud, fled to Kampar 
in 1526 when a Portuguese expedition destroyed Bintan, and Johor princes, as Melaka 
descendants, continued to be installed as rulers in places such as Kampar and Siak. 
Johor kings still looked to their kinsfolk in eastern Sumatra in times of danger, and in 
Figure 33: Rumah Penghulu Ghani (1925) 
(Sources: Wikipedia) 




later years Inderagiri, Kampar and Siak all lent their assistance when Johor was 
threatened by Aceh(Y. Andaya, 2004). Rokan Palace is a relic of the 200-year-old 
‘Nagari Tuo” sultanate and exists standing majestic a 200-year-old palace with typical 
Malay Rokan architecture, with dragon-carved engraving which is distinctive, as well 
as various carvings of plants,  decorate sides of the palace.  
 
Comparative analysis / Formative Ideas and Diagrams 
The Limas had 4 to 5 segments of roof planes and formed a pitched roof. The more 
socialised version is the one with a triangular structure on it called 'limas'. These type 
of roof only meant for aristocrats houses and not for commoners. However, in 1900, 
the restriction is no more practice, and commoners are starting implementing the 
design to their dwellings. This type of roof started by the Johor-Riau Sultanate (Nasir, 
Abdul Halim, Wan Teh, 1997). The style is characterised by a peristyle form, half 
masonry pillars, and at times, a heightened form of the sizeable floating roof with 
pinnacles.  
Most of the Johor aristocrats limas buildings have ‘underneath spaces’ which 
is the bottom of the building within a gated territory that serves as a place to store 
goods. The underneath spaces usually surrounded by ‘pagar musang’ which only 
found in aristocrats buildings such as Istana Raja Gunung Sahilan, Kampar (refer figure 
35). Most palaces, the underneath spaces are left open for safety reasons and to allow 










Stylistic Characteristic and Key Principles 
 
Istana Rokan Istana Raja Sahilan and Istana Damnah has a symmetrical form and look 
majestic (refer to figure 34- 38) and while Istana Inderagiri (refer figure 38) depicts a 
peristyle form of architecture, with wide verandahs and collonades. This had been 
Figure 34: Istana Rokan, Riau, 
Sumatra *Annotation by author   
Figure 35: Istana Raja Gunung 
Sahilan, Kampar. *Annotation by 
author   
Figure 36: Istana Damnah, Riau 
(1857). *Annotation by author   
Figure 37: Istana Pelalawan, Kampar 
(1896). *Annotation by author   




applied in most of the new palaces built in Johor after the year 1880. The most 
distinctive feature of the façade is the ‘kerawang’ and the ‘awan larat’ motif which 



















1) REGION 7 
East Malaysia and West Borneo grouping consists of Pahang, Bulungan, Sambas and 
Pontianak grouping 
 
Comparative analysis / Formative Ideas and Diagrams 
 
The Sultanate of Sambas (Malay/Indonesian: Kesultanan Sambas) was a traditional 
Malay state on the Western coast of the island of Borneo, in modern-day Indonesia. 
The design is very expressive and shows the luxuries of the sultans that owned the 
sultanate by having a dragon and ‘naga’ features as guardians in doorways (Zain, 2012) 
(refer figure 40). Besides, that is Istana Kadriah, Kalimantan which was built in 1771. 
This particular grouping as a reserved style in which there are a typical limas roof and 
axial character to the façade. It lacks the great decoration or ornamentation of other 
clusters (refer figure 41 and 43). It may be the result of being far away from sources 
of control and influence such as the essential form and style, arising from construction 
forms, are preserved.  
 
Another palace is Istana Bulungan which was a princely state of Indonesia 
located in the existing Bulungan Regency in the North Kalimantan (refer to figure 42). 
It has a similar form as Istana Leban Tunggal (refer to figure 44) in Pahang which was 
the ‘Binuclear Form’ (Raja Abdul Kadir, Jahn Kassim, Abdul Majid, et al., 2018). Malay 
palaces, constructed entirely of timber, are known to have a multivolume central 
space, bordered by split gables.  Such simple construction systems, however, feature 
Classical elements that make up its aesthetic composition, in this case, asymmetrical 
form, a split gable roof, and projecting balconies on both sides with a series of column-
strut systems rhythmically governing both elevations. 
Figure 38: Istana Inderagiri (1920). 
*Annotation by author   
Figure 39: Rumah Daeng Mat Diew, 
Johor (1920). *Annotation by author   










2) REGION 8 
Makassar, Palembang, Maluku, Bulungan and Buton grouping  
 
The Makassar, Bulungan, Banjar and Buton grouping refers to a style which is entirely 
timber, have decorative bargeboards and finials, elevated higher from the ground and 
portray both symmetrical and asymmetrical form. These have essentially a basic 
"classical" style with extensions and extensive use of staircases. They strangely recall 
the elevated "rumah panggung forms" of Aceh.  
 
Comparative analysis / Formative Ideas and Diagrams 
 
Istana Kuto Lamo, Palembang (1840- renovated), the palace is wide, tall, and has many 
ornaments on the outside wall (refer to figure 45). The architectural of this two storey 
palace is influence by the combination from the Europe and Palembang. However, the 
style of Palembang is very clearly visible on the structure of buildings resembling the 
house Bari or House Limas, a traditional house of South Sumatra. The roof types can 
also be seen in Peninsula Malaysia. The Malige Palace, the residence of the Sultan of 
Buton in located in Southeast Sulawesi, Indonesia also has the features of ‘papan 
manis’ and tiered roof (refer figure 46). Tamalate Palace and Balla Lompoa are the 
remnant Gowa Province, carried the asymmetrical form of building (refer figure 47). 
Another case study which is Istana Kedaton, Ternate, Maluku shows that the binuclear 
form and the cosmological meanings of having double staircases is the design 
depicting a sitting tiger with two paws supporting the head (refer figure 48). It 
indicates the superiority of the owner of the building. 
Figure 40: Istana 
Alwatzikhoebillah, Sambas 
(1931) 
Figure 41: Istana Kadriah, 
Pontianak, Kalimantan (1771) 
Figure 42: Istana Bulungan, 
Kalimantan (1771) 
Figure 43: Istana Pantai, Pahang 
(1863) 
Figure 44: Istana Leban Tunggal, 
Pahang (1935) 













The Malay palaces and aristocratic residences are part of the genealogy of Malay 
architecture rooted from vernacular. Some neighbouring countries such as Indonesia 
and Thailand are following originate in Malay house. As a result, it was theorised that 
the architecture of Malay vernacular houses is sharing similar originality. (Hosseini, 
Mursib, Nafida, & Shahedi, 2016) From the observations collected from the regions, 
there are defined and unique architectural styles found. In many cases, there are 
extended and refined versions of the Malay vernacular house and is a reflection of the 
highest form of technology and craftsmanship available in the locality. The detailing 
demonstrates the attributes of materials, applications and the laws of construction 
which each region carry their own identity and uniqueness. While it can be argued 
that these groupings are not exhaustive or final and that there are many 
interrelationships, overlaps and cross-over between the clusters, the clustering is 
essential in an attempt to elevate and create a standard description, semantic range 
or range of terminologies which can be identified with the identities of the buildings 
whether in the decorative or ornamental non-structural parts of the Malay form.  
(Rashid & Dawa, 2005) had mainly come out with a grouping relies on the principle of 
a separation between structural and non-structural elements.  
 
From the research conducted, the key principles of Malay Classical 
architecture are being divided into two categories which are the main key principles 
Figure 45: Istana Kuto Lamo, 
Palembang (1840) 
Figure 46: Istana Malige, 
Sulawesi (1840) 
Figure 47: Istana Termalate 
(1936) 
Figure 48: Istana Kedaton, 
Ternate, Maluku (1813) 




and regional key principles. The key elements are commonly found in all palaces and 
aristocrats Malay buildings. The other additional regional key principles are 
catalogued and coded into the list below for easy referencing. (Jahnkassim, Puteri 
Shireen, Abdul Majid, Noor Hanita, Nawawi, 2017a) had recently summarised how 
throughout the history of the region, including Singapore and Indonesia, the Malay 
vernacular model has been recurring use to elevate the identities and present 
conditions of tropical Asian cities into recognisable form. Yet while there are 
standalone iconic buildings, there is a lack of templates of identity for modern multi-
storey typologies, including shop housing and continuous multi-storey facades, which 
local authorities are at a loss so as to generically define what are essential 
characteristics of Malay identity that can be used to characterise facades which are 
often part of modern constructions. 
 
Later, (Raja Abdul Kadir, Jahn Kassim, Abdul Majid, et al., 2018) had also 
attempted a typological classification based on only frontages According to (Mohd 
Sabrizaa & Sufian, 2008) the first category is the structural members; which represent 
the essential elements that form the necessary foundation of the design that is to be 
built. The second category is the non-structural members of the forms, and he usefully 
observed that are at least 16 decorative elements that can be identified in the Malay 
Traditional language (Abd Rashid et al., 2007). (Raja Abdul Kadir, Jahn Kassim, Abdul 
Majid, et al., 2018) had earlier derived five categories of formal archetypes from a 
range of palaces., which could be linked to the structural members or the more 
structural character of the palatial frontages.  In her study, the five ‘generic’ Classical 
shapes of Malay facades (Raja Abdul Kadir, Jahn Kassim, & Abdul Latip, 2018) are 
found from the nature of combined elevations and roof forms.  
In this perspective, the work of (Clark, Roger H and Pause, 2012) is referred to 
and must be further used to identify further essential types, compositions and design 
principles through these elevations. These could further adjust and fine-tune the 
regional classifications to reflect the shared and the divergence from the standard 
patterns. Further studies should also define these types, according to variations due 
to neighbouring influences and changes according to evolution or dominant material.  
 
CONCLUSION 
(Milner, 2004) has usefully observed that:’ ‘coherence’ is not a hallmark of Malay 
communities and historical heritage’. It is this diversity that makes the Malay Asian 
archipelago rich with cultural heritage, yet this can also be a hindrance to cultural 
continuity in which each city will be searching for its models and templates, rather 
than a regional endeavour to characterise the forms and stylistic properties. From the 
studies, the research had identified the key elementary principles of Classical Malay 
Architecture where we can find the character of symmetry and clear lines of axis 
existed in palaces and aristocratic Malay buildings. The Classical Malay Architecture 
commonly connected with the stylistic character of the steeply pitched roof, large-
body height windows, extended eaves, wide and generous porticos and elevated 
structures. However, some of the palatial structures for the Malay Sultanates at the 
turn of the century had evolved into hybrid structures and grammar, which reflect the 




higher, more refined versions of such vernacular, as having embellishments such as 
roof filigrees and ornamented fascia boards. What needs to be observed is also the 
process of transforming tradition into new templates by adopting new technologies 
from the origins and basis of ancient architecture is not entirely a new idea. Without 
characterisation, past examples will remain historical templates, and mostly, merely 
seen either as legacies of Colonialism or amplified versions of vernacular houses. The 
essentially ‘cubic’ nature of modern structures in many tropical cities will continue 
their dominance and subsequently increase the sense of loss of continuity with the 
region’s past. These conditions must be confronted not only with iconic forms but with 
a set of rules and elements which goes beyond merely surmounting modern cubic 
forms with Malay vernacular-shaped roofs. The search for the shared local 
architecture identity of the region in rapidly growing and urbanising cities must go on, 
and more important extend beyond such amplification and cut-and-paste ‘cosmetics’ 
or ‘kitsch’. Detail research focusing on each regional grouping consists of REGION 1 
until REGION 7 with more elaborations of each style will be further discussed in the 
next journal publications.  
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The industrial revolution 4.0 was very different from the previous 
revolution era, which was marked by the development of internet that 
followed new technologies in the science data, artificial intelligence, 
robotics, lay computing, three-dimensional printing, and nanotechnology, 
which had disrupted innovation. In many cauntries, education is currently 
in a variety of challenges, especially disruptive era. This paper aims to 
study and reposition it in the context of Nusantara culture and cultural 
change in the world. On the one hand, Nusantara society is a plural 
society; plurality that not only transverse horizontally but also in layers 
vertically. On the other hand, art is a cultural element that is sensitive to 
differences, and flexible; these potentials are confronted with the era of 
industry 4.0, which is called the disruptive era. Thus, the implementation 
of education needs to be directed to the right paradigm and in accordance 





Tiga perkara penting perlu dikemukakan untuk mengawali tulisan ini. 
Pertama, berkaitan dengan tajuk kertas kerja ini yaitu tentang Pendidikan Seni dalam 
cabaran era disruptif. Secara khusus hendak dibicarakan pertautan kebudayaan, 
pendidikan, dan seni Nusantara dalam konteks perubahan yang dihadapi. Dari sudut 
pandang ini  kesadaran untuk memahami pelbagai kesenian Nusantara sebagai suatu 
sistem yang menyeluruh --yaitu mengenai manusia (perilaku dan nilai-nilainya) dan 
kebutuhan hidupnya, pranata-pranata sosial (pendidikan), serta sumber daya 
lingkungan alam-fisik dan sosial-budayanya--, menjadi syarat yang utama. Pemahaman 
dasar ini menjadi titik tolak untuk melakukan kegiatan atau praksis dalam menghadapi 
perubahan-perubahan yang terjadi. Kedua, upaya pewarisan dalam bentuknya sebagai 
pelestarian dan pengembangan budaya ini merujuk pada kesadaran keanekaragaman 
seni yang perlu dipelihara sebagai sistem yang memberi kebebasan dalam persatuan 
dan kesatuan. Ketiga, seni merupakan unsur budaya yang sensitif terhadap perbedaan-
perbedaan, serta menjadi sarana yang lentur untuk menjembatani perbedaan;  




khususnya potensi ini dihadapkan dengan cabaran era industri 4.0, yang disebut sebagai 
era disruptif. 
 Secara ringkas hendak dibahas dalam tulisan ini, (1) kesenian di Indonesia 
dalam konteks kebudayaan Nusantara, (2) perubahan-perubahan sosial budaya, 
khususnya berkaitan dengan cabaran era disruptif, dan makna tersiratnya dalam 
perkembangan kesenian di Indonesia, dan (3) upaya pewarisan sebagai proses 
pendidikan yang perlu dilakukan. Masalah tersebut secara menyeluruh hendak dicoba 
dibahas melalui perspektif eko-budaya, yaitu dengan cara meletakkan bagian-bagian 
masalahnya sebagai  suatu keseluruhan sistem yang saling berkaitan antara manusia, 
nilai-nilai, dan lingkungannya dalam ruang ingkup mikro dan makronya.  
 
 
Kesenian Indonesia dalam Konteks Kebudayaan Nusantara 
Nusantara merupakan bentangan wilayah budaya yang ditandai secara fisik 
oleh pulau-pulau dan kepulauan yang menyebar dan saling mengantarai bukan saja 
antarpulau, tetapi juga antarbenua. Ia menjadi tempat lalu-lintasnya berbagai 
kepentingan (politik, ekonomi, ideologi, dan agama). Nusantara merupakan suatu 
kawasan budaya besar, yang rentangannya mengandaikan adanya hubungan laut yang 
tetap, yang bersamaan masa dengan munculnya teknik perunggu dan besi di wilayah 
ini; misalnya, nekara dan mokko yang ditemukan di berbagai wilayah ini (a.l. Jawa, 
Sumatera, Semenanjung Malaya, Bali, Sumbawa, Nusa Tenggara, dan kepulauan-
kepulauan Indonesia bagian timur (lihat Lombart, 1996). Yang penting untuk 
ditegaskan di sini adalah bahwa Nusantara menjadi suatu medan budaya yang unik 
dengan keragaman budayanya yang merentang secara geografis dan mengakar serta 
berkembang secara historis; suatu bentukan wilayah budaya yang menyifatkan 
bentukan sinkronik dan diakronik. 
Dalam khasanah antropologi telah sering dikemukakan bahwa masyarakat 
Nusantara merupakan masyarakat majemuk; kemajemukan yang bukan hanya 
melintang secara horisontal tetapi juga berlapis-lapis secara vertikal. Tercatat tidak 
kurang dari 700 lebih suku bangsa dan bahasanya yang tercatat dan  masih tetap 
digunakan di wilayah Nusantara. Jika wujud kebahasaan ini dijadikan indikator untuk 
mengidentifikasi kesukubangsaan dan kebudayaan, serta segala keunikan  ekspresi 
budayanya, maka tentu ribuan ekspresi kesenian yang muncul dan mungkin muncul di 
wilayah bentangan Nusantara ini. Tanpa harus mendiskusikan jumlahnya, informasi 




tersebut secara kualitatif memberikan gambaran betapa beranekaragamnya kesenian di 
wilayah ini; yang sekarang menjadi wilayah geografi politik Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. Suatu wilayah kebudayaan, dan keseniannya, yang memiliki kekayaan 
budaya yang luar biasa, yang menyebar dan jalin-menjalin sebagai “untaian Zamrud 
Katulistiwa”; keanekaragaman dalam kesatuan dan persatuan Indonesia “Bhinneka 
Tunggal Ika”. 
Keanekaragaman inilah yang menjaga keseimbangan kehidupan secara 
menyeluruh. Bukankah jaringan kehidupan ada pada hubungan ketergantungan di 
antara keanekaragaman budaya dan lingkungannya. Dapat dinyatakan secara retorik 
bahwa kemusnahan keanekaragaman berdampak pada rapuhnya keutuhan kehidupan 
manusia. Sebaiknya, mempertahankan keanekaragaman, menjaga dan merawat ke-
bhinneka-an kebudayaan bangsa, sesungguhnya menjadi upaya bagi keutuhan bangsa 
dan kebudayaan dalam persatuan dan kesatuannya.   
 
Perubahan Kebudayaan dan Cabarannya 
Tidak ada yang tidak berubah di dunia ini, kecuali perubahan itu sendiri. 
Demikian pula dengan kebudayaan. Ada kebudayaan yang cenderung berubah dengan 
cepat dan ada yang bertahan dan mengalami perubahan yang lambat. Di satu sisi 
kebudayaan, sebagai satuan sistem nilai, pengetahuan, dan keyakinan, memiliki sifat 
yang cenderung tradisional. Artinya, cenderung menjadi tradisi-tradisi yang tidak 
mudah berubah. Kecenderungan bersifat tradisional ini disebabkan oleh fungsi 
kebudayaan sebagai pedoman kehidupan yang menyeluruh bagi mayarakat 
pendukungnya. Namun di sisi lain, fenomena –yang antara lain tampak dalam bentuk 
sumber-sumber daya energi-- cenderung berubah dalam jenis, kualitas, dan 
kuantitasnya. Dengan demikian, kebudayaan juga cenderung untuk selalu berubah dan 
menjadi dinamis mengikuti perubahan-perubahan yang terjadi dalam lingkungannya.  
Kebudayaan dalam tulisan ini  dipandang sebagai keseluruhan pengetahuan, 
kepercayaan, dan nilai-nilai yang dimiliki oleh manusia sebagai makhluk sosial. 
Kebudayaan berfungsi sebagai pedoman hidup, yang berupa blueprint atau desain 
menyeluruh, bagi kehidupan warga masyarakat pendukungnya. Kebudayaan juga dapat 
dipandang sebagai sistem simbol dan pemberian makna yang ditransmisikan melalui 
kode-kode simbolik, yang berfungsi sebagai strategi adaptif bagi pelestarian dan 
pengembangan kehidupan dalam upaya menyesuaikan dan menyerap sumber daya 
lingkungan yang dihadapinya (lihat Geertz, 1972; Suparlan, 1984; Rohidi, 2001).  




Kebudayaan dapat diibaratkan sebagai satu keping mata uang logam, yang satu 
sisinya berfungsi sebagai pedoman kehidupan, dan sisi lainnya berfungsi sebagai 
strategi adaptif yang senantiasa menyesuaikan dengan perubahan-perubahan yang 
terjadi. Demikianlah, maka ada masyarakat yang cenderung cepat berubah dan ada 
masyarakat yang lamban berubah karena cenderung mempertahankan atau kukuh pada 
tradisi-tradisi yang ada dalam kebudayaannya. Akan tetapi jelas, sedikit atau banyak, 
lambat atau cepat, setiap kebudayaan akan berubah. 
Pada dasarnya perubahan kebudayaan itu berupa modifikasi yang terjadi 
dalam perangkat gagasan, yang disetujui oleh masyarakat yang bersangkutan, yang 
tercermin dalam pelbagai bentuk fenomena sosial, ekonomi, politik, keagamaan, 
kesenian, dan sebagainya pada masyarakat tersebut. Oleh karena itu, letak perubahan 
kebudayaan yang terjadi itu ada pada aras pikiran dari warga masyarakat yang 
bersangkutan. 
Kini dalam dunia yang semakin jenuh --dengan berbagai tumpukan persoalan 
yang semakin rumit, kehidupan (dan implikasinya dalam bidang pendidikan) baik 
bersifat konseptual atau empirik-- tampaknya kita harus semakin bijak menyiasati. 
Sebagian besar dari persoalan itu tidak lagi dapat dihadapi secara linier, fragmentaris, 
atau terpisah-pisah satu dengan yang lainnya. Persoalan atau masalah yang dihadapi 
dewasa ini, dipandang sebagai fenomena yang kompleks. Satu masalah merupakan 
bagian dari serangkaian masalah lain yang secara global   menantang dan bahkan 
mengancam ruang hidup dan kehidupan manusia. “Kepak sayap kupu-kupu di satu 
wilayah bentangan utara bisa menimbulkan badai di salah satu pantai bagian selatan 
dunia”. Ungkapan retorik itu untuk menunjukkan butterfly effect yang memperlihatkan 
betapa rumit kaitan suatu fenomena dengan fenomena lainnya, seperti yang 
dikemukakan oleh Capra (1996). 
Untuk memahami persoalan sebagai masalah sistemik, dipersyaratkan satu 
perubahan yang mendasar dalam persepsi, pikiran, dan nilai-nilai yang kita miliki. 
Perubahan cara memandang ini –dari linier ke holistik, dan kemudian ke budaya-- 
merupakan sebah proses menuju paradigma baru; paradigma budaya. Paradigma 
budaya merupakan suatu pandangan holistik dan sistemik yang memandang dunia 
sebagai keseluruhan yang terintegrasi bukan semata-mata kumpulan yang tercerai-
berai. Paradigma budaya memperluas pandangan manusia dengan memasukkan 
lingkungan alam dan lingkungan sosio-budaya dalam lingkup yang luas. Kesadaran 




budaya adalah kesadaran religius atau spiritual, ia merupakan bentuk kesadaran yang 
di dalamnya individu merasa memiliki dan terkait dengan alam kosmos sebagai suatu 
keseluruhan.  
Dalam konteks kehidupan masyarakat, khususnya dalam bidang pendidikan,  
masyarakat atau negara yang sedang berkembang dihadapkan pada tantangan-
tantangan besar yang mesti dihadapi secara seksama. Tantangan penting pertama yang 
harus dihadapi adalah globalisasi dengan berbagai produk atau jiwa ikutannya yaitu 
antara lain ilmu pengetahuan, teknologi, informasi, media, ekonomi, dan kekuasaan 
politik yang masuk bagai belitan gurita ke dalam berbagai sendi kehidupan masyarakat. 
Revolusi industri memasuki babak baru, dengan perubahan yang begitu cepat.  
Perubahan yang antara lain terwujud dalam bentuk penemuan dan perkembangan 
teknologi komputer, nano, kecerdasan buatan, dan robotik sudah mengelilingi kita. 
Tantangan ini lebih bersifat tantangan dari luar. Tantangan penting yang kedua bagi 
masyarakat yang memiliki sejarah yang panjang, yang juga terdiri dari aneka ragam 
masyarakat etnik dan bangsa, dan aneka ragam budaya sebagai warisan dan sekaligus 
strategi dasar untuk mengembangkan kehidupan, adalah menemukan dan membentuk 
identitasnya sendiri sebagai sarana untuk meraih tujuan dan masa depan yang dicita-
citakan. Tantangan kedua lebih bersifat tantangan dari dalam. Kedua tantangan itu 
dalam kehidupan nyata, saling berkait berkelindan, dan bahkan dalam berbagai hal 
seringkali salah satunya mendominasi yang lainnya, yang berdampak pada pelestarian, 
peningkatan, dan penurunan kuantitas dan kualitas lingkungan hidup.  
Kita sekarang berada dalam dalam era revolusi industri 4.0, yang berbeda 
dengan era-era sebelumnya yang disebut oleh Klaus Schwab (2017) sebagai revolusi 
1.0, 2.0, dan 3.0. Era revolusi industri 1.0 ditandai dengan tumbuhnya mekanisasi dan 
energi berbasis uap dan air. Revolusi industri 2.0 dicirikan dengan berkembangnya 
energi listrik dan produksi massal, sedangkan revolusi indutri 3.0 dicirikan dengan 
tumbuhnya industri berbasis elektronika, teknologi informasi, serta otomatisasi. 
Revolusi industri 4.0 sungguh berbeda dengan era revolusi sebelumnya, yaitu ditandai 
dengan berkembangnya internet dari/untuk hal dan benda yang diikuti teknologi baru 
dalam data sains, kecerdasan buatan, robotik, komputasi awam, cetak tiga dimensi, dan 
teknologi nano, yang telah mendisrupsi inovasi-inovasi sebelumnya.  
Setiap zaman menegaskan dan membawa masalahnya sendiri sesuai dengan 
perubahan sumber daya lingkungan di satu segi, dan kebutuhan-kebutuhan psiko-sosio-




budaya dari masyarakat yang menjalaninya di segi yang lain. Perkembangan teknologi 
sudah tidak lagi dalam hitungan tahun, melainkan sudah masuk dalam hitungan hari, 
bahkan jam. Kita sekarang berhadapan dengan masalah yang semakin kompleks, 
rangkaian persoalan yang berkait-berkelindan secara sistemik dan global, yang 
menantang bahkan mengancam ruang hidup dan kehidupan manusia, masyarakat, dan 
bangsa.  
Perkembangan yang sangat pesat dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, yang 
ditandai dengan penemuan-penemuan yang memukau sejak abad pencerahan --yaitu 
antara lain dengan ditemukannya teropong bintang, kompas, mesiu dan persenjataan, 
serta mesin cetak--, telah meningkatkan pemahaman, meluaskan wawasan dan jarak 
pandang,  merangsang persaingan,  memperpendek jarak ruang dan waktu, serta 
menjangkau sasaran yang lebih luas secara lebih efektif, efisien, dengan akurasi yang 
lebih tajam. Akan tetapi, semua itu sekaligus juga berujung pada  ketidakpastian dan 
ketidakmenentuan; sebuah era disrupsi. Dunia telah mengumpar dan terasa menjadi 
semakin menyempit dalam keluasan jagat raya (Aronowitz, S. dan H. Horoux, 1991).  
Bidang pendidikan kini dihadapkan pada tantangan-tantangan itu. Tantangan-
tantangan yang  telah merangsang tumbuhnya paradigma-paradigma baru, yang akan 
menjadi jiwa dari pendidikan itu sendiri. Berkaitan dengan hal ini, pertama-tama,   
diperlukan usaha untuk menumbuhkembangkan wawasan yang lebih luas dan kreatif 
untuk mengatasinya.  Kedua diperlukan landasan mental atau karakter yang kuat dalam 
mencapai tujuan yang berimplikasi pada pemenuhan kebutuhan akademik dan 
kebutuhan nyata masyarakat.  Dalam konteks inilah kemudian dipertanyakan peranan 
Pendidikan Seni dalam menghadapi berbagai persoalan kebudayaan dan pendidikan 
yang muncul.  
Pendidikan 
Dalam pengertian kebudayaan senantiasa terkandung tiga aspek penting, yaitu 
bahwa: (1) kebudayaan dialihkan dari satu generasi ke generasi lainnya, (2) kebudayaan 
dipelajari, bukan dialihkan dari keadaan jasmaniah manusia yang bersifat genetik, dan 
(3) kebudayaan dihayati dan dimiliki bersama oleh para warga masyarakat 
pendukungnya. Dalam pengertian ini tersirat bahwa pengalihan kebudayaan senantiasa 
terjadi melalui proses pendidikan. 




Pendidikan adalah proses budaya. Dalam konteks ini, pendidikan dipandang 
sebagai upaya pengalihan, pengembangan, dan penciptaan nilai-nilai, pengetahuan, dan 
keyakinan, melalui suatu tradisi yang disepakati bersama oleh warga masyarakat 
pendukungnya. Tujuannya yaitu, agar warga masyarakat didikannya dapat memainkan 
peranan (sebagai individu di dalam kerangka sistem sosial-budayanya) di dalam 
kehidupan dan dunia yang dihadapinya.  
Pendidikan di satu jurusan dipandang sebagai upaya pelestarian bagi 
mempertahankan sifat tradisional kebudayaan, yaitu suatu proses yang bersifat 
konservatif. Di jurusan lain, dalam pendidikan pun terkandung maksud adanya proses 
bagi pengembangan kebudayaan yang dihubungkan dengan dinamika perubahan 
masyarakat dan kebudayaannya. Pendidikan juga membawa misi pembaharuan 
kebudayaan, yaitu suatu proses yang bersifat kreatif. Tegasnya, pendidikan 
menunjukkan dua fungsi penting, yaitu melestarikan dan mengembangkan kebudayaan 
sesuai dengan keperluan (individu, sosial, dan budaya) para warga masyarakatnya, 
yang hasilnya terwujud di dalam cara berpikir, bersikap (menghayati), berbicara, dan 
bertindak dari mereka yang menjadi peserta didikan.  
Pendidikan terlaksana atau dilakukan melalui sebuah tradisi, yang melalui 
jejaring atau matriksnya dapat ditunjukkan kedudukan hari ini dan harapan kehidupan 
manusia di masa depan yang jelas. Sebagai sebuah tradisi, pendidikan mengandung 
nilai-nilai fitrah manusia yang dapat membedakan semangat dengan angkara murka, 
yang sekaligus mampu mengaitkan belajar dan mengajar serta mengidentifikasinya 
dengan cermat, memadukan berpikir dan berbuat, serta memahami nilai-nilai yang 
berada di balik pemberian dan penerimaan.  
Pendidikan sebagai sebuah tradisi dapat berlangsung di mana dan kapan saja. 
Pendidikan bisa berlangsung di rumah, di dalam lembaga keluarga, antara orang tua 
dengan anak-anaknya, kakak dengan adik-adiknya, atau kakek dengan cucunya, atau 
juga di antara warga keluarga sekerabat lainnya. Pendidikan bisa pula berlangsung di 
dalam masyarakat, di antara warga masyarakat dan teman sebaya. Pendidikan juga 
dapat berlangsung di lembaga khusus, yang disebut sekolah --suatu tempat atau 
lembaga yang diberi kepercayaan, kewenangan, dan kebenaran oleh orang tua, 
masyarakat, dan pemerintah bagi penyelenggaraan pendidikan secara lebih teratur dan 
lebih terancang.  




Pendidikan juga berlangsung dalam berbagai sifatnya. Pendidikan dapat 
berlaku sacara formal, yaitu ketika dilaksanakan secara teratur, terstruktur, dan 
terancang dalam jangka masa tertentu secara bertahap. Pendidikan formal umumnya 
berlaku di sekolah, walaupun juga dapat berlaku di rumah dan di masyarakat. 
Pendidikan berlaku juga secara nonformal. Pendidikan nonformal biasanya 
diselenggarakan di lingkungan masyarakat, berlangsung bagi pencapaian suatu 
kemahiran tertentu, dan lazimnya dirancang dalam jangka waktu yang singkat. 
Pendidikan nonformal umumnya dilaksanakan di kalangan mesyarakat, walaupun 
mungkin saja dilakukan di sekolah atau di dalam keluarga. Jenis pendidikan yang lain, 
yang ditentukan karena sifatnya, ialah pendidikan informal. Pendidikan informal ialah 
segala sesuatu aktivitas, yang melibatkan dua atau lebih individu, yang tak terancang 
namun justru berdampak pada perubahan perilaku. Pendidikan informal berlaku 
sebagai sebuah peristiwa, baik disadari maupun tidak disadari, lebih membentuk 
perilaku-perilaku tertentu. Keteladanan adalah peristiwa yang dapat menjadi contoh 
yang baik dari pendidikan formal.  
Dengan demikian dapat dipahami bahwa pendidikan dapat berlaku di berbagai 
tempat dan dalam berbagai sifatnya. Pendidikan berlangsung sebagai bagian yang tidak 
terpisahkan dari kehidupan masyarakat dan kebudayaannya secara menyeluruh. Oleh 
karena itu, seyogianya  dipahami bahwa pendidikan merupakan refleksi dari 
masyarakat atau bangsa yang tersurat dan tersirat dalam seluruh perancangan dan 
pelaksanaan pendidikan yang diselenggarakan.  
Seni dan Pendidikan Seni 
Pendidikan seni adalah upaya pendidikan dengan menggunakan seni sebagai 
medianya. Pendidikan seni merupakan bagian penting dalam sistem pendidikan secara 
menyeluruh. Pendidikan seni merupakan unsur yang strategis dan fungsional bagi 
upaya pemuliaan kemanusiaan. Ini semua bekaitan dengan sifat-sifat yang melekat 
pada seni. Seni bersifat imajinatif. Sifat imajinatif merangsang orang yang terlibat di 
dalamnya untuk mengkombinasikan berbagai perasaan yang ada dengan realitas yang 
diabstraksikan dalam suatu komunikasi yang memberi kenikmatan estetik. Kenikmatan 
estetik itu tersusun dan diperoleh dalam cara yang sangat tidak diduga, baik sadar 
maupun tidak sadar. Kenikmatan estetik tidak tunduk pada “aturan kepastian mutlak”, 
karena kenikmatan itu bukan realitas; seni bukan realitas. Dunia seni adalah dunia 




imajinasi, dan dunia imajinasi adalah dunia mimpi dari permainan mental yang tidak 
ada batasnya.  
Seni  seringkali dibandingkan dengan suatu permainan, memang kedua 
kegiatan itu sangat erat berkaitan. Ketika kita bermain, sama dengan jika kita 
menikmati karya seni. Kita menjalani suatu kehidupan imajiner yaitu suatu kehidupan 
yang akan  kehilangan daya tariknya seandainya tidak ada bedanya dengan kehidupan 
nyata. Imajinasilah yang membuat suatu permainan menjadi sangat menarik. 
Permainan dan seni memungkinkan kita hidup di dunia khayal. Kombinasi berbagai 
khayalan inilah yang membentuk kenikmatan permainan dan kenikmatan seni. Alam 
tidak pernah ditiru secara membabi-buta. Konsekuensinya imajinasilah yang 
mentransformasikan alam, dan menentukan keindahannya melalui kesan dan emosi 
tertentu yang ditimbulkannya (sui generis). 
Seni adalah suatu permainan, keduanya merupakan  bagian dari kehidupan. 
Manusia tidak dapat bekerja sepanjang masa, karena manusia pun tidak akan mampu 
melakukannya. Konsentrasii energi semata-mata untuk mencapai suatu tujuan saja 
adalah sesuatu yang hampir abnormal dan tidak bisa bertahan lama. Kerja keras harus 
diimbangi dengan kesantaian. Di sini, seni sebagai permainan mempunyai 
signifikansinya. Permainan dalam bentuk seni adalah permainan yang menjanjikan 
karakter tahap tinggi, menyiratkan suatu sikap tanpa pamrih, mandiri, menjaga jarak 
dari kepentingan-kepentingan material yang terlalu kasar, dan memberi warna spiritual 
tertentu terhadap perasaan-perasaan dan hasrat kita.  
Dari uraian di atas, kemudian dapat di lihat relevansi seni sebagai media untuk 
pengembangan kreativitas. Sifat imajinatif dan permainan yang melekat dalam seni 
menegaskan suatu kebebasan berkhayal dan dalam bentuk pengungkapannya. Disiplin 
seni adalah disiplin yang “membebaskan”, disiplin yang senantiasa lebih baik daripada 
tidak disiplin dan/atau disiplin ketat tanpa hati nurani. Itulah sebabnya mengapa 
pendidikan seni ditempatkan sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam pendidikan 
secara umum. Pendidikan seni adalah pendidikan yang akan membawa kebanggaan dan 
keagungan jasmaniah dan rohaniah, dan oleh karena itu seni seharusnya menjadi dasar 
pendidikan ; that art should be the basis of education, demikian kata Herbert Read 
(1970) mengutip tesis Plato, pemikir Yunani Klasik, berabad-abad yang lalu. 




Di dalam pendidikan umum, yaitu proses pendidikan yang diselenggarakan di 
sekolah rendah dan sekolah menengah, pendidikan seni merupakan bagian yang bukan 
hanya bisa ada, melainkan harus ada. Pendidikan seni fungsional bagi menjaga 
keseimbangan dalam upaya mencapai tujuan pendidikan. Pendidikan seni memberikan 
keseimbangan manusiawi bagi pendidikan logis-rasional, etik-moral, dengan 
menekankan pada pendidikan estetik-emosional. Pendidikan seni menawarkan aktivitas 
yang memberi peluang untuk memandang persoalan secara multi perspektif. Dengan 
melalui aktivitas seni ditawarkan dimensi-dimensi makna yang baru. Seni memberikan 
suatu epistemologi pilihan lain suatu cara memahami yang mentransenden bentuk-
bentuk pengetahuan yang deklaratif. Dengan seni sebagai cara, seseorang didorong 
untuk melihat dan mendengar, menerobos lapisan permukaan “apa yang terlihat dan 
terdengar”. Dengan seni kita disadarkan dari penampilan satu dimensi kehidupan yang 
membelenggu alam pikiran kita. Seni akan bersifat transformatif ketika diterapkan 
dalam pendidikan.  
Sekalipun demikian, pendidikan seni juga mengajarkan bahwa manusia 
sekreatif apa pun, ia tidak hanya merupakan subjek yang merajut makna saja, 
melainkan pada masa yang sama ia terstrukrur dalam jejaring atau matriks tradisi 
budaya. Di dalamnya, kebebasan berkreasi atau berekspresi dihadapkan pada 
kesepakatan-kesepakatan konvensional masyarakat pengguna makna. Dengan kata 
lain, seni atau estetika ketika berkomunikasi dan menyentuh kesadaran serta intuisi rasa 
indah sesama manusia, maka secara intrinsik (from within)  harus mematuhi kode-kode 
simbolik yang berlaku di dalam kehidupan masyrakat dan kebudayaannya. Seni, dan 
demikian juga pendidikan seni, tidak akan pernah lepas dari masalah keseluruhan 
kebudayaan, cara berfikir, suasana cita rasa, diafragma pandangan kesejagatan, dan 
politik mengurus kehidupan masyarakat dan bangsanya.  
Penutup 
Pendidikan seni, yaitu pendidikan dengan menggunakan (melalui, tentang, dan 
dalam) seni sebagai medianya, menyimpan potensi nilai-nilai positif sebagai 
pendidikan kemanusiaan. Melaluinya dapat dilestarikan dan dikembangkan sistem nilai 
yang unggul, seperti yang terkandung dalam kebudayaan, baik yang bersifat estetik, 
simbolik, maupun kreatif. Pendidikan seni  dipandang sesuai dan strategis bagi 




penerapan atau pelaksanaan harapan-harapan yang bersifat budaya ini. Melaluinya, 
harapan bangsa dapat ditumbuhkembangkan atau dibangun menjadi modal budaya.  
Berhadapan dengan berbagai tantangan-tantangan yang telah dikemukakan di 
atas, beberapa catatan dikemukakan di sini sebagai penutup dalam pembahasan ringkas 
ini.  
Pertama, sangat penting untuk mengubah pemahaman pendidikan seni --
sebagaimata pelajaran atau pun sebagai bagian dari pendidikan saja-- menjadi suatu 
pemahaman paradigmatik. Pandangan yang bersifat paradigmatik ini menduduki posisi 
yang esensial, terutama jika dipandang sebagai suatu gugusan sistem, konsep, teori, 
kaidah, dan cara pendekatan yang mendasari arah dan memandu sikap dalam 
mengerjakan atau mengamalkan sesuatu yang patut dipilih dengan sikap dan komitmen 
bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan membangun manusia (lihat Kuhn, 1970). 
Paradigma yang tepat dan sesuai dengan sifat-sifat seni dan pendidikan seni 
adalah budaya. Paradigma budaya merupakan suatu sistem keyakinan sebagai sudut 
atau cara memandang dan sekaligus cara bagi menganalisis dan mengaudit 
perancangan, proses pelaksanaan, dan keberhasilan pendidikan seni. Dalam paradigma 
budaya, pendidikan seni dipandang, dianalisis, dan diaudit sebagai suatu sistem yang 
menyeluruh, yang unsur-unsurnya terkait satu dengan yang lainnya, manusia (peserta 
didikan dan pendidik) dan lingkungannya dalam jagat kecil dan jagat besarnya. 
Pandangan ini menempatkan manusia dan nilai-nilainya sebagai pusatnya, dalam kaitan 
dengan unsur-unsur lainnya yang secara fungsional membentuk jaringan lokal 
kehidupannya, tetapi bersangkut-paut dengan jaringan dunia dan jagat semesta. 
Artinya, jaringan kehidupan lokal sebagai suatu sistem kehidupan merupakan bagian 
dari jaringan kehidupan manusia secara menyeluruh; dan demikian pula sebaliknya.  
Pendidikan seni sudah selayaknya  diarahkan untuk memproduksi diri sendiri 
dengan muatan karakter yang kuat yang  sekaligus juga mendasari pengembangan 
aspek kemanusiaan sebagai human agency. Para pelaksana pendidikan (guru dan 
murid)  bukan hanya bertindak sebagai penerima saja, melainkan sebagai sumber atau 
sebagai pusat yang semakin menunjukkan dinamika suatu bentuk pendidikan. Para 
pelaksana pendidikan ibaratnya masuk ke dalam permainan, sebagai pemain, 
pemerhati, penganalisis, pengaudit, dan di sinilah, atau semacam itulah, seni menjadi 
fungsional dalam pendidikan. Pendidikan tidak semata-mata mengilmiahkan 




pendidikan, tetapi sangat perlu pula untuk “menyenikan pendidikan”; suatu proses 
pembinaan karakter secara halus, estetik, simbolik, dan kreatif. 
Di lembaga pengajian tinggi, atau lembaga-lembaga yang bertanggung jawab 
terhadap pendidikan seni, perlu dilakukan kajian terus menerus dengan melakukan 
pendekatan yang lebih terbuka (namun memihak pada kebudayaan) mengenai 
pendidikan seni dengan cara memandang yang multi perspektif, yang memungkinkan 
munculnya makna-makna, konsep-konsep, dan ruang-ruang baru, sehingga menjadikan 
pendidikan seni releven dengan keperluan.  
 
*) Profesor bidang Ilmu Antropologi di Fakultas Bahasa dan Seni, 
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Traditional foods that are unique to certain society normally available during certain 
festive seasons. Kelantan Siamese also has their own traditional foods. The foods 
are influenced by Malay and Chinese communities, some of which are unique only 
to the people of Kelantan Siamese. The purpose of this study is to survey, record 
and identify the uniqueness of traditional food which was consumed by Siamese 
community in Kelantan, Malaysia. The survey was carried out at three (3) Siamese 
community settlements in Kelantan namely Tumpat, Bachok, Pasir Mas and Pasir 
Puteh. Kelantan Siamese traditional or heritage foods consumed by generation to 
generation are khanom bai Kunthi or simple leaf chaste tree cake, hua kloi neng or 
steamed Asiatic bitter yam, khanom cark or palm leaves cake, kheniang tom chum 
phrau or boiled Jering served with young coconut grating, khanom khai or dal bean 




Traditional food; Siamese; simple leaf chaste tree cake; steamed Asiatic bitter yam; 











                                                          
22 Corresponding Author  
  






The Malaysian community is made up of various races that can be identified through 
sociocultural and food. The uniqueness of food is dependent on ethnicity and 
geographical position, the state of their residence and the influence of neighboring 
countries for states bordering Singapore, Indonesia and Thailand. People in Kelantan 
for example, are heavily influenced by Thailand in terms of culture and food. 
Similarly with the people in Johor, much influenced by Indonesia and Singapore.  
People on the east and west coast which are neighboring Thailand are well known 
for their hot, spicy and sour taste food. The central part, Kuala Lumpur, Selangor, 
Negri Sembilan and Melaka known by its rich gravy (Nazlina Hussin, 2017).  Food 
which are unique to certain states or certain community some are considered as 
traditional, it is normally available during certain festive seasons.  
   Other than geographical location which are bodering with Thailand (Robert, 2001), 
the special about Kelantan is that, they have minority group call Siamese 
community.  Kelantan covers an area of approximately 15,000 km2 which situated 
ten districts namely Kota Bharu, Pasir Mas, Tumpat, Pasir Puteh, Bachok, Kuala Krai, 
Machang, Tanah Merah, Jeli and Gua Musang (Wan Ibrisam Fikry Haji Wan Ismail, 
1996).  
Kelantan Siamese community is cited in several districs in Kelantan namely Tumpat, 
Kota Bharu, Pasir Mas, Bachok, Pasir Puteh, and Tanah Merah with approximate 
population about 18,000 (Borneo Post, 2017)  which constitute about 1 % of the 
total population of Kelantan (Mohamed Yusoff Ismail, 1987). The religious practice 
among the Siamese community are Buddhism’s (Zuriati Mohd Rashid and Wan 
Mohd Azam Mohd Amin, 2010). Besides that, they also has their own traditional 
foods. Some are influenced by Malay and Chinese communities, some of which are 
unique only to the people of Kelantan Siamese. Siamese is a minority in the state of 
Kelantan. Most of them are concentrated in Tumpat, Bachok, Pasir Mas and Pasir 
Puteh. This paper is basically to survey type of traditional foods consumed by 





Four districs of Kelantan namely Tumpat, Bachok, Pasir Mas and Pasir Puteh were 
selected as sampling site. These four districs has the most number of Siamese 
villages. One village per distric was identified with three respondents per village. 
Identified respondents are those who are highly experienced in preparing traditional 
food in every village. Method of sampel collections are survey, interview and 
observation. Survey and interview was carried out with identified respondent and 
observation was made during festivals. Kelantan's Siamese community celebrate 
several festivals throughout the year, beginning with the new year celebrations, 
Wesak Day celebrations, loy krathong festivals, kathina celebrations and more. As 
always, every celebration will be served with a variety of food including traditional 
food. To get information on the kind of food eaten by the Siamese, researchers are 




also present for every kind of celebration celebrated by the Siamese community and 
observe, photographed and interview the people who are there to get the 





RESULT OF ANALYSIS  
  
Simple leaf chaste tree cake khanom bai Kunthi    
Khanom mean cakes, bai means leaf and kunthi is the chaste tree in Siamese. 
Khanom bai kunthi is a cake made of glutinous rice flour and chaste tree leaf extract 
mixed with grated coconut and sugar or sugar melts and it is a unique cake for the 
Siamese community in Kelantan.  
The ingredients are made from glutinous rice flour, a little salt and the chaste 
tree leaf extract. Chaste tree leaves are ground before extracted. Chaste tree leaf 
extract is poured into a pot containing rice flour, mixed with a little salt and then 
mixed thoroughly by hand until it becomes semisolid. Once the dough is smooth, it 
will be wrapped in banana leaves and then steamed for about half an hour before 
serving.  
Figure 1 shows the chaste tree which can be found on the beaches at Pantai 
Sri Tujoh, Pengkalan Kubor, Tumpat and Bisikan Bayu Beach in Pasir Puteh, Kelantan. 
There are two types of chaste tree; beach chaste tree which are creeping on the 
beach and also chaste tree that grows in the lowlands. Other than the physical of 
the tree, the differences can be seen from the leaves. Beach chaste tree has thick 





Figure 1: Simple leaf chaste tree  
  
  




Figure 2 shows Khanom bai kunthi served with grated coconut and sugar or melted 
palm sugar. Chaste tree leaf extract gave color, flavor and natural aroma to khanom 








Steamed Asiatic bitter yam hua kloi neng   
Hua kloi means Asiatic bitter yam and neng means steamed in Siamese. Hua kloi 
neng is Asiatic bitter yam peeled, removed the poison, steamed and served with 
sticky rice and coconut mixed with a little sugar and salt. Food preparation is divided 
into two levels, namely the removal of toxins and stages of cooking Asiatic bitter 
yam itself. The tuber of Asiatic bitter yam is famous for toxicity that can kill, those 
who eat this tuber without removing the poison in advance will suffer serious drunk 
and causing death. Thus, before the Asiatic bitter yam tuber can be used as food 
they need to go through a process of removing the poison first. The method is, 
Asiatic bitter yam tuber that grows wild in the forest taken, peeled and sliced thinly 
and washed several times with water before being put into a container that can be 
impervious.  
The villagers worked together to peel and slice the Asiatic bitter yam tuber 
into thin sheets prior to processing immersion in running water (Figure 3).  
  





Figure 3: Peeling and slicing in progress  
  
The picture below (Figure 4) shows the Asiatic bitter yam tubers that has 
sliced and packed in sacks or containers that can be impervious and tied neatly then 
placed in the path of the water, usually in the river or paddy fields for about 3 days 
depending on the volume and velocity of water. To accelerate the elimination of 
toxins, the soaked sliced of Asiatic bitter yam need to be stirred at least three times 
a day, morning, noon and evening. To determine whether the tubers are free from 
toxic and edible, usually villagers will notice the presence of the flies around the 
soaked sliced of Asiatic bitter yam being immersed, if there is no present of flies, 
soaked sliced Asiatic bitter yam still contains toxic and vice versa. The second 
method to determine whether the soaked sliced Asiatic bitter yam tubers free of 
toxins is by feeding them to chicken, if chicken did not eat it, it shows that the tuber 




Figure 4: Asiatic bitter yam tubers that has sliced and packed in sacks was placed in 
the path of the water  
  




Asiatic bitter yam which have been de-toxins will be washed several times 
with water before steaming. It usually steamed for about half an hour. After that, it 
will be mixed with grated coconut, a little salt, sugar and glutinous rice which cooked 
separately. The picture below (Figure 5) shows hua kloi neng which are ready to be 
served. The menu is usually available during raining season or during flood when 
other foods are difficult to get. Hua kloi neng was believed to come from the Malay 





Figure 5: Asiatic bitter yam ready to be served  
  
  
Palm leaves cake khanom cark   
Khanom means cake and cark means palm in Siam. Therefore this cake called 
khanom cark or palm cake by the name of the material used as wrappers. Khanom 
cark is a little different with the one found in the state of Kedah in terms of its 
ingredients. Khanom cark ingredient is composed of glutinous rice flour, grated 
coconut, pandanus leaf extract, sugar blended until smooth and semi-solid form 
wrapped in palm leaves and grilled. Meanwhile, the ingredients of palm cake from 
Kedah consisting of glutinous rice flour, grated coconut and red sugar. To add 
piquancy of khanom cark, usually sellers use banana as one of the ingredients. The 
picture below (Figure 6) shows how khanom chark looks like when it is ready to be 




served. Khanom cark usually sold by the Siamese traders during festival in the 
temples throughout the state.  
  
Figure 6: palm leaves cake  
  
Khanom cark superficially similar kinds of otak-otak that are sold at a resort 
area in Tok Bali, Kelantan, the only difference is the otak-otak uses the fish meat 
mixed with grated coconut and a pinch of salt. The preparation of khanom cark 
starts by entering pandan leaf extract in a saucepan containing glutinous rice flour, 
grated coconut, sugar and a little salt, some of the traders put bananas that have 
been crushed to enrich the taste, then all the ingredients are blended together. 
These ingredients must be in the form of semi-solid to facilitate wrapping with palm 
leaves before grilling on a stove. Two pieces of palm leaves are used, one strand is 
used to put the pieces of dough and the other leaf used as a cover and both are 
attached by using a rib of coconut frond. Khanom cark grilling method is the same 
as grilling satay, but the cooking time is shorter as it only requires 5 to 10 minutes 
to cook depending on size.  
        
  
Boiled Jering served with young coconut grating kheniang tom chum phrau    
Kheniang mean jering, tom means boiled and chum phrau means dip in grated 
coconut, kheniang tom chum phrau mean boiled jering mixed with grated coconut. 
Jering is usually eaten raw with rice by people either Malay or Siamese in Kelantan 
as a side dish (ulam). It is a side dish that is expensive and difficult to obtain because 




of the jering depends on season and it is not planted in a big scale or in a farm. Boiled 
jering can be eaten with grated coconut which is considered as delicacies among 
Kelantan Siamese which shared with the Malay society in Kelantan. Boiled jering is 
often served during the monsoon season because during the rainy season other 
food is scarce and during that time only boiled jering that can be obtained in 
addition to cassava, yams and Asiatic bitter yam. Normally, Kelantan Siamese keep 
jering by bury it in the sand during dry season and will dig it back for consumption 
during rainy season as a food source.  
Jering can be eaten as a boiled sweet potato, dip in grated coconut mixed 
with a little sugar and salt (Figure 7), boiled jering is just like boiled potatoes, it tastes 
sweet and no intense flavor. To prepare boiled jering, normally matured jering is 
used. Jering should be boiled several times to eliminate one kind of chemical which 
can cause difficulty in urinate or pain when urinating. In preparing boiled jering, 
jering which has been shelled and halved will be put into a pot of boiling water. 
Change the boiling water at least three times until it becomes soft and no intense 
smell or taste from it. Kheniang tom chau phrau also believed to have originated 
from the Malay society of Kelantan shared by Kelantan Siamese.  
 
  
Figure 7: Boiled Jering served with young coconut grating  
  
Core cakes Khanom Khai  
Khanom means the cake and khai means core, khanom khai means core cakes. This 
cake is made from glutinous rice powder mixed with sugar or brown sugar and a 
pinch of salt until it becomes semi-solid, then the core is made from split pea which 
are boiled and pounded with fried onions and mixed thoroughly with a little pinch 
of black pepper and salt to taste. Core mixture is shaped like small balls, then put in 
glutinous rice flour which was placed in a funnel-shaped banana leaf, then wrapping 
or banana leaves was folded as if we wrapped nasi lemak. Ready packed khanom 
khai are ready to be steamed for one to two hours before serving (Figure 8).  
This cake is usually prepared during sai preth and song preth or festival to 
commemorate the spirits of ancestors who have died. The festival is usually held in 
ten Siam calendar. This cake is believed to have originated from the Chinese 




community, where they prepare this cake during the celebration of the New Year 
together with kuih bakul.  
  
 
Figure 8: The left image shows khanom khai has been steamed and right images is 
how it looks like after cooked and ready to serve.   
  
  
Candle cakes Khanom Thian  
Khanom means cake and thian means candle, khanom thian means candle cakes. 
This cake is made from glutinous rice powder mixed with sugar or brown sugar and 
a pinch of salt until it becomes semisolid. Then the mixture is wrapped in banana 
leaves and then steamed for one to two hours, superficially khanom thian looks like 
kuih bakul, the only different is the shape of the cake (Figure 9). Candle cake is long 
and flat, while kuih bakul is round shaped.  
This cake is also normally available during sai preth and song preth or the 
festival to commemorate the spirits of ancestors who have died. This cake is also 
believed to have originated from the Chinese community, where they prepare this 
cake during the celebration of the New Year together with famous Chinese 








Figure 9: The left image shows khanom thian steamed and right images is how it is 
look like after steamed and ready to be served.  
  
Herbal rice khau samun phrai   
Herbal is the ordinary rice cooked with herbal concoctions but since the delicacies 
rice for Kelantan is salad rice or nasi kerabu, the Siamese community in Kelantan 
transformed normal salad rice into herbal salad rice or hebal nasi kerabu.  Kelantan 
Siamese community has adopted the practice of eating rice herbs from the time of 
their ancestors. This practice has continued until today. However, the number of 
those who practise it is decreasing, due to the inability of the new generation of 
Siamese society to find and get the herbs. Not only that, even if the new generation 
can obtain herbs that are commonly used in herbal rice dishes, they still do not know 
the composition of herbs that they should mix in rice for cooking so that it is safe to 
eat.  
Herb rice is rice cooked with some kind of herbal extracts with a mixture of 
specific composition of color, smell and taste of natural herbs and herbal nutrients 
that cannot be found in the usual rice or normal salad rice. As noted above, herbs 
rice can be eaten as regular rice or as a salad rice nasi kerabu. The difference 
between herbs rice and salad rice is salad rice focuses on salad or side dish, while 
herbal rice focuses on the rice itself. Salad rice usually use either dyes or artificial 
coloring to put blue color on the rice or sometimes white rice was also used and this 
rice is eaten with grilled fish and finely fried grated coconut. Other mixtures is fish 
sauce or budu, ground black pepper, chopped cucumber, germinated mung bean, 
lemongrass cut into thin slices, chopped long bean, ginger flower finely sliced, leaves 
kesum sliced, onions the thinly sliced, finely sliced lemon grass leaves, shoots 
cashew finely sliced, and chopped mango. All of the aforementioned materials are 
mixed thoroughly with the rice. Budu is a sauce made of fish. To make budu usually 
small-sized marine fish are mixed thoroughly with salt and sugar, this mixture is then 
marinated in a jar sealed and left for about a month. But these days, salad rice lovers 
has made changes to the original recipe with introducing solok lada, pickled garlic, 
salted egg, coated fried fish, grilled meats or grilled fish and fish crackers. Solok lada 
is prepared by putting the mixture of fish flesh, grated coconut, garlic and salt which 
were pounded until fine and after that will be steamed. While, coated fried fish is 
prepared by using a small salt water fish dipped in rice flour and then fried (the same 
as the process of frying bananas).  
Original herb of herbal rice has more than 60 kinds of herbs, but there are 
only five (5) types of herbs that are readily available or easily cultivated namely noni 
shoots, butterfly pea flowers, sweet leaf shoots, Javanese tumeric, leaf and rhizome 
of turmeric. All the herbs which partly planted and partly growing wild in the bush 
in the villages will be collected and pulverized according to the specific composition. 
Rate or quantity of each herb is determined by the cook and is usually based on 
experience. Finely ground mixture of herbs will be squeezed to get the extract and 
this herbal extract mixture will be used to cook rice. This means that the extract will 
replace plain water for ordinary rice cooking process. The volume of the mixture of 
herbal extracts is according to the amount of rice is cooked, the same as ordinary 
rice cooking methods.  




   Noni tree usually found in areas of bush in the villages (Figure 10). Noni is good to 
treat menstrual cramps, intestinal problems, diabetes, heart disease and infections 
of the urinary tract. In addition, it also has high anti-cancer, anti-septic and anti-
bacterial, especially for treating the effects of bacteria in the digestive tract. Flowers 
and leaves of butterfly pea (Figure 10) for example able to reduce headache if it is 
created as a pillow and used by the patient. Not only that, the butterfly pea flowers 
when soaked in clean water can be used to wash the eyes for red-eye patients. 
While, decoction water of butterfly pea flowers can be used to treat dysentery 
(patients experience abdominal pain and diarrhea and vomiting). A decoction water 
of the flowers and roots of butterfly pea also believed to stimulate menstruation 
and increased fertility in women.  The decoction water of butterfly pea flowers also 
believed to treat mouth ulcers, insomnia, skin diseases, constipation and sore 
throat.  
This plant is also believed to stimulate memory and wisdom and it is also widely used 
in India as a brain tonic.  
  
 
Figure 10: The left image shows the noni tree; the picture on the right is butterfly 
pea tree.  
  
Sweet leaf tree usually cooked as a vegetable broth among the villagers 
(Figure 11). Sweet leaf shoots is believed to stimulate the creation and flow of breast 
milk for breastfeeding practice. In addition, it can also heal wounds after birth for 
mothers after childbirth. Sweet leaf shoots is the source of vitamin K, B and C and 
contains high protein and minerals. Javanese turmeric (Figure 11) is great for the 




digestive system, the problem of belching after eating, intestinal and digestive 
problems, liver problems, bladder problems and others.  
  
 
the right is the Javanese tumeric  
  
In herbal rice concoctions, leaves and also the rhizome of tumeric is used. 
Turmeric is the key ingredients in Asian cuisine including India. In India, it is used not 
only in food but also in ayurvedic medicine. Turmeric is good for treating diabetes, 
asthma, skin diseases, ulcers, inflammation and stiffness of joints (intestines) and 
others. Turmeric also contains high anti-cancer element, anti-fungal and anti-




    






Figure 11:   Left picture is a sweet leaf tree; image on  




The picture below (Figure 13) is rice cooked with herbal extracts of the five 
herbs mentioned above. This herb rice usually served with salads consisting of bean 
sprouts, cucumber, onion, banana, long beans, ginger flower and kesum leaf. Other 
than salads, herb rice is also served with fish floss, fried coconut, finely ground black 
pepper, budu and fried crackers to enrich the taste.  
  
 
Figure 13: Herbal rice ready to be served  
  
  
All of these ingredients need to be well mixed. The picture below (Figure 14) 
shows herbal rice that has been mixed with various salads and other side ingredients 
and it is now ready to eat.  
  









The traditional food practiced by the Kelantan Siam community has its own 
uniqueness and this uniqueness is based on several elements. The first element is in 
terme of the use of its raw materials, the raw materials used by the Kelantan Siam 
community are palnt-based substances that have high nutritional value and medical 
value. The second element is that, a traditional food is dedicated for certain 
occasions or festivals. While the third element is in terms of integration with other 
societies around them, the traditional food of the Siamese society is blended with 
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Budaya sebagai sebuah produk kelompok masyarakat, memberi ruang pada promosi 
eksistensi kelompok masyarakat tersebut. Eksistensi budaya pada satu pihak 
merupakan indikator hidupnya sebuah komunitas, di samping media mengenalkan 
siapa kita pada dunia luar.  
Identitas baik personal maupun kelompok dalam sebuah komunitas budaya ternyata 
telah merupakan bagian tidak terpisahkan dalam perjalanan kebudayaan. Identitas 
menjadi ruang untuk mengenalkan eksistensinya kita dalam kelompok tapi juga 
kelompok kita pada dunia.  
Penelitian ini mengangkat tentang budaya ragam hias yang ada dalam budaya 
masyarakat Minahasa, di daerah Sulawesi Utara, Indonesia. Ragam hias 
antropomorfik yang dalam budaya megalitik merupakan sebuah produk yang khas, 
ternyata dapat dimaknai secara personal dalam kebudayaan Minahasa. Peti kubur 
batu yang oleh masyarakat Minahasa di kenal dengan sebutan Waruga 
mempresentasikan model ragam hias khas megalitik tersebut secara personal sebagai 
identitas pribadi pemilik Waruga tersebut.    
Pendekatan Kualitatif dengan metode etnografis dipakai untuk mendeskripsikan 
bagaimana budaya ragam hias antropomorfik ini pernah hidup secara personal dalam 
budaya masyarakat Minahasa. Sebuah produk komunitas masyarakat yang bermakna 
sangat personal. Penelitian ini juga merupakan tahap awal dalam penelitian tentang 
ragam hias waruga. Artikel ini lebih pada inventarisir bentuk dan makna ragam hias 
antropormofik pada waruga dalam kebudayaan Minahasa. 
 
Kata kunci : Ragam Hias, Antropomorfik, Waruga, Identitas, Personal  
  





Memahami mengenai orang (suku) Minahasa sebaiknya dimulai dengan melihat apa 
yang ditulis oleh J.G.F. Riedel mengenai Minahasa. Beliau melihat bahwa sejarah 
Minahasa khususnya Minahasa lama atau purba amat berat untuk diketahui karena 
terbungkus, tertutup, dan amat gelap. Segala sesuatu hanya perdasarkan perkiraan, 
dimana para nenek moyang suku Minahasa menyampaikan sejarah itu hanya 
berdasarkan ingatan dan disampaikan secara lisan. Dalam proses penyampaiannya 
terjadi kekeruhan karena melibatkan faktor emosi seperti dendam, pertentangan 
serta perselisihan antar kelompok yang kemudian berujung pada pembelokan fakta 
karena adanya keinginan meninggikan kelompok sendiri dan meniadakan kelompok 
yang lain. Kondisi ini dirasakan Riedel sebagai sebuah hal yang berat dalam 
penyusunan tulisannya tentang sejarah Minahasa, walaupun pada akhirnya ada 
seberkas cahaya dengan mencoba mengumpulkan banyak sumber dan versi, yang 
kemudian diambil kuncup dan benang merah dari cerita-cerita tersebut (Palar, 
2009:22). 
Buramnya penulisan sejarah Minahasa lebih diperparah lagi oleh kehadiran bangsa 
Barat dengan agama Kristennya yang kemudian mengikis habis budaya asli Minahasa 
sebagaimana yang ditulis oleh Hetty Palm yang menyatakan bahwa tidak terdapat 
suatu daerah pun di Indonesia yang kebudayaan kunonya telah lenyap seperti halnya 
di Minahasa (Supit, 1986:14). Walaupun pendapat ini banyak dibantah oleh 
budayawan-budayawan Minahasa karena melihat bahwa kebudayaan Minahasa pada 
dasarnya tidak sepenuhnya lenyap, tetapi berenkarnasi mejadi budaya hasil 
perpaduan dengan ajaran Kristen (Wenas,  2007:27). 
Dilihat dari proses kehadirannya, asal-usul Minahasa dapat dikategorikan menjadi 
tiga, yaitu 1) yang direkam sebagaimana adanya, sehingga masih mengandung unsur-
unsur asli, terutama jika dinilai dari sudut pemakaian bahasa, 2) yang mengandung 
pengaruh agama katolik, dan 3) yang mengandung pengaruh zending yang ditulis oleh 
para pekerja zending dimana tulisan-tulisan ini menggunakan unsur-unsur kisah kuno 
sebagai dasar (Supit, 1986:15). 
 
LITERATUR 
Daeng, Hans J, 2000, Manusia, Kebudayaan dan Lingkungan Tinjauan Antropologis, 
Yogyakarta. Persoalan menonjol yang diangkat dalam buku ini, bahwa perubahan itu 
sendiri merupakan suatu yang konstan dimana hal tersebut memeperlihatkan suatu 
proses yang dinamis dalam kehidupan suatu masyarakat. Hans Daeng yang berfungsi 
sebagai analis yang memaparkan berbagai kasus dalam masyarakat sebagai gambaran 
bagaimana respon yang statis tersebut dalam sebuah kebudayaan. Tantangan 
globalisasi telah dilihat sebagai sebuah seting historis penting yang membutuhkan 
penyesuaian-penyesuaian. Dalam konteks tersebut, tercipta budaya diferensial yang 
pemaknaannya sesungguhnya sangat bersifat historis yang menyebabkan 
pembentukan kesadaran dan pengetahuan kebudayaan sebagai sebuah rangkaian 




interaksi antara manusia dengan lingkungannya. Dalam penelitian ini, literatur ini 
menjadi dasar bagaimana proses manusia khususnya manusia Minahasa dalam 
mempresentasikan kebudayaan dan identitasnya dalam bentuk ragam hias khususnya 
ragam hias antropormofik. 
Graafland (1991) dalam bukunya Minahasa, Negeri, Rakyat dan Budayanya. Graafland 
menuliskan tentang perjalanannya selama mengunjungi daerah Minahasa, sebuah 
kawasan paling utara pulau Sulawes pada sekitar pertengahan abad ke-19. Dalam dua 
misi pentingnya, yaitu menyebarkan agama Kristen serta meningkatkan pendidikan 
rakyat Minahasa yang sebagian besar masih primitif, Graafland membuat catatan-
catatan yang terangkum dalam buku ini. Dalam catatan-catatan ini, Graafland secara 
cermat melukiskan Minahasa baik tentang alam, jalan, pemukiman, serta penampilan 
penduduk asli Minahasa. Hal lain yang penting yang dicatat oleh Graafland adalah 
melukiskan tentang kehidupan sosial, bahasa, system kepercayaan, mitologi dan 
legenda, nilai-nilai yang hidup ditengah-tengah masyarakat serta tentang persentuhan 
masyarakat asli dengan peradaban luar dalam hal ini Cina dan Eropa. Dan dalam 
konteks sebagai guru dan pendeta, Graafland juga menulis pandangannya mengenai 
hubungan antara pemerintah Hindia-Belanda, Kristen, dan pendidikan bagi penduduk 
pribumi / asli Minahasa. Hal lain yang tergambar dakan buku ini adalah Graafland tidak 
menulis buku ini dalam perspektif telaah teoritis tentang segi antropologi masyarakat 
Minahasa coba , tetapi menulis dalam perspektif sebagai seorang yang melakukan 
perjalanan  dan membuat sejumlah catatan mengenai segala sesuatu yang dia anggap 
penting. Sebuah tulisan yang lebih bersifat deskriptif tentang Minahasa dalam 
penglihatan seorang N. Graafland. Terlepas dari hal itu, buku ini memaparkan 























Penelitian ini sangat erat hubungannya dengan fenomena kebudayaan, maka 
penelitian ini berangkat dari tataran sebuah penelitian budaya. Posisi penelitian ini 
yang masuk dalam produk penelitian budaya, menjadikan penelitian ini menggunakan 
paradigma penelitian kualitatif, karena dalam kapasitasnya sebagai sebuah fenomena 
budaya, penelitian ini memiliki kekhususan yang berupa kasus-kasus unik dimana 
dalam kondisi ini kurang memungkinkan diterapkannya paradigma penelitian 
kuantitatif. Paradigma penelitian kualitatif ini sendiri kemudian telah membimbing 
penulis pada penemuan-penemuan data baru yang tidak terduga dan situasi ini oleh 
penulis dapat diakomodir dalam paradigma penelitian kualitatif ini (Suwardi 
Endraswara, 2003:15). 
Dan dalam kapasitasnya sebagai sebuah penelitian kualitatif, penelitian ini harus 
menempatkan diri sebagai sebuah instrument, mengikuti asumsi-asumsi kultural, 
sekaligus tetap mengikuti data yang didapat. Dalam memposisikan diri, peneliti 
diharapkan fleksibel dan reflektif tetapi tetap memiliki jarak dengan objek penelitian. 
Sebagai konsekuensi dari metode penelitian ini, peneliti harus diposisi observasi 
partisipatoris atau pengamat/peneliti terlibat (Julia Brannen, 2005;11). 
 
Etnografi menjadi metode mengeksplor waruga dalam penelitian ini. Metode 
etnografi ini merujuk pada setiap proyek penelitian kualitatif yang ditujukan untuk 
menyajikan gambaran kehidupan sehari-hari secara terperinci dan mendalam. 
Etnografi berasal dari kata Yunani ethnos yang berarti “orang‟ dan graphein yang 
berarti “tulisan‟. Istilah itu kemudian diartikan sebagai sejenis tulisan yang 
menggunakan bahan-bahan dari penelitian lapangan untuk menggambarkan 
kebudayaan manusia. Menurut Spradley (1980: 6-8) kebudayaan merupakan seluruh 
pengetahuan yang dipelajari manusia dan digunakan untuk menginterpretasi 
pengalaman dan membentuk tingkah laku, dan etnografi merupakan penelitian yang 
membahas kebudayaan, baik yang eksplisit maupun implisit. Penelitian etnografi 
memusatkan perhatian pada keyakinan, bahasa, nilai-nilai, ritual, adat-istiadat dan 
tingkah laku sekelompok orang yang berinteraksi dalam suatu lingkungan sosial-
ekonomi, religi, politik, dan geografis. 
Analisis etnografi bersifat induktif dan dibangun berdasarkan perspektif orang-orang 
yang menjadi partisipan penelitian.  Karena obyek etnografi adalah kebudayaan yang 
memiliki unsur ekplisit dan implisit, proses pelaksanaannya menjadi unik 
dibandingkan dengan penelitian lain. Penelitian tentang unsur-unsur kebudayaan 
yang eksplisit dapat dilakukan dengan cukup mudah karena unsur-unsur kebudayaan 
seperti itu relatif dapat diungkapkan partisipan secara sadar. Namun bila penelitian 
berhubungan dengan unsur-unsur kebudayaan yang implisit, yang dipahami secara 
tidak sadar oleh pemiliknya, data dan makna harus disimpulkan secara hati-hati 
berdasarkan penuturan dan tingkah laku para patisipan. 
 





Penelitian ini mengangkat tentang budaya ragam hias yang ada dalam budaya 
masyarakat Minahasa, di daerah Sulawesi Utara, Indonesia. Ragam hias 
antropomorfik yang dalam budaya megalitik merupakan sebuah produk yang khas, 
ternyata dapat dimaknai secara personal dalam kebudayaan Minahasa. Peti kubur 
batu yang oleh masyarakat Minahasa di kenal dengan sebutan Waruga 
mempresentasikan model ragam hias khas megalitik tersebut secara personal sebagai 
identitas pribadi pemilik Waruga tersebut. Bagaimana rgam hias antropormofik 
merepresentasikan identitas personal dan budaya Minahasa merupakan 




Proses pemakaman orang Minahasa jaman dahulu menggunakan media batu sebagai 
tempat meletakkan jenazah, wadah tersebut dikenal dengan nama waruga. Arti 
waruga itu sendiri dari apa yang diperoleh penulis memiliki beberapa versi. Ada yang 
mendefinisikan waruga berasal dari kata maruga yang berarti direbus (Pangkey, 
2004:8). Hal ini didasarkan karena jenasah yang diletakkan dalam waruga beberapa 
saat setelah dimakamkan akan membengkak seperti daging yang direbus. 
 




Versi yang kedua mendefinisikan waruga berasal dari dua kata yaitu wale dan ruga, 
dimana wale berarti rumah, sedangkan ruga/roga berarti terbongkar/hancur. 
Sehingga waruga juga diartikan sebagai tempat/rumah menghancurkan jenasah 
(Wenas, 2007:148). Waruga dibuat dari jenis batu lunak, sejenis batu teras yang lapuk 
tetapi mudah menjadi keras jika diletakkan di udara terbuka, umumnya didapat orang 
dari dalam tanah di hutan wilayah Minahasa.  
 
 





Pot segi empat tempat meletakkan jenasah 
 
 
Gambar 1. Waruga Sawangan Minahasa (Foto Ronald 2017) 
 
Waruga terdiri atas dua bagian, sebuah pot segi empat dan tutupnya yang berbentuk 
segitiga sama sisi. Dalam budaya Minahasa selain membuatkan waruga sebagai 
tempat meletakkan jenasah, juga dibuatkan rumah roh berupa pondok kecil sebagai 
tempat roh orang yang meninggal. Letak waruga tidak boleh jauh letaknya cari lokasi 
tempat pemukiman maupun rumah penduduk, agar supaya dapat di awasi langsung 
oleh pihak keluarga, mengingat terdapat barang-barang berharga warisan keluarga 
ikut di masukkan ke dalam waruga sebagai bekal kubur bagi roh orang yang 
meninggal. Sedangkan roh orang yang meninggal di harapkan menjauh dari tempat 
perukiman dan rumah penduduk, maka rumah roh didirikan di atas bukit atau gunung 
jauh dari kampung. Inilah yang kemudian menjadikan puncak-puncak gunung 
dianggap suci atau keramat. Batu kubur waruga adalah tempat meletakkan jenasah 
bukan hanya untuk satu jenasah tetapi kadang diperuntukkan untuk satu keluarga, 
tetapi juga dibatasi hanya dapat digunakan sampai sembilan kali. 
Untuk penggunaan yang kedua atau ketiga, terlebih dulu harus mengeluarkan 
kerangka jenazah yang pertama, sehingga dalam proses ini kemudian dikenal proses 
pemakaman kedua karena setelah kerangka itu di keluarkan dari waruga, lalu 
dimasukkan ke dalam peti kayu untuk kemudian diletakkan di suatu tempat.  
Karena waruga bukan hanya untuk satu orang, maka tidak ada perlakuan khusus 
berhubungan dengan waruga dotu-dotu terkenal seperti dotu Supit, Paat, Lontoh, 
karena bukan saja dotu tersebut yang dimakamkan pada waruga bersangkutan. Dalam 
arti di Minahasa tidak dikenal satu waruga keramat atau dikeramatkan karena jenasah 
yang dikuburkan didalamnya. Semua waruga memiliki posisi yang sama, yaitu dilihat 
hanya sebagai tempat meletakkan jasad. Batu kubur waruga hanya sebagai tempat 




menghancurkan jenazah menjadi tulang-belulang sesuai namanya wale artinya 
rumah, dan ruga yang artinya penghancuran jenazah. Biasanya waruga yang masih 
berisi kerangka manusia, berasal dari tahun 1860-an masa dimana masyarakat 
Minahasa mulai mengenal agama Kristen. Perubahan kepercayaan ini juga 
mempengaruhi kebiasaan pemakaman di Minahasa, dimana mulai diperkenalkan 
proses pemakaman dengan ditanam dalam tanah, sehingga penggunaan waruga 
mulai ditinggalkan. 
 
b. Waruga dan Ragam Hias Antropomorfik 
Perkembangan ragam hias di Minahasa dapat dikatakan tidak berkembang, bahkan 
cenderung hilang. Satu-satunya bukti pernah adanya kehadiran budaya ragam hias itu 
pernah ada di Minahasa yang bisa kita lihat saat ini hanya di waruga. Ragam hias yang 
ada di waruga oleh Jessy Wenas dikatakan sebagai kelanjutan dari budaya ragam hias 
di kayu. Perpindahan media inilah yang kemudian menjadikan budaya ragam hias 









Gambar 2. Waruga dengan motif manusia dalam posisi kangkang di Taman 
Purbakala Sawangan, Minahasa Utara (Foto Ronald 2017) 
 
Salah satu motif yang banyak terdapat pada waruga adalah motif manusia. Motif ini 
pada dasarnya merupakan penggambaran dari aktivitas manusia dalam menjalani 
salah satu proses dalam sirkulasi hidup manusia. Ada banyak interpretasi dari bentuk 
ragam hias ini, seperti bahwa motif ini merupakan gambaran sebuah proses 
persalinan yang menggambarkan bahwa yang dikuburkan dalam waruga tersebut 
salah satunya adalah seorang dukun beranak. Tapi dalam interpretasi yang lain ini 
merupakan penggambaran jenis kelamin. 
Hal menarik lainnya yang penulis dapati dari hasil wawancara dengan Jessy Wenas 
menyatakan bahwa memang pada dasarnya jika ragam hias  yang ada dengan posisi 
kepada bayi di bawah saat keluar dari rahim wanita, itu menggambarkan bahwa 
identitas jenasah yang dikuburkan dalamnya adalah bidan kampung yang posisinya di 
kampung sangat terhormat karena selain berfungsi sebagai bidan, biasanya dia adalah 
istri kepala kampung.  
 
 












Gambar 3. Waruga dengan motif manusia dalam posisi kangkang sebagai identitas 
pekerjaan orang yang dimakamkan (Foto Ronald 2017) 
 
Tapi jika posisi bayi terbalik, itu memberikan makna filosofis dimana pada dasarnya, 
proses kematian adalah sebuah proses peralihan kehidupan dari kehidupan di dunia 
ke kehidupan dalam alam roh.  Sebuah konsep kehidupan kedua yang diyakini oleh 
orang Minahasa. Kematian berarti meniggalkan dunia menuju ke surga yang 
disimbolkan dengan posisi kembali ke rahim ibu. Rahim ibu sebagai awal kehidupan 









Gambar 4. Motif manusia posisi melahirkan dengan bayi dalam posisi masuk ke 
Rahim (Foto Ronald 2017). 
 
Motif lain adalah penggambaran identitas orang yang dikuburkan dalam waruga 
tersebut. Biasanya ini adalah waruga milik kepala kampung / walak, atau Tonaas. 
Penggunaan pakaian model Eropa menunjukkan bagaimana kuatnya pengaruh 







Gambar 5. Motif manusia dengan model pakaian Eropa (Foto Ronald 2017) 
 
 










Gambar 6. Motif aktivitas ritual berupa tarian yang dilaksanakan dalam upacara 
kematian di Minahasa (Foto Ronald 2017) 
 
Motif dalam gambar ini merupakan sebuah visualisasi beberapa aktivitas ritual yang 
dilaksanakan sehubungan dengan upacara kematian yang biasanya terdapat beberapa 
tarian yang selalu dilaksanakan, seperti tarian cakalele sebagai tarian pengantar dalam 
proses pemakaman, dan sebuah tarian yang dilakukan sebagai oleh para wanita pada 








Gambar 7. Motif manusia dengan model pakaian Eropa (Foto Ronald 2017) 
 
Pada waruga-waruga tertentu, yang biasanya milik tonaas atau walian, motif ini 
sering dibuat, sebagai sebuah gambaran bahwa dalam waruga ini juga dilakukan 
sebuah ritual berupa memasukkan bersama-sama jenasah dalam waruga beberapa 
kepala manusia sebagai pengawal dan pembantu bagi orang yang dikubur dalam 











Gambar 8. Motif kepala manusia dengan posisi terbalik (Foto Ronald 2017) 
 
 





Keberadaan produk budaya waruga merupakan bagian dari produk-produk budaya 
Minahasa yang sampai saat ini masih bisa dilihat. Kehadirannya menjadi sebuah 
bagian dari proses pembentukan identitas budaya Minahasa. Waruga merupakan 
benda seni budaya yang menjadi bagian dari kehidupan dan kepercayaan masyarakat 
Minahasa masa lalu. Berfungsi sebagai media penguburan jenasah yang lekat dengan 
berbagai ritual dan upacara. Sebagai sebuah artefak budaya, waruga membawa 
simbol-simbol falsafah dan pedoman hidup masyarakat Minahasa yang tergambar 
dari ornamen pada waruga. Disamping untuk kepentingan estetika, ornemen-
ornemen waruga tersebut merupakan penggambaran keyakinan masyarakat 
Minahasa terhadap kehidupan kekal setelah kematian. Sebagai sebuah kekekalan, 
maka berbagai usaha dilakukan guna mendapatkan kekekalan tersebut. 
Ragam hias pada waruga sebagai sebuah representasi falsafah dan pandangan hidup 
masyarakat Minahasa dapat menjadi media pencitraan budaya Minahasa. Waruga 
juga merupakan media yang dapat mengangkat kembali budaya ragam hias menjadi 
bagian dari produk budaya baru Minahasa. Ragam hias antropormofik merupakan 
representasi manusia Minahasa dalam mengekspresikan eksistensi identitas diri dan 
kebudayaan Minahasa. Ritual yang mewarnai kehadiran ragam hias antropormofik 
mempertegas bagaimana agama sangat berdekatan dengan budaya. Ritual adalah 
ekspresi kepercayaan kepada suatu Kuasa yang lebih besar dari kuasa manusia. 
Identitas inilah yang coba divisualisasikan dalam berbagai ragam hias antropormofik 
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Sajarah Banten manuscript (code KBG 183) was made during the time of the Banten 
Sultanate in the Indonesian region in 16th century to 18th century AD. Primadi 
Tabrani's visual language theory stated that there were two systems of visual 
language: Naturalistic-Perspective-Momenopname or NPM which is the characteristic 
of Renaissance and modern Western art, and Space-Time-Plane or STP which is usually 
found in the traditional art. As traditional Indonesian artifact, the application of visual 
language in the illustrations is examined in this study by using the art critic method 
and visual language theory. The results show that the illustrations of Sajarah Banten 
utilized a combination of both system through static and stylized visualization on the 
depiction of objects, and STP system in the layout and depiction of cross-sectional 
objects. The traditional visual language is inferred to adapt to the modern visual 
language system in the visualization of Sajarah Banten manuscript illustrations. 
     
KEYWORDS 




Indonesia’s manuscript traditions have flourished since the Hindu-Buddhist kingdoms 
period in 8th to 15th century and continued during the expansion of Islamic kingdoms 
in 15th to the early 20th century. Some of their most sophisticated forms could be 
found in the island of Java. The ones from Central and East Java are distinguished by 
the usage of traditional wayang (Javanese shadow puppet) visual style in their 
illustrations (Kumar and McGlynn, 1996). Wayang style is heavily stylized and utilized 
multiple angles to show distinct characteristics of a character or item. 
 
Sajarah Banten manuscript, coded KBG 183 in Indonesia National Library is made 
during the time of the Banten Sultanate in the Indonesian region in 16th century to 
18th century AD. The manuscript narrated the stylized history of Banten Sultanate 
such as the lineage of Banten sultans from the Prophet Muhammad (PBUH), the wars 




and successions faced by the kingdom. As a kingdom, Banten was situated in the 
utmost west coast part of Java island, close to the island of Sumatra and the busy 
Sunda strait. The strategic position enabled Banten to become an international trading 
hub, and as a result Banten was heavily influenced by the traditional Javanese 
kingdoms, Chinese, Arabic, and western cultures from the merchants (Guillot, 2011). 
The illustrations of Sajarah Banten manuscript thus showed a distinct style compared 
to the ones found in Central and East Java.  
 
 
Figure 1. Position of Banten Sultanate in the Region (Kartapranata, 2011)  
 
Sajarah Banten manuscript illustrations do not depict living things. Instead, they are 
comprised of buildings, furniture, and tools drawings which at a glance do not imply 
any kind of visual narrative. Further analysis showed that the illustrations depict the 
narration on their respective pages albeit in a subtle manner, such as weapons facing 
each other to symbolize a battle. 
 
Based on previous observation, this paper aims to analyze the visual language applied 
in the illustrations of Sajarah Banten to assist the manuscript narration. Since Sajarah 
Banten is a traditional artefact, this paper will use theory of indigenous Indonesian 






Primadi Tabrani introduced the theory of indigenous Indonesian visual style during the 
1980s called “Bahasa Rupa”. Although the literal English translation of the theory 




means “visual language”, Bahasa Rupa differs in the epistemological way from its 
English counterpart (Tabrani, 2009). Tabrani described the ‘western way’ of visual 
language as Naturalistic-Perspective-Momenopname or NPM (this paper hence will 
use the abbreviation). The term refers to the realistic depiction, the usage of 
perspective, and the ‘still life’ tendency of western visualization (‘Momenopname’ 
derived from Dutch language moment (“moment”), and opnamen (“recording” or 
“admission”)).   
 
In contrast to the western visual language, Tabrani proposed that the indigenous style 
of Indonesia utilized Space-Time-Plane or STP visualization (this paper hence will use 
the abbreviation). The primary characteristic of this style is the ‘flattening’ of both 
time and space into one plane where both aspects can be distinguished in a way that 
the visual does not look static. There are multiple angles, distances, moments, and 
spaces that can be contained in one panel or drawing. Other characteristics of STP are 
the usage of cross-section or x-ray style to narrate an indoor event or mechanism; 
repetitions and duplications to indicate movement and the passing of time; and zoom-
in or enlargement to emphasize an important character.  
 
Tabrani likened the visual style to children’s drawings in the way that instead of only 
depicting a scene, it is narrating a story. For example, in Figure 1 of Lalitavistara relief 
in Borobudur temple shows Siddharta Gautama during an archery competition. It 
shows actions all the way from preparation to the result of the competition in one 
panel with repeating figures of Siddharta Gautama. Compared to Figure 2 of a child’s 
drawing about kite-playing. The drawing narrates the process of flying a kite from the 
ground and up to the sky.   
 
 
Figure 2. Lalitavistara (Tabrani, 2009) 
 
 




Figure 3. Playing Kites (Tabrani, 2009) 
 
Examples of STP style were also found in the illustrations of Indonesian traditional 
manuscripts. Nuning Damayanti Adisasmito (2008) asserted the prevalence of STP 
style in Javanese manuscripts illustrations during 1800-1920. The research showed the 
visual style transformation where even though the manuscript illustrations during that 
period utilized more realistic and static depiction found in NPM style, characteristics 








Sajarah Banten, compared to the other manuscripts in Java island made during the 
period of 1800-1900 does not contain depiction of living beings such as human or 
animals. The manuscript is unique in a way that it only illustrated buildings, furniture, 
and tools to narrate stories about individual battles, wars, and successions.  
 
Based on previous researches, this paper thus aims to analyse the visual language 
applied in illustrations of Sajarah Banten manuscript. The result then shall be used as 
foundation for future inquiries about the characteristics of Sajarah Banten 
illustrations.    
 
METHODOLOGY 
Art critic is a qualitative method of discerning aesthetic quality of a visual artefact or 
an artwork. E.B. Feldman (1967) divided art critic method into four stages: 
1) Description is the process of discovering and recording what appears directly 
to the observer to find things present objectively in the work of art. This stage 
places the visual object as the center of attention (Darracott, 1991) without 
regard to the initial interpretation before further evidence, data, or facts are 
found. 
2) Formal analysis is a continuation of the description process; but different from 
the description, this process begins to explain the visual quality of an object 




such as lines, shapes, colors, contours, and so on from a more subjective 
perspective. 
3) Interpretation is the process of describing the meaning of a work after a 
careful investigation. This stage relates to myth, history and fiction, rituals, or 
symbols affecting the work (Darracott, 1991). 
4) Evaluation or assessment stage is the determination of the position of a work 
in relation to other similar works as well as determining the artistic content 
and its aesthetic value. 
 
This paper utilized the art critic method to describe and analyse the visual language 
applied in Sajarah Banten illustrations. To highlight the characteristics of Sajarah 
Banten illustrations stated in the problem statement, this paper used three 














RESULT OF ANALYSIS 
The main characteristic of Sajarah Banten is its usage of only non-living things to 
illustrate the story of human affairs. The visuals usually consisted of buildings, 








No. Illustration Description  Formal Analysis 
DESCRIPTION &  
FORMAL ANALYSIS: 
Describing the visual 
appearances of the 
samples, such as identifying 
objects and visual elements 




Observation on how 
principles of Bahasa 
Rupa were applied by 
linking the page 






on the socio-culture 
context of the 
interpretation of the 
illustrations. 









Pg. 31: this page 
narrated the 
negotiation between 
Sultan Agung of 
Banten with the 
British Empire army to 
help him in the 
succession war. The 
British declined to 
help Sultan 
(Pudjiastuti, 2010). 
It shows a flag in a 
pole, two chairs facing 
each other across a 
table. There are two 
goblets and a bottle 
on the table.  
 
Multiple angle: the 
flag is drawn 
outspreaded, so the 
colours could be 
easily identified. The 
chairs were 
positioned face-to-
face, presumably to 
indicate the 
negotiation between 







Pg. 43: this page 
narrated assault on a 
wedding in a village, 
specifically describing 
the groom and the 
bride seated together 
before the assaulter 
replaced the groom 
(Pudjiastuti, 2010). 
It shows three houses 
on the left side and 
two houses on the 
right, with one big 




repetition to signify a 
village (“lots of 
houses”). The biggest 
house has the most 
details such as 
furniture and 
decorations. It 
contained two chairs 
face-to-face, 
presumably to 







Pg. 55: this page 
narrated a war, 
specifically the tools 
used such as cannons, 
guns, and spears 
(Pudjiastuti, 2010). 
It shows five 
silhouette drawings of 
weapons. From the 
topmost: a cannon; a 
gun; a spear; and two 
spears facing each 
other. 
 
The tools were 
oriented toward left, 
except a spear (the 3rd 
picture) where the 
narration stated “[…] 
soldiers speared each 
other.” 
In the 4th and 5th 
picture the spears 
faced each other, 
because the narration 
also stated “[…] 
soldiers speared each 
other.” 











Based on the analysis, this paper interpreted the usage of visual language in Sajarah 
Banten manuscript illustrations as follows: 
1) Sajarah Banten utilized STP style to symbolize events otherwise too vulgar or 
gruesome, such as wars and assaults. For example, page 43 only showed the 
place of assault with subtle notion of the wedding couple by the usage of two 
chairs facing each other. Page 55 illustrated the battle between two soldiers 
using spears as only two spears facing. 
2) The STP style is used in conjunction with NPM style. The furniture was drawn 
detailed and realistic like in the page 31 (“Naturalistic”), and the illustration 
were static (“Momenopname”). Page 43 showed the houses in cross-sections, 
a mark of STP style, while the furniture and buildings drawn in realistic style. 
In contrast, the weapons in page 55 were drawn only in stylized silhouette; 
likely a form of censorship whether to soften the narration about battle or to 
hide the weapons’ specification for strategic purpose. 
3) The texts were warped to follow the illustrations’ layouts instead of having a 
rigid grid. The flexible placement is prevalent in STP style with its multiple 
space principle. 
 
Compared to the 19th century Javanese manuscript Serat Bharatayudha (Figure 3), the 
illustrations of Sajarah Banten is drawn in simpler lines and colours. Serat 
Bharatayudha has more stylized illustrations with rigid layout, while Sajarah Banten 
uses cross-sections and flexible layout. The STP characteristics found in both 
illustrations are the multiple angle (to depict the characters in Serat Bharatayudha 
and the flag in Sajarah Banten) and zoom-in (some characters are drawn bigger to 
show their importance in Serat Bharatayudha, and the wedding house is drawn the 
largest in Sajarah Banten).       
 
CONCLUSION 
Sajarah Banten’s distinct visual style utilized both the traditional, indigenous STP style 
while also took advantage of the ‘modern’, western-oriented NPM style. The usage of 
both styles is likely caused by increasing interaction between Banten people and other 
cultures, whether originating in the Indonesian archipelago or others such as Chinese, 
Arabic, and European. Compared to the manuscripts from Central Java where the 
monarchy is more traditional, it could be said that Banten position as a cosmopolitan 
trade centre enabled a different visual style to flourish. 
 
Another thing to note is that Banten Sultanate had more rigid exercise of Islamic 
tenets compared to other Islamic kingdoms in Java, which used syncretism to help 
spread the religion. The fact that Sajarah Banten illustrations do not depict any living 
things falls in line with aniconism visual style or tauhid art in Islam (Al-Faruqi, 2000). 
Further research is needed to analyse this possibility, and hopefully this paper could 
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PHILOSOPHICAL MEANINGS OF GAJAH OLING 
BATIK FROM BANYUWANGI 
Ike Ratnawati 




Batik Gajah Oling from Banyuwangi which is classified as coastal batik has its own 
peculiarity both of its shape and color, and also possesses philosophical meanings in 
it. The creators of batik motifs in ancient times not only created something beautiful, 
but also gave meanings that were closely related to the philosophy of life that they 
used to live. Since the ancient times until now,Batik Gajah Oling motif must be worn at 
traditional ceremony of Seblang and Gandrung dance. This research seeks to describe 
the position of batik motifs, describe visual batik motifs, and describe the meaning of 
philosophy on Batik Gajah Oling motif. That is why the qualitative research method 
with hermeneutical approach is considered the most appropriate one to be used. The 
results of this study reveal that the basic motif of Gajah Oling Batik comes from the 
basic variant of the S letter, which is an ancient pattern of letters in Indonesia and is 
sacred because of its antagonistic duumvirate character. The four colors including 
black, white, red and green used by Gandrung dancers and in Seblang ceremony are 
the colors of ancient rituals. The periphery motif like the bamboo shoots means the 
same asthe gunungan of Wayang and the tree of life. 
 
Keywords: Batik Motif Gandrung Dance,  Philosophical Meanings, Traditional 
Ceremony of Seblang. 
 
Indonesia is well-known for their art of culture spreading throughout the archipelago. 
One of the popular cultures is batik which has its uniqueness and characteristics, both 
in the pattern and colors. The classification of batik is divided into two major groups, 
namely vorstenlanden batik (Solo-Jogja) and coastal batik (Djoemena, 1990: 7). In 
addition, the areas of  batikmaking also include   the northern coastal route of Java 
from the west to east include: Indramayu, Cirebon, Tegal, Pekalongan, Rembang, 
Lasem, Tuban, Sidoarjo, Madura, as well as Banyuwangi regency. 
Coastal batik is a term applied to batik products outside the palace. the growth of 
coastal batik is due to from several factors: i) the community make batik as a source 
of income for poor; batik is ii) a commercial commodity that developed align with its 
technology; iii) Used as iconographic symbol which is related to ethnic/culture 
influences. Banyuwangi residents, mostly work as farmers and fishermen, still have 
artistic activities in relation to batik like Seblang dance, Kebo-keboan, Gandrung, 
angklung, batik craft, and other kinds of crafts. Historically, the name of Banyuwangi 
is a continuation of the name Blambangan, while Banyuwangi is a scientific map of 
East Java. The social life in Banyuwangi is a combination of three elements of culture, 




namely: Java, Bali, and Madura forming the culture of the Using tribe in Banyuwangi 
which has its own uniquenesses and peculiarities. 
Banyuwangi’s coastal batik has its own uniqueness if compared to batik from other 
regions. Gajah Oling batik’s uniqueness especially lies in the motif that copies from 
floras and faunas as natural elements symbolizing the expression of the area. The 
motif of floras are a reflection of the prosperity of Banyuwangi community which is 
surrounded by the fertile soil. It reflects motif that describes the cold and decaying 
character. In connection with this, Jakob Sumardjo states that: 
 
“Because the art object is the product of a culture that becomes the value system of 
a society, its meaning and aesthetics must be based on the society's cultural concept. 
In addition, the cultural concept of mythical society is essentially in the original 
religion. By knowing the belief system, the meaning system of all cultural results was 
created, including its art” (Sumardjo, 2000: 325).  
 
In its development, there are various batik motifs in Banyuwangi, reaching 21 and 
countung batik motifs up to now that is loved by many Blambangan people. Those 
motifs include Gajah Oling, Paras Gempal, Kangkung Setingkes, Sembruk Cacing, 
Gedegan, Ukel, Blarak Semplah, and Moto Pitik. However, among all the motifs, only 
the earliest Gajah Oling motif is found and becomes the distinctive one locally. The 
motif of  Gajah Oling also found on other motifs but the different in the ornamens 
detail inside the main motif will change on different motif its names. 
Gajah Oling batik is made by some batik makers and craftsmen in Banyuwangi. Batik 
Gajah Oling also has a special aesthetic elements, as well as philosophical meanings 
to the culture of the locals. On the basis of this philosophy, Gajah Oling batik is 
preserved by the community, and  is used as a distinctive insignia for the Regional 
Government of Banyuwangi Regency. 
Gajah Oling batik is worn by Gandrung dancers and it is believed to add beauty to the 
dancers. Its lively and gentle motif are believed to be able to increase the self-esteem 
and elegance of Gandrung dancers. Each Gandrung dance has always been patterned 
to Jejer, Paju and Seblang-seblang. Another art that has to do with batik is Seblang 
ceremony, which is a traditional ceremony held in the form of dance accompanied by  
gamelan music orchestra and choir. This ritual is considered sacred by the locals 
residents, because Seblang dancers perform in a state of trance (a possessed person). 
The Seblang dance ceremony is held with the intention to conduct "Bersih Desa" 
ceremony. Batik cloth worn in Seblang ceremony must be based on the white color 
symbolizing the holiness and completed by black Gajah Oling pattern. The dancers 
themselves must be women who are still considered ‘Pure” young girls who have not 
reach puberty stage or menopaused. Young girls or menopause women are called 
paradoxical women because they become like men. Jakob Sumardjo in the book 
Aesthetics Paradox states that: 
 
Female dancers in the ceremony, should be girls who have not experienced 
menstruation, or just old women who have reached manopause. This is a paradoxical 
requirement in pre-modern art. Girls who have not menstruated are women who are 
not women, while the manopausal woman is a woman who is "no longer woman" (no 
longer giving birth) (Sumardjo, 2006: 100). 





In general, this research aims understand and explain the study of philosophical 
meanings of Gajah Oling batik motif  from Banyuwangi. In this case, the descriptive 
study of the philosophical meanings of batik is using aesthetic paradox, cultural 
anthropology, and hermeneutics. to triangulate the theory, the researcheralso will 
observe, the perceptions of batik makers of  Gajah Oling, dancers, and relevant 
society. Specifically, the purpose of this study are: (1) describing the position of Gajah 
Oling batik motif in Banyuwangi society; (2) Describing the visual of  Gajah Oling batik 
motif from Banyuwangi and (3) describing the philosophical meaning of Gajah Oling 
batik motif from Banyuwangi. 
 
METHODS 
This research aims to know the philosophical meanings of Gajah Oling batik from 
Banyuwangi. That is why research using qualitative method with hermeneutical 
approach is considered the most appropriate. Hermeneutics is one of the theories that 
becomes the most important basis and varies a qualitative research. Hermeneutics 
means interpretation as a process of changing something or an unknown state to be 
known (Sumaryono, 1999: 24). The approach used in this research is the ethical 
approach (rational philosophy) and emic approach used as a comparison with the 
interpretation. 
This study requires data and information obtained from various kind of sources. 
Therefore, the strategy used to collect the data is the strategy of understanding. To 
understand the meanings in the various phenomena of the data source, the 
information is gathered through a written source, so literature review is required. In 
addition, the information is obtained from oral sources through field research and 
other sources in the form of Gajah Oling batik which possesses a lot of philosophical 
meanings in it. The data of the research is taken using Snowball Sampling technique. 
Data collection techniques used in this study are interview, observation, and 
documentation. The type of interview used in this study is in-depth interview. The 
information is obtained from batik makers namely Mrs. Kulsum (70 years) and Mrs. 
Acum (60 years); culturalist Using tribe Mr. Hasnan Singodimajan (80 years old); and 
Mr. Azhar Prasetyo (58 years old) as the board of the Blambangan Arts Council. An 
interview is also conducted to Drs. Totok Hariyanto, an alumni of Faculty of Literature 
and Cultural Studies UNDIP Semarang, who is now a lecturer at UNTAG Banyuwangi, 
Aguk W Nuryadi who is the Head of Public Relations in Nusantara Art Education in 
Banyuwangi, and Mr. Soenjoyo Julhaji as the owner of Sayu Wiwit batik production. 
The observation techniques are used to extract data from data sources in the form of 
events, places, locations, and objects and image recordings. The location is in midtown 
of Banyuwangi, more specificallly in batik center at Temenggungan village, a museum, 
a batik collector, and a culturalist in Banyuwangi. The things observed include batik 
process and various types of batik including the motifs, colors, materials and its 
functions. However, Gajah Oling batik is the one mostly observed which is worn by 
Gandrung dancers and as the costume in Seblang dance ceremony. The research 
begins with interviewing the batik collectors, then observing the batik center in 
Temenggungan village. This is done primarily to obtain data in the form of traditional 
batik works and to gather information about batik works which become the object of 
the research. 




Documents are data sources that often have important positions in qualitative 
research. Documents can be in a variety of forms, from simple written forms to more 
complete ones, and  even from other objects such as a relic of the past. Therefore, in 
facing various written documents as data sources, the researcher has to critical and 
thorough in analyzing the data, especially from several batik motifs from Banyuwangi 
such as Gajah Oling batik with various combinations. 
The data collection technique is done by using recording technique and note-taking 
technique, which is taken directly from the sources. The data is then classified, 
processed, and organized into reports. 
The accuracy of the data depends not only on the accuracy of choosing the data source 
and its collection techniques, but also the necessary techniques of developing data 
validity. The valid data will provide assurance for the stability of conclusions and 
interpretations of meaning as the final result of the research. The technique of data 
validity considered as the most suitable for this research is the source triangulation 
technique. The three components of data analysis in qualitative research are data 
reduction, data presentation, and conclusion with verification. Qualitative data 




The Position of Gajah Oling Batik Motif in Banyuwangi Society as a Sacred Function 
(Traditional Seblang Ceremony) 
 
The traditional Seblang ceremony is a dance in which the dancers are in the state of 
being in trance (possessed), and is performed once a year in two villages in 
Banyuwangi, Olehsari and Bakungan village. The traditional Seblang ceremony is the 
oldest ritual dance in Banyuwangi especially among the Using tribe and held with the 
intention to conduct "Bersih Desa". The cast of this ceremony consists of Seblang 
dancers (an old woman who is menopausal in Bakungan Village and a girl who has not 
menstruated yet in Olehsari village). Girls who have not menstruated are women who 
are not women, while the manopausal woman is a woman who is "no longer woman" 
(no longer giving birth) (Sumardjo, 2006: 100). 
The costumes worn for Seblang dancers, the inviting handler, the panekep handler, 
the singers (or sinden), the pengrawit, and the drummers all vary. However, for some 
Seblang performers, there is a batik motif which is always worn to perform the ritual 
ceremony. It is the Gajah Oling batik motif having a white background. The costumes 
of the Seblang dancers consist of kemben, scarf, sewek (long cloth), and belt. For the 
Seblang dancers, Gajah Oling batik motif is worn as shawls and long cloth; while for 
the inviting handler they wear it as udeng (a headband). For the panekep handler, they 
wear Gajah Oling batik motif as a long cloth and scarf, while for the singers and 
pengrawit they only wear it as a long cloth. Actually, the obligatory Gajah Oling batik 
motif is white background with black motif, but sometimes other colors are worn as 
well. The panekep handler, pengrawit and singers always wear Gajah Oling batik motif 
with white background, while for the invited handlers and dancers usually wear a 
variety of colors including black and white, yellowish green, and reddish brown. 
 
 






Gandrung art is one of the symbols and evidences of the cultural arts development 
from the era of the Blambangan palace and is the oldest art in Banyuwangi. Gandrung 
is a "dance" and  “singing "at the same time, in which the dancer is woman performing 
the dancing while singing being dressed, and accompanied by a man in turns. In 
addition to being accompanied by a man,the dance also uses a “flat horse” namely 
Jaran Kencak Paju Gandrung. Gandrung dancer is divided into two; a traditional 
Gandrung dancer who is an old woman reaching menopausal and modern  Gandrung 
dancer who is a girl performing a young Gandrung for social dance. 
The Gandrung costume consists of: a headdress called Omprog, a scarf (sampur) 
draped over the nape of the skull and left loose to the front of the chest, a circular 
red-and-white shawl  surrounding the hips, ilat-ilat, utuk/kemben, kelat bahu, 
pending, sembongan, oncer, a long cloth worn above the ankles and below the knee 
usually completed with a long cloth using Gajah Oling batik motif with a white 
background, and white socks. 
 
The Position of Gajah Oling Batik Motif in Banyuwangi Society as a Profane Function 
 
Gajah Oling batik has been recognized as a special batik from Banyuwangi regency. 
Since March 4, 2009, it was official that every Thursday, Friday and Saturday all 
employees of Regional Government and Civil Servants in Banyuwangi regency must 
wear a uniform with Gajah Oling batik motif. Gajah Oling batik also functions as an 
outfit for their custom and fashion in Jebeng dan Thulik event (for Thulik the motif is 
worn as udeng tongkosan and sembong, meanwhile for Jebeng the motif is worn as 
long cloth). This batik motif is also worn for school uniforms ranging from kindergarten 
to high school level. All of them have different characters starting from the colors and 
the supporting ornaments but the main ornaments of Gajah Oling still exist in each of 
the batik uniform for certain functions. 
 
 
Visual Shape Motif Batik Elephant Oling 
 
There are various types of variants of Gajah Oling batik motifs in Banyuwangi regency. 
There is a white background with black motif and some others are colorful. From those 
various motifs, some of the Gajah Oling batik motifs are as follows: 
 




               
 
Figure 1. Various Gajah Oling Batik Motifs with White and Colorful Backgrounds as 
Its Original Motif 
 
From some of Gajah Oling's principal ornaments above, it can be concluded that the 
most widely identified in one of Gajah Oling's principal ornaments will always consist 
of: Gajah Oling's own ornaments, three glued leaves, three manggar flowers and 
jasmine flowers with five petals. Motifs identified to have the ornaments above is the 
original motif of Gajah Oling batik. These original motifs are still commonly worn in 
Seblang ceremonies and by Gandrung dancers. 
 
 
The Origin of Gajah Oling Batik Motif 
Gajah Oling batik motif is essentially derived from the basic variant of the S-shaped, 
which is a common pattern in Indonesia. Jakob Sumardjo (2006: 54) states that the 
motif of the letter "S" is the oldest motif in Indonesia, which existed since prehistoric 
times, like in decorations on a bronze object called Bejana Kerinci. In Indonesia, there 
are multiple twinning ornaments similar to "S" shape that come together with bronze 
culture or commonly known as European bronze culture (Vander Hoop: 1949). 
 
 
Figure 2. The “S” shape and the basis of Gajah Oling motif 
 
Image 1 has a singular= duumvirate meaning, and Image 2 and 3 have a single = 
triumvirate meaning. The single meaning is triumvirate of thought from farmers 
(Pattern of Three). The Pattern of Three in pre-modern Indonesian culture developed 




in primordial societies who usually lived in hilly areas by farming. The regions which 
belongs to the Pattern of Three are Sunda, Minang, Bugis, and Batak. 
 
Other Regions Having Similar Motifs to Gajah Oling  
 
Gajah Oling batik motif which is identified as a single = triumvirate motif (1 = 3) does 
exist in other batik motifs across Indonesia, such as Modang motif from Solo regency, 




The Philosophical Meaning of Gajah Oling Batik Motif from Banyuwangi regency 
based on its Main Ornaments 
 
The main ornaments of Gajah Oling batik motif consist of Gajah Oling ornament,dilem 
leaves ornament, jasmine ornament, and manggar flower ornament.  
 
 
Figure 3. Image a, b, and c are the main ornaments of Gajah Oling batik 
 
The S-shaped motif, the basic form of Gajah Oling batik ornament, is a unified entity 




Figure 4. S-motif on the Kerinci Vessel 
(Source: Modified by the Author in Sumardjo, 2006) 
 
Sumardjo (2006: 55) states that the S- motif or inverted S is the symbol of the plural 
form of male-and-female paradox which is plural, like the sky and earth, the light and 
the dark, the upstream and downstream, the outer and insider, the wet and dry , 
husband and wife, friends and opponents, and so on. The symbolic meaning depends 
on for which batik is worn on an object. 





The Philosophical Meaning of Edge Motif in Gajah Oling Batik 
  
The edge motif on clothes is on the two sides of a long cloth, and on the edge of the 
shawl. It is on a long cloth and scarf worn by Seblang dancers, Gandrung dancers, 
panekeb handler, sinden, and pengrawit at Seblang ceremony. The Gajah Oling Batik’s 
edge motif is called pucuk rebung. This motif is a medium between Earth and Heaven. 
  
 
Figure 5. The Pucuk Rebung Motif on the edge of a long cloth 
 
The size of pucuk rebung edge motif on each of long clothes and the scarfs worn by 
the dancers and ceremonies are the same, the difference lies on the size of pucuk 
rebung motif worn by ordinary people. The size of pucuk rebung motif on the bottom 





Figure 6. The pucuk rebung edge motif called "Waringin Sungsang" 
 
In the figure above, the top of pucuk rebung is referred to as the underworld, this is 
because the use of batik motifs and the top motif of the pucuk rebung is placed upside 
down at the bottom. The form of pucuk rebung is triangular, its feet are on the top, 
the shoots are at the bottom which is usually called waringin sungsang or the upside-
down banyan tree. This is a marriage of the heaven with the earth, the earth is in the 
sky, the sky is on earth is classified as a Pattern of Three. Sumardjo, in his Aesthetics 
Paradox book explains the phrase "the upside-down banyan tree" as follows: 
 
The phrase " the upside-down banyan tree " (waringin sungsang) is related to the 
science of " form is emptiness, emptiness is form ", a paradoxical expression. All of us 
who are present now come from those who had no (ancestors), and that no one is 
originally from nothing. And nothing is above. Thus, the sky seems "empty" for human, 
but from the emptiness itself we could exist. Our roots are above us (Sumardjo, 2006: 
69). 





The size of the pucuk rebung worn by the ordinary people is only found in the 
underworld and the middle world, so it can be concluded that ordinary people can not 
touch the heavens, but only the earth and certain humans can. As for the dancers, 
there should be all three included; upper world, middle world, and underworld, which 
make it more sacred. 
 
The Philosophical Meaning of Motif Colors in Gajah Oling Batik  
 
The color of Gajah Oling batik worn by ordinary people as a profane function is 
different from the color worn for dancing and for traditional ceremonies as a sacred 
function. For Gandrung dancers and for traditional Seblang ceremony, batik with 
white background and black motif are commonly worn. But now the Gandrung 
dancers and Seblang dancers Seblang have started using colorful batik. 
 
Traditional Gandrung dancers wear the red background batik with black and white 
motif, and the young dancers wear black and white batik with various colors. Putri 
Sayuwiwit in ancient times danced Seblang by wearing black and white Gajah Oling 
batik, but now for Seblang Bakungan the color has changed to Gajah Oling batik with 
brownish red and for Seblang Olehsari with yellow green. There are three colors that 
are included in ritual or primordial colors; they are red, black, and white. In batik, the 
term for color can be said as red brownish, bluish black, and white yellow. This is in 
accordance with the statement of Jakob Sumardjo in the book Aesthetics Paradox as 
follows: 
 
The colors of black, white, and red are common colors in pre-modern Indonesia. 
Originally, a symbol of the sky (the upper world), which is white or yellow, the human 
world (the middle world) is red, and the symbol of the earth (the underworld) is black. 
In the batik art, the three colors are white, blue or blackish black, and brown (red). 
During the Hindu period in Java, the three colors shifted  their meanings to symbolize 
Lord Brahma (red),Lord Vishnu (black), and Lord Shiva (white), as seen in the 
Prambanan Temple complex. But perhaps they still carry the symbol of primordialism 
in Indonesia (Sumardjo, 2006: 69). 
 
Red and brown are the depiction of the human world; black, blue are the symbol of 
the earth; and white, yellow describe the Heaven. The Seblang Bakungan and 
traditional Gandrung dancers wear red Gajah Oling batik symbolizing the human 
world. As for the sacred rituals and ceremonies, dancers wear Gajah Oling batik with 
white background color and black motif, since humans become the medium of the 
Heaven and the Earth. Black means the land or the underworld and white means the 
sky above. In Seblang Olehsari, dancers wearing green background batik motif are also 
categorized as sacred because on the circle, the green color is positioned in the middle 
as a center of papat kalimo pancer. Green is the transcendent center, the highest 
cosmic due to the mixing of various colors. Black and white are the color of the 
macrocosm, while combination of colors is a microcosm.  
 
 




The Philisophical Meaning of Size in Gajah Oling Batik Motif 
 
The long cloth worn by dancers and by the ordinary people in general is different in 
size. Batik worn by the dancers is 2.5x1 meter in size, longer than the others because 
there is an extended batik called wiron for up to 0.5 meters. Batik itself is a symbol of 
paradox. It is a pair of twin mandala or papat kalimo pancer, which is a a fold (body 
wrap) on the front and the back. The rest is for the "middle world" or the folded 
medium in the form of wiron (Sumardjo, 2006).  
Batik motifs worn by dancers and in a ceremony are different in size from Gajah Oling 
batik motif worn by ordinary people. Gajah Oling batik worn by dancers and in Seblang 
ceremony is larger, while the ordinary people wear smaller size. Batik motifs which 
are bigger are more sacred and can only be worn by a king. This is because 1 kacu (like 
a  napkin) divided into 4 is larger than 1 kacu divided by 16, just like comparing 1/4 
and 1/16. The larger the batik, the more sacred and more transcendent batik will be. 
 
The Philosophical Meaning of Position in Gajah Oling Batik Motif 
The long cloth (or Sewek) 
 The long cloth (sewek) worn in dances and ceremonies is 2.5x1 meter in size,and the 
position of Gajah Oling motif on the long cloth is facing up horizontally and vertically. 
The number of Gajah Oling batik in one long cloth is 24 pieces. There are two mandala 
centers in one long cloth, and the center position is in the middle front and back of 
the body, while the wiron connects the front and the back. At the bottom, there is an 
edge motif called pucuk rebung which faces down, also called as waringin sungsang.  
 
 
Figure 8. The “Double” Mancopat Kalimo Pancer Pattern in One Kacu of Gajah Oling 
Batik Motif 
 




Figure 8 shows the “Double” Mancopat Kalimo Pancer pattern in one kacu. There are 
9 Gajah Oling batik motifs in one kacu with one Gajah Oling on the center. The pattern 
is called "Asta Brata" or eight spiritual qualities. Moreover, there are nine gods in a 
king, or a king of eight gods. This is a centrifugal force or a centering motion in which 
gods are united into a king. Meanwhile, after the king becomes Asta Brata and comes 
to his people, then it is called the centripetal force from the transcendent to the 
immanent, or spiritual to the physical. The 8 gods symbolizes good attitudes in 
accordance with the teachings of Asta Brata as the writer has explained on Sedyowati 
in Kartika (2007), which are Lord Indera, Lord Surya, Lord Anila / Bayu (Lord of the 
wind ), Lord Kuwera, Lord Baruna, Lord Agni / Brama , Lord Yama, and Lord Candra. 
Similarly, udeng and scarves are all categorized in the pattern of mandala or papat 
kalimo pancer. Mandala or papat kalimo pancer carries the symbol of paradox, 
namely the presence of the infinity in the limited world, the presence of the 
transcendent in the immanent world, the presence of supernatural power in the 
natural world, the unification of parusha and pakerti (Sumardjo, 2006: 188).  
The following is the figure of Gajah Oling batik motif worn during the traditional 
ceremony of Seblang and Gandrung dance:  
 
Figure 9. The Main Motif of Gajah Oling Batik Facing to the Left (Left Picture) and the 
Motif  of Gajah Oling Batik Facing to the Right (Right Picture) 
 
When the position is facing to the left, then the movement should be clockwise and 
picking up the seven goddesses. This means the movement is from immanent to 
transcendent. Meanwhile, when the position is facing to the right, then the movement 
should be counter clockwise and welcoming the seven goddesses. This is the 
movement from transcendent to immanent. 
 In an interview with Jakob Sumardjo (2010), there are seven names of goddesses 
according to the beliefs of the people of Banyuwangi; namely Tohok, Sulasih, Kuranta, 
Tunjung Biru, Wilotama, Supraba, and Gagar Mayang. 
Seblang Bakungan dancers have actually become a shaman. The position of Gajah 
Oling batik motif is facing left so that they are in trance, or possessed dancers, at the 
beginning of the ceremony and picking up the seven goddesses. While on Seblang 
Olehsari dancers, they only become a medium, so in order to make the dancers in 
trance  or possessed, they have to invite the handler. The position of Gajah Oling batik 
motif is facing to the right so that the goddesses  are welcome. This also applies to a 
ceremony called ider in Seblang Bakungan dance, which is performed at the beginning 
of ceremony but at the end of ceremony for Seblang Olehsari.  








Gajah Oling batik has its main motif from the basic variant of letter S, which is an 
ancient letter pattern in Indonesia . The Gajah Oling batik is sacred because of its 
antagonistic dwitunggal (or duumvirate) character, which is also found on the Kerinci 
Vessel, on the Asmat tribe’s shield, and so on. The shape of letter S is apparently, in 
some places, transformed into a half S, and in its development becomes 3 spirals (1 = 
3). Dwitunggal is the equivalent of tritunggal (or triumvirate).  
The four colors used by Gandrung dancers and in Seblang ceremonies, black, white, 
red, and green, are the colors of ritual or ancient ones. White is the symbol of the sky 
(the upper world), black is the symbol of the earth (the underworld), red is the symbol 
of the human world (the middle world) and green is the transcendent center which is 
in the middle of papat kalimo pancer, as the highest cosmic due to the mixing of 
various colors .  
The the long cloth worn by dancers is 2.5 meters in size consisting of 1 meter for the 
front body, 1 meter for the back body, and 0.5 meters for the wiron. Wiron is the 
middle or medium, so batik is a pair of twin mandala or papat kalimo pancer as a 
symbol of paradox. 
The edge motif existing on the Gajah Oling batik motif is pucuk rebung motif which 
means the same as gunungan in puppet show (Wayang) and the Tree of Life. The 
pucuk rebung motif on its use is positioned on the bottom or upside down commonly 
called the waringin sungsang or the  upside down banyan tree. Batik patterns on long 
cloth, udeng and scarves worn for ceremonies and by dancers follow the mandala 
pattern or papat kalimo pancer, which describes the doubled papat kalimo pancer. 
Mandala is a sacred space, carrying paradox symbols, and its presence is transcendent 
(in circle) and in an immanent space (in square shape).  
 
REFERENCES 
Dariharto. (2009). Kesenian Gandrung Banyuwangi. Banyuwangi: Dinas Kebudayaan 
dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi. 
Djoemena, Nian.(1990). Ungkapan Sehelai Batik. Jakarta: Djambatan.  
Hamzuri. (1994). Batik Klasik. Jakarta: Djambatan. 
Hasanudin. (2001). Batik Pesisiran. Bandung: PT Kiblat Buku Utama. 
Hoop, Van Der. (1949). Ragam-ragam Perhiasan Indonesia. Jakarta: Koninklijk 
Bataviaasch Genootshap Van Kunsten En Wetenschappen. 
Prasetyo, Azhar. (2007). Batik Banyuwangi. Banyuwangi: Dewan Kesenian 
Blambangan. 
Pujiyanto. (2008). Estetika Batik Keraton Surakarta. Malang: Jurusan seni Dan Desain-
Fakultas Sastra-Universitas Negeri Malang. 
Sumardjo, Jakob. (2006). Estetika Paradoks. Bandung: Sunan Ambu Press. 




Singodimajan, Hasnan. (2009). Ritual Adat Seblang Sebuah Seni Perdamaian 
Masyarakat Using Banyuwangi. Banyuwangi: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 
Kabupaten Banyuwangi. 
Smith dan Nephew. Tanpa Tahun. Batik. Australia: Tanpa Penerbit. 
Sony Kartika, Darsono. (2006). Budaya Nusantara. Bandung: Rekayasa Sains. 
Susanto, Mudji. (2009). Ranah-ranah Kebudayaan. Yogyakarta: Kanisius. 
Susanto, Sewan. (1980). Seni Kerajinan Batik Indonesia. Yogyakarta: Balai Penelitian 
Batik dan Kerajinan-Lembaga Penelitian dan Pendidikan Idustri, Departemen 
Perindustrian RI. 
Sutarto, Ayu dan Sudikan, Setya Yuwana. (2008). Pemetaan Kebudayaan di Propinsi 
Jawa Timur. Jember: Biru Mental Spiritual Jatim dan Kompyawisda Jatim. 
Yudoseputro, Wiyoso. (2008). Jejak-jejak Tradisi Bahasa Rupa indonesia Lama. 
Jakarta: Yayasan Seni Visual Indonesia, Fakultas Film dan Televisi IKJ, Fakultas Seni 






















THE PHENOMENON OF SHAPE AND 
AESTHETICS OF BALINESE WAYANG AND 
CARTOON BOG BOG ON BOG BOG BALI 
CARTOON MAGAZINE VOL. 09  
YEAR 2010-2011 
 
I Wayan Swandi 
Indonesian Institute of Arts Denpasar 
wayanswandi@yahoo.com 
 
Arya Pageh Wibawa 





Cartoon is a loanword from English "cartoon", Italian "cartone" which means 'paper' (Italy) or 
image. According to Munawar Ahmad, cartoons are defined as depictions or symbols, which 
are shown in a satirical, contempt, humorous discourse (Ahmad, 2001). Another opinion says 
that cartoons are drawings or paintings that are made full in the upper left corner to the 
bottom right of a thick paper that tells about the problem perceived by the painter as an 
outpouring of emotion (Pramono, 1996). The fundamental difference between cartoons, 
comics, and caricatures is comic and caricature is the genre of cartoons. The word Wayang 
comes from the Javanese word meaning "shadow". When viewed from the meaning of 
philosophy, "wayang" can be interpreted as a shadow or a reflection of the properties that 
exist in the human psyche, such as anger/wrath, virtue, greed and others. The research 
method used is descriptive qualitative method to give description about Balinese wayang 
phenomenon and Bog Bog cartoon on Bog Bog Bali Cartoon Vol. 09 year 2010-2011. The 
results obtained are the aesthetics and meaning given to Balinese wayang and Bog-Bog 
cartoon is a social criticism of the phenomena that exist in the community. The form of 
Balinese wayang characters is an illustration of classical tradition that has the rules of 
aesthetics and local meaning. The form of Bog Bog cartoon character has Balinese cultural 
values with parody form belonging to post-modern aesthetic. 
 







Cartoon is a loanword from English "cartoon", Italian "cartone" meaning "paper" 
(Italy) or image. Cartoon has two meanings: images with fun appearances, related to 




prevailing circumstances (especially about politics) and movie that create motion 
fantasies as a result of shooting a series of drawings depicting a change of position 
(Achmadi, 2011). According to McCloud, cartoons are the simplification of an object 
visually or in the form of illustrations (Soeherman, 2007: 1). Cartoon has the following 
characteristics: 1) The picture is a bit concise; 2) Not much use of words; 3) Easy to 
understand and recognize; 4) Messages are usually clearer and fresher. The types of 
cartoons are Gag cartoons, editorial cartoons, caricature cartoons, animated cartoons, 
and comics. Cartoons Gag is a cartoon picture that is meant only as a funny or 
burlesque image without the intention of reviewing a problem or actual event. 
Editorial cartoon is a satire column in the newspaper commenting on the news and 
issues being busy discussed in the community. Caricature cartoons are cartoons that 
have been painted by making changes to a person's face or shape. Animated cartoons 
are cartoons that can move or live visually and vocalize. Comics is a blend of art and 
literary art. Comics are formed from a series of images that are entirely a series of one 
story that in each picture there is a speech balloon as a narrative story with a 
figures/character that is easily recognized. The purpose of making a cartoon is to a) 
convey a message to its audience, whether it is political, social, or educational; b) As 
a medium that is not only entertaining, but also intelligent and actual; c) But there are 
also cartoons that are solely as entertainment alone that can be read by any circle 
(Achmadi, 2011). Cartoon strengths are easy and inexpensive to obtain, do not require 
much equipment, are easy to use, can be used for all levels of learning and discipline, 
and shorten complex ideas. While cartoon weakness is the short duration ability, less 
likely to be seen for large groups, and only two-dimensional (Deskoni, 2012). 
 
When viewed from the meaning of philosophy "wayang" can be interpreted as a 
shadow or a reflection of the characteristic that exist in the human psyche, such as 
anger wrath, virtue, greed and others. Wayang as one of the performing arts of 
Indonesia has been long enough known to the community, especially the people of 
Java, Bali, and Sunda. According to Mulyono (Amir, 1994: 33-35), wayang 
performances started from prehistoric times which originally served as a worship 
ceremony in the ancestral spirits called "Hyang". The shape of the puppet was 
originally made of leather and depicts the spirit of the ancestors. The play played at 




this time was the heroism and adventure of the ancestors. The language used is pure 
ancient Java. The wayang literature does not exist yet, the stories are orally passed 
down from generation to generation. Next is the time of Mataram I where the wayang 
not only functions magically-myth-religious, but also serves as an educational and 
communication tool. Stories are taken from "Ramayana" and "Mahabharata" which 
have been given local traits and mixed traditional myths (the heroes in the books 
became heroes and gods parallel to their own ancestors). The wayang performance 
already existed in 907 as evidenced by the Balitung inscription. The East Java era or 
the wayang kulit purwa performance has achieved a perfect form, that it can touch 
the hearts of the audience. Wayang daun rontal made in 939 describes the gods, 
knights, and Pandawas. The punakawan guarding the knights, can be seen at 
Penataran temple (1197) and at Gatutkaca Sraya (1188), while the wayang gabungan 
(kayon) is in Jago temple (1343). Wayang beber purwa made from paper and using 
slendro gamelan existed in 1361. 
 
Picture 1. Wayang Beber Purwa 
(source: https://wayang.wordpress.com/2010/07/23/wayang-beber-2/) 
 
The time of Islam arrival, wayang serves as a tool of dakwah, educational and 
communication tools, literary and cultural sources, and as entertainment. The story is 
taken from the stories of Babad, namely the confusion between the epos 
Ramayana/Mahabharata Indonesian version with Arabic/Islamic stories. Wayang is 
shaped flat looks like a shadow like the present. Wayang kulit purwa form is finalized 
(way of making, leather tools, debog, blencong, and others) so as not to conflict with 
religion. In the independent Indonesia era, wayang not only serves as entertainment 
but also for education, mass communication, arts education, literary education, 




philosophy, religion, and others. New wayangs just started to show such as Wayang 








Aesthetics is derived from the Greek aisthetikos which literally means "to understand 
by sensual observation," a word in English written aesthetics or sometimes esthetics 
that has an aesthesis root meaning "feeling" as well as perception (Junaedi, 2016: 14). 
Ideally the aesthetic theory would allow one to distinguish the aesthetic from the 
nonesthetic by explaining the various conditions or properties used as a condition to 
be fulfilled or possessed of the aesthetic objects (Eaton, 2010: 7). 
 
 
II. LITERATURE REVIEW 
Cartoon is a loanword from English "cartoon", Italian "cartone" meaning "paper" 
(Italy) or image. Cartoon has two meanings: images with fun appearances, related to 
prevailing circumstances (especially about politics) and movie that create motion 
fantasies as a result of shooting a series of drawings depicting a change of position 
(Achmadi, 2011). According to McCloud, cartoons are the simplification of an object 
visually or in the form of illustrations (Soeherman, 2007: 1). Literally, the word 




"wayang" comes from the Javanese word meaning "shadow". The word "wayang" in 
Big Indonesian Dictionary (Penyusun, 2008) is defined as an artificial puppet of people 
etc made of leather or wood sculptures and so on which can be used to portray 
characters in traditional drama performances (Balinese, Javanese, Sundanese, etc.) , 
usually played by the dalang. 
 
III. PROBLEM STATEMENTS 
What is the shape and aesthetics of Balinese wayang and Bog bog Cartoon on Bog Bog 
Bali Cartoon Magazine Vol. 09 Year 2010-2011 ? 
 
IV. RESEARCH METHOD 
The methodology used in this study is a qualitative methodology with descriptive 
method to provide an overview of the phenomena that occur in the given problem. 
The phenomenon of cartoons and wayang in the magazine bog bog bali cartoon 






Wayang as one of the richness of art in Nusantara has unique characteristics that are 
not owned by other countries. In shapes, wayang depiction is divided into face, body, 
hands, and feet. In the face, the depiction of the face has undergone a change from 
en face to en trios quart that is the facial depiction is done from the side. This is 
because the wayang performance is played on the curtain or screen, that the 
depiction of the face from the side is something that cannot be denied and the most 
logical. The facial drawing from the front causes the entire shadow wayang kulit body 
to be portrayed in profile, except for the shoulder that is rotated so that both are 




visible so that the wayang hand can be easily moved. Wayang kulit hand is made 
longer than the size of the body with the aim that wayang’s hand are easy to move so 
that the elongation of the shoulders, especially the back shoulder is logical. The foot 
part of the wayang is divided into two namely the wayang jangkahan and wayang 
bokongan. In wayang jangkahan, the position of the enlarged leg is widened as it will 
move and the attenuation cranes appear to be longer. The characters of wayang are 
the gallant figures, the giants and the bambangan jangkah figures. Brave characters 
such as Gatot Kaca, Bhima Baladewa, and so on. Prominent figures such as 
Abhimanyu, Wisanggeni, Irawan, and so forth. In wayang bokongan, the legs are 
painted as people stand and their butt is clearly visible (Subagya, 2016). 
 
Aesthetically, wayang is and art and craft. Wayang form with distinctive carvings in 
drawing figures and materials use are animal skin is an art form. Wayang characters 
have different roles. There are characters who are weak graceful, loud, humorous and 
so on certainly are determined by the mastermind skills as the story introduction. 
Another aesthetic value of wayang is the art of music and the story of wayang. 
Gamelan as a musical accompaniment in wayang performances must have different 
variations of shapes, sizes, and sounds. How to play it is also diverse but most of the 
instrument is played by beat (Isnawati, 2017). 
 
The principles of eastern aesthetics are embraced in the wayang story, such as the 
principle of balance, unity, order, focus, variation, characteristic patterns, not 
distinguishing the tragedy patterns of comedy, emphasizing the beauty of taste, and 
at the same time becoming a living encyclopedia (Nurgiyantoro, 2011). The principle 
of equilibrium, for example, emphasizes the balance between the microcosm and the 
macrocosm, between the above (god) and the under (human and other beings), 
between the king and the people, between the elements of form and content. The 
principle of unity, for example, is seen in the fact that all the related aspects of wayang 
performances are a unified whole. Principles of order, nature, especially order in 
equilibrium. The principle of focusing is seen in didactic focus through symbols. 
 




In the magazine Bog Bog Bali cartoon magazine volume 09 year 2010-2011, one of the 
issues raised is about wayang and cartoon. In this edition is a social criticism of the 
phenomena that occur in the community. The pictures made a lot of telling about the 
phenomenon of community life based on the local wisdom of the people of Bali. The 
form of cartoon characters created has local cultural values of Bali with a parody form 
that can be classified as a postmodern aesthetic. The word "Parody" in Indonesian 
dictionary has an understanding of literary or artistic works that deliberately imitate 
the style or word of the author or other creator with the intention of seeking witty 
effects (Compilers, 2008). Parodies can also be said to mimic a form or type of story 





Picture 3. Player and Computer Game 
 




In Picture 3 shows a visual about players and computer games. By using a simple color 
that is gray. In reality, players on computer games use a common outfit instead of 
using traditional Balinese clothing. The use of Balinese traditional clothing is done for 
certain occasions such as wedding invitations, meetings at meeting halls and so on. 
Not all activities using Balinese traditional dress. In Picture 3, players use Balinese 
traditional dress with a computer game of wayang. This shows a criticism of the 
current phenomenon in which computer games played by the public is a very modern 
game and there are no games that support local wisdom. The parody is a player who 
uses Balinese traditional outfit by playing a computer game that is wayang. Wayang 
as a local cultural icon is used as a computer game icon by displaying it on a computer 
screen. 
 





Picture 4. Wayang Kulit Lamp Performance 
 
In Wayang Kulit performance the use of lighting is to produce a shadow effect on the 
screen made of white cloth is very vital. In some areas usually use oil lamps (blencong) 
or electric lights. Blencong is made of carved wood or bronze, with a hole in the middle 
to put oil and has a fuse facing toward the screen/curtain. As it is known that the 
current oil price is quite expensive. For wayang performance, it takes a considerable 
amount of kerosene where according to data from the Ministry of Energy and Mineral 
Resources (ESDM) of the Republic of Indonesia, the price of kerosene per liter is 2500 
rupiah. Moreover, usually wayang performance are usually done overnight, of course 
the need for kerosene is also quite a lot. In addition, the use of blencong is considered 
less practical and inconvenient. Next comes the idea for lighting at wayang 
performances is to use petromax and electricity. But it is also considered expensive 
and less efficient. Looking at the phenomenon, the cartoon raises a parody about the 
use of lights for wayang performances is to use a flashlight as a solution to the 
problem of lighting cost of wayang performances. 
 





Picture 5. Wayang Performance on Car’s Windshield 
 
Traffic congestion due to the increasing number of motor vehicles creates a high level 
of stress in the community. The stress experienced by can potentially make people 
desperate to commit violations on the highway without regard to risk for themselves 
and others. According to the Chief Medical Officer of Psychiatric Psychiatry at 
Marzoeki Mahdi Bogor, Lahardi Kembaren, a driver suffering from a stressful 
condition, a fight or flight or combat-ready behavior will occur and does not care about 
police officers or violates traffic signs without regard to risk for road users, even one’s 
self. Lahargo also said that people with high job pressures who for years every day 
have to face traffic jams are potentially suffering from mental health problems. Mild 
mental disorders, among others, are characterized by difficulty sleeping, while 
symptoms of severe mental disorders include psychosomatic, depression, and anxiety 
disorders. Psychosomatic is a physical condition disorder due to psychological 
conditions that are problematic because of stress. Psychosomatic symptoms are 
characterized by headache, eyelid twitching, stiffness, cold sweats, nausea, diarrhea, 
and itching. According to him, mental health disorders due to traffic congestion can 
be avoided by managing stress levels, among others, by preparing more time to 
complete the work, leave early to avoid congestion, and set up the route. Can also do 
therapy with music that calms the soul and keeps physically fit so not easily tired and 
become angry (Afrianti, 2014). 
 




Based on this phenomenon it gives inspiration for artists to make a funny cartoon by 
making a wayang performance on the windshield of a car. As previously explained, 
therapy can reduce stress levels due to traffic congestion. Wayang as performance 
arts can be a solution to reduce stress. This is because wayang is well accepted by the 
community because it is wealthy of local art and culture. Many things that can be 
obtained by watching wayang, in addition to entertainment, wayang also have 
elements of the story that contains the philosophy of life to be a guide in living human 
life. So that the audience can enjoy an interesting show and can be a medicine to calm 
the soul due to stress. 
 
VI. DISCUSSION 
The types of cartoons are Gag cartoons, editorial cartoons, caricature cartoons, 
animated cartoons, and comics. Cartoons Gag is a cartoon picture that is meant only 
as a funny or burlesque image without the intention of reviewing a problem or actual 
event. In the magazine Bog Bog Bali cartoon magazine volume 09 year 2010-2011, one 
of the issues raised is about wayang and cartoon. In this edition is a social criticism of 
the phenomena that occur in the community. The pictures made a lot of telling about 
the phenomenon of community life based on the local wisdom of the people of Bali. 
The form of cartoon characters created has local cultural values of Bali with a parody 
form that can be classified as a postmodern aesthetic.  
 
VII. CONCLUSION 
Cartoon is a loanword of English "cartoon", Italian "cartone" meaning "paper" (Italy) 
or image. Cartoon has two meanings: images with a funny look, relating to prevailing 
circumstances (especially about politics) and movies that create motion fantasy as a 
result of shooting a series of drawings depicting a change of position. Literally, the 
word "wayang" comes from the Javanese word meaning "shadow". The word 
"wayang" in Indonesian Big Dictionary is defined as an artificial puppet of people etc 
made from leather or wood sculptures and so on which can be used to portray 
characters in traditional drama performances (Balinese, Javanese, Sundanese, etc.), 




usually played by puppeteers(dalang). In the magazine Bog Bog Bali cartoon magazine 
volume 09 year 2010-2011, one of the issues raised is about wayang and cartoon. In 
this edition, the aesthetics and meaning given to wayang Bali and Bog-Bog cartoons 
are a social critique of the phenomena present in the community. The form of Balinese 
wayang characters is an illustration of classical tradition that has the rules of 
aesthetics and local meaning. The form of Bog Bog cartoon character has Balinese 
cultural values with parody form belonging to postmodern aesthetic. 
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Ceramic art products that are marketed in Indonesia are predominantly found in 
Chinese identity, therefore the author tries to lift the Balinese wayang style in the 
creation of ceramic art. The purpose of this creation is to create a typical Indonesian 
ceramic art product with Balinese wayang style as ornament. This method of creation 
follows Gustami's theory of exploration, improvisation, and manifestation. At the 
exploration stage, data is collected through observation, interview, and 
documentation. At the stage of improvisation carried out the design process and in 
the manifestation stage done the process of forming, burning and finishing. Partners 
involved in this creation are UD. Tri Surya Keramik and Balinese Creative Industries 
Ceramics Center (BTIIK) Bali. The results of the creation show some of the works 
created is inspired by the forms of Balinese, Lombok, and Java pottery, that are 
marketed in Bali, such as sangku and jars with some variety of ornaments and sizes. 
This work of ceramic art is made by rotary technique and burned to reach the 
temperature of 1250°C. Balinese wayang ornament applied with painting technique. 
 
Keywords: ornament, style, Balinese wayang, creation, ceramic art. 
 
INTRODUCTION 
Ceramic art products manufactured and marketed in Indonesia are more dominated 
by Chinese character products. This can be seen from the glazed jar products that 
apply the dragon motif ornaments. Ceramic artworks with Balinese or Indonesian 
characters that lifted traditional Indonesian cultural icons such as wayang motifs, are 
still rare done by artisans and ceramic craftsmen. 





Indonesia Ceramics is quite abundant as potential development of ceramic products 
in the future and Indonesia is one of the world's best producers. This is revealed on 
the official website of the Ministry of Industry http://www.kemenperin.go.id, 
accessed June 25, 2018. But unfortunately the achievement was only seen on the 
cultivation of ceramics for building tiles and sanitary ware. While ceramics belonging 
to art products that can represent the character of Indonesia works never sounded, in 
contrast to the countries of China, Korea or Japan, each of which has a uniqueness of 
high-quality ceramic products. Even the producers of the Indonesian ceramic art 
creative industry in production often follow to imitate foreign ceramic styles, such as 
imitating Chinese and Korean styles. This phenomenon is seen in the manufacture of 
ceramics in Singkawang West Kalimantan, in Kiara Condong West Java and other 
places in Indonesia. 
 
Bali as a world tourist destination is flooded with various ceramic products from 
outside Bali to be marketed in Bali. For example ceramics from China and Vietnam, 
can be found in various marketing places in Bali. Abdul Basyir Gozali, a ceramic 
businessman in East Gatot Subroto Denpasar, explained that imported ceramic 
products from China and Vietnam could threaten the fate of the local ceramics 
market. This is because imported products price are relatively competitive with local 
products and their motives are more varied (Bisnis Bali, 2013, accessed 25 February 
2017). In addition, Bali has now become a marketing center for various types of 
pottery from various regions in Indonesia, for example from Yogyakarta, Jepara, and 
Lombok (Mudra, 2016) and marketing of pottery products Serang Banten West Java 
specialty which has been produced in Bali (Sunarini, 2016). None of ceramic business 
centers in Bali seems to lift the wayang motif as an ornament in its production. A 
reason that often stated from craftsmen is they produce according to market needs, 
the market does not need such products so they do not produce it. 
 
The above explanation provides information that it is still need to be encouraged the 
creation of ceramic motifs of wayang art products as an effort to create Indonesian 
character ceramic art that can compete locally and globally. This can be done by 
various parties such as ceramics business, ceramic artists and ceramic art lovers. Thus 
the author created the ceramics art that raised one of the local Indonesian cultural 
traditions that iswayang into some form of design as an ornament. 
 
The wayang theme is taken as a creation idea, because wayang is a typical local 
Indonesian culture that is still well preserved in some areas of Indonesia. In the Hindu 
era wayang developed in the framework of religious rituals and education to the 
people with stories of Ramayana and Mahabrata. After Islam came into Indonesia, 
wayang art experienced a period of renewal in the form and manner of performances, 
its main function is used as a means of Islamic da'wah (Samin, 2015). Currently can be 
found various forms of puppets according to local identity such as wayang Jawa and 
wayang Bali. In the performance art, wayang is staged in various versions according 
to local regionalities in Indonesia in it contains aesthetic values, ethics and education 
that are very useful for human life in the community today. In visual art wayang is 




developed in various forms of creative industries such as wayang paintings and 
various types of statues that visualize wayang figures. 
 
In Bali has long been known for handicrafts industry of making wayang painting which 
is called by traditional painting ofwayang Kamasan that exist in Gianyar regency. The 
wayang Kamasan painting industry has become a source of life for most Kamasan 
villagers and its existence still continues to this day. This is to prove the worth of local 
culture is valuable, able to aid the supporting community according to their expertise. 
The main capital required is the willingness to develop the potential of local culture in 
various forms of art activities as a source of life. Therefore the creation of ceramic art 
craft is very important to do, because it is a defense against one of the local culture 
owned by this nation. In the future some of the works of this creation will be registered 
with Ministry of Law and Human Rights to obtain IPR in Copyright field. In addition, 
the results of this creation are expected to inspire the efforts of local and national 
ceramic business in creating ceramic art products that are able to display Indonesia 
specialty, so as to strengthen the competitiveness of the nation. 
 
The creation of this ceramic artwork involves two partners as the manifestation of the 
design created by the research team. The partners are ceramic Tri Surya Keramik 
ceramic business in Banjar Belulang Kapal Village of Badung Bali and Balai Industri 
Teknologi Kreatif (BTIKK) Bali at Jl. ByPass Ngurah Rai Suwung Kauh Tanah Kilap 
Denpasar. The realization of the work also works with Craft Department, Faculty of 
Visual Arts and Design ISI Denpasar in designing, discussing and conducting FGD. 
ExhibitionPublications of works in the form of exhibitions in 2018 are proclaimed in 
several places in Bali, following national and international seminars. 
 
LITERATURE REVIEWS 
The literature that was traced, found some creation of ceramic art that raised various 
natural objects as an idea of its creation. These works are also the inspiration for the 
creation of this ceramic art, as in the next analysis. The creation of a ceramic work 
entitled "Bunga Mawar Sebagai Sumber Ide Penciptaan Karya Keramik" by Riska 
Tafrihatul Qulub from the Fine Arts Department, Language and Arts Faculty, 
Universitas Negeri Surabaya published in the Journal of Fine Arts Education, Volume 
05 Number 01 of 2017, 102- 109. The expression of roses in this work is an expression 
of the feeling of the creator because of the aesthetic experience of her past. The 
creation of works using slab techniques and pinch techniques and produces 7 (seven) 
works with glaze finishing. 
 
The next invention of the creation, titled “Kupu-Kupu Sebagai Sumber Inspirasi 
Penciptaan Karya Keramik pada Peralatan Ruang Spa”by Ni Putu Yuda Jayanthi. In this 
work described the creation of this ceramic work aims to offer new innovations on 
SPA space equipment. In the process of manifestation, the shape of a butterfly has 
been processed in such a way by utilizing a medium of stoneware soil and glaze 
finishing (Jayanthi, 2013). 
 
Another invention of creation is a work entitled “Lebah Madu Sebagai Ide Dasar 
Penciptaan Karya Keramik Jenis Vas”by Dandi Hilmi Zuhdi. This vase works to visualize 




the shape of insects based on parts of body anatomy, color and class. Techniques that 
the creation of works include casting, press, twist, slab and swivel with dye, dyeing 
technique with a brush. The main material of this ceramic vase is Sukabumi clay either 
solid or liquid. Results of work produced 12 ceramic vases with 2 vases of ceramic 
twins. The work of this ceramic vase has a function as a container for laying either 
replica or genuine flowers and plants type (Zuhdi, 2016). 
 
From some of the above ceramic art creations, we argue that the creation of ceramic 
art with the theme of wayang is very important, because it elevates local culture with 
aesthetic and ethical values that are exemplary. 
 
PROBLEM STATEMENTS 
The problem that is the source of the desire to materialise this ceramic art craft is in 
Bali, even in Indonesia there are no ceramic art products produced that present 
Indonesian characters drawn from traditional cultures such as wayang. On the 
contrary, it is very easy to find ceramic art products that present Chinese cultural 
characters and are produced by ceramic craftsmen in Indonesia. Indonesia has a rich 
diverse cultural traditions that are potential to be developed in creative industries 
such as ceramic art business. Ceramic art activists should be able to explore traditional 
cultures such as wayang to develop their products, so that the works created have 
Indonesian characters. Problems of being received or not by consumers will be 
determined by the level of quality of the work. 
 
In the preliminary survey we found the marketing of Chinese-style ceramic products 
which are characterized by the decoration of dragon motifs seen marketed in various 
places in Bali such as in several shops on Jalan Gajah Mada Denpasar. Likewise, 
Chinese-style ceramics are seen being sold at the "Sumber Rejeki" art shop on Jalan 
Sukawati No.66, Banjar Tabuana Gianyar. The ceramic products are imported from 
outside Bali and according to the seller the marketing is quite good so they can survive 
selling until now. The ceramic products are shown in the following picture: 
 
 
Picture 1.China Style Ceramic sold in Bali 
Source: Denaka P Documentation (Craft Department Student ISI Denpasar, 2016). 
  
As mentioned above, Bali as a world tourist destination is flooded with ceramic 
products from China and Vietnam and is considered to threaten the fate of the local 
ceramic market. At the national level, the same thing was also conveyed by the 
Association of Indonesian Ceramic Industries (Asaki) Achmad Widjaya in 2012 on the 
website of the Ministry of Industry of the Republic of Indonesia. Widjaya stated that 




products from China really become a nightmare for the domestic industry, including 
the ceramics industry that have flooded Indonesia's domestic market. 
 
The creation of ceramic art in the Balinese wayang style, is one of the answers to a 
number of solutions that can be offered in creating Indonesian character ceramics. 
Besides that, each region in Indonesia has a basic form of ceramic which is typical of 
its regionality, which is having similarities. The shape of this region's ceramics can be 
seen from the basic forms of traditional ceramics owned by each region, for example 
the Lombok ceramic barrel has a rather fat round shape, pottery pots from Java have 
a rather slender and tall shape and Bali has a barrel with a straight and enlarged wall. 




The creation of ceramic art works is done through several stages, referring to the 
stages of art creation by Gustami (2007: 329) which consists of exploration, 
improvisation (experiment) and manifestation. At the exploration stage data 
collection is carried out with observation, interview and documentation techniques. 
Determination of data source (research subject) is done by purposive sampling 
approach that is determination of data source by deliberate according to requirement 
of sample which needed and also snowball sampling. For example determining work 
partners in the realization, ceramic theoretician, wayang story expert and Balinese 
wayang style drawing expert. The selection of data sources is done carefully according 
to the principle of scientific research, to ensure success in this creation. 
 
At the stage of improvisation design drawings made referring to the exploration 
results. Image making was carried out by the research team assisted by students in 
transferring manual images into images using computer programs such as Coreldraw. 
In the process of design drawing small discussions were held among the research 
team. Materialized image designs are then selected through FGD (focus group 
discution). FGDs are conducted to get input from the participants to refine the design 
and select the design that will be realized. 
 
Then at the manifestationstage, the selected design was materialised in the form of 
ceramic art works until the work was ready to be exhibited. The manifestation of 
ceramic art design with Balinese wayang style ornaments for the application of under 
glass (under glaze) ornaments consists of several stages, namely formation, burning 
biscuits, application of wayang ornaments, burning glaze. As for the application of 
decoration on the glair (on glass), the stage of manifestation: the formation, burning 
biscuit, glaze burning, application of color ornaments, and burning colors. The 
manifestation of ceramic artwork involves two partners namely Tri Surya Keramik 
Ceramic Business and BTIKK Bali as mentioned above. The involvement of partners is 
intended to later produce these ceramic artworks that can be produced and 
developed by partners. If there is a demand from prospective customers, both 
partners can serve prospective customers without going through the research team. 
Because the purpose of this creation is to develop partners in design innovation that 
has its own cultural character, not foreign characters such as ceramic artworks 




produced so far. The creation of this ceramic artwork can be categorized as applied 




RESULTS OF ANALYSIS 
The creation of ceramic art with Balinese wayang style motifs as ornaments, was 
carried out from April to July 2018 and received funding from the Ministry of Research, 
Technology and Higher Education 2018 for the Scheme of the Creation Research and 
the Art Presentation grant. The process of forming a ceramic body as a medium for 
the application of ornaments, is done by swivel technique and decorated with painting 
techniques. Wayang objects chosen as ornaments are wayang characters who are in 
a short story scene, which is expected to be able to convey messages of tolerance. The 
message of tolerance conveyed in this work is expected to be used as a guide in 
everyday community life, so that there will be no disruption to tolerance in Indonesia. 
Indonesian population consists of various identities spread in various regions and each 
has a unique culture. Identity differences on the one hand can be seen as wealth, on 
the other hand can change to the threat of social harmony in the form of intolerance. 
The footage of the wayang story in the form of decoration is expected to be able to 
convey a message of appreciation for all differences, not highlighting excessive 
identity, so that a sense of peace in community life emerges. 
 
This ceramic art product is coated with transparent glaze and white glaze. The creation 
of this work is seen from the decoration techniques there are two products with 
ornaments under glaze and products with ornaments above glaze. Products that apply 
decorations under glaze use transparent glaze, while for products that apply 
decorations above glaze use white glaze. The size of the work made varies from a small 
size of 20x28cm to the largest 45x70cm. Most of the works created can be used as a 
decoration and also as Balinese or Indonesian specialty souvenirs. As a decoration, the 
placement can be flexible, does not require that the work be in a certain room, but it 
is adjusted to the room. As souvenirs, these works have their own distinctive values 
which are different from other ceramics works, because their form is inspired by 
Indonesian traditional culture. The wayang characters that are displayed will be a 
characteristic of this ceramic work. Some other products work, for example as holy 
water places. In Bali, the place of holy water is called sangku and is used during 
religious ceremonies. 
 
The creation of this ceramic artwork takes the basic form of traditional ceramic forms 
which are also called pottery handicraft from various regions in Indonesia, such as 
from Lombok, Bali and Yogyakarta pottery. From Lombok and Yogyakarta pottery, 
taken the basic shape of a barrel or urn that was sold in the Kapal Village of Badung 
Regency, Bali (Mudra, 2016), while from Bali, the basic form of sangku (holy water 
place) was taken. Each design that is materialised is made in several size variations. 
Larger works are made from 1-2 works, while smaller ones are made from 1-3 works. 
The purpose of creating varied size is to provide more choices to the wider community 
that are positioned as prospective users. These basic forms are not much innovated, 
the aim is to keep displaying Indonesian character ceramic arts based on local ceramic 




art. The quality of composed and wayang ornaments can be the foundation in the 
effort to achieve this work to be Indonesian specialty ceramics works and can be 
accepted by the community. 
 
Business creation partners Tri Surya Ceramics Ceramics Business and Bali Ceramic 
Creative Industry Technology Center (BTIKK) found little difficulty in the process of 
forming ceramic bodies whose designs were of large category size. According to its 
founder, the problem is the type of soil that is less supportive for high pottery bodies. 
During this time the formation was carried out for relatively small size ceramic bodies 
according to existing market demand, so there were no obstacles that hampered 
production. We researchers view the phenomenon as something that is reasonable, 
because so far the two partners have not been used to forming ceramic bodies with a 









The partner is new to do this creation, then feel challenged to be able to do the 
creation. We, the research team tried to continue to provide an explanation that this 
creation could be done, the only problem that it had never been done. Craftsmen 
understand that outside of Bali, many are capable of forming large-size ceramic 
bodies, and the technique is slightly different from the everyday creation techniques. 
With the motivation of the research team, finally the partners believed that they could 
do this creation. Partners have high confidence and enthusiasm in this formation 
process, so that obstacles can be overcome and the works can be materialised and 
become the pride of researchers and partners, although there are some works that 
broke in the process of burning biscuits, especially the relatively large-sized works. The 
following is a description of each ceramic craft product created. 
 
1. Sangku. 
This work is inspired by traditional Balinese ceramic pottery products called sangku. 
Sangku functioned as a place of holy water by Hindus in Bali while performing sacred 
ceremonies or prayers. This ceramic artwork is made with swivel technique, varies in 
size, decorated with Balinese wayang motifs above glaze (on glass), burned at high 
temperatures and materialised by the ceramic business partner Tri Surya Keramik in 
Br Belulang, Kapal, Mengwi, Badung owned by I Made Rai Sandiana. Here are some 
sangku products with variations. 
 
 
Picture2.Some sangku variants decorated with Balinese wayang style. 
Source: I Wayan Mudra Documentation 2018. 






Picture 2 shows some of the ceramic artworks inspired by the shape of a sangku that 
has been equipped with Balinese wayang style ornaments. This product consists of 
several size variants ranging from right to left, each measuring 60cm x 23cm, 48 cm x 
33 and 35cm x 23 cm. This ceramic artwork can be used as a used object and also for 
decorative objects. The application of wayang ornaments is carried out on glaze (on 
glass) using special colors of ceramics. The burning process of ceramic art works 
through three stages, namely burning biscuits, burning glaze and burning colors. 
 
The ceramic artwork in Picture 4 above is given ornaments of two wayang characters 
namely Dewi Sita and Hanuman, taken from the footage of the stories of Hanuman, 
Rama and Laksamana's encounter. The objects of Dewi Sita and Anoman are painted 
on the front and back of the work. Determination of the 2 figures used as ornaments 
in this work is based on the consideration of making the wayang characters look bigger 
so that they can look more attractive, because the surface of the ceramic area is 
narrow and the surface is convex. 
 
Snippet of Hanuman, Rama and Laksamana's encounters stories can be told as follows: 
after Dewi Sita was kidnapped by Rahwana in the Kiskinda kingdom there was a power 
struggle between her younger siblings, Sugriwa and Subali. Hanuman who felt anxious 
about the incident went to seek help and met with Rama and Laksamana. Here 
Hanuman tells the story of what happened to the Kiskenda kingdom. Finally, with 
sympathy, Ramaand Laksamana was willing to help Hanuman. On the other hand, 
Hanuman and his friends were ready to help Rama Laksamanawho was kidnapped by 
Rahwana. 
 
The meaning of tolerance that can be conveyed from this snippet is do not fight among 
others in obtaining a power. In a democratic country, anyone may be in power, but 
must be obtained in ways that are in accordance with the applicable law. Everyone 
has the same rights and obligations above the law in obtaining power. If the law is 
obeyed, it means obeying tolerance, respecting the rights and obligations of others, 




This ceramic artwork in the form of a jar is inspired by a pot-shaped pottery product 
from Java which is marketed in Bali, some of which come from Kasongan, Plered and 
Malang. The form of jars from Java that are marketed in Bali is generally vertical 
(elevated), because the height size is greater than the size of the midline. Besides that 
the size of the centerline of the shoulder section of the Javanese pottery pot, in 
comparison was not far from the size of the centerline of the buttocks compared to 
the Lombok pottery jar. The following are some of the works of the jars from this 
creation. 










Picture3.The third variant jar, drawing a and b one work, drawing c the same size jar of Jetayu 
ornaments. Source: I Wayan Mudra Documentation 2018. 
 
Picture 3 of the first work (surface a and b are high) and work 2 (surface b) of the same 
size as 45cm x 25, made with a swivel technique. This work has the motif of Balinese 
wayang style figures such as Rahwana, Dewi Sita, and Jatayu. This ornamental motif 
is taken from the footage of the Ramayana story. Rahwana and Sita figures are used 
as ornaments on both surfaces, while other works are Jatayu and Sita on both sides. 
The footage of this story tells Jatayu to get a message from his ancestors that when 
one day he heard the crying for help in the air to immediately help without thinking 
who was helped and under what circumstances they were helped. Then Jatayu 
immediately flew to find the source of the cry and met Dewi Sita who was being eloped 
by Rahwana. Fierce fighting took place to fight Dewi Sita. This battle was won by 
Rahwana by cutting the wings of Jatayu and Jatayu finally fell to the ground. 
 
The meaning of tolerance that can be explained from the scene of the wayang story 
is help can be done to anyone without seeing the identity of the person being helped. 
Help must be done sincerely, because it is an obligation that should be done by 
everyone who is shown by Jatayu who is mandated by his ancestors. This story 
provides learning that in doing help must be done sincerely, no need to see someone's 
identity from the religion, beliefs, origin of birth, possessions and others. But the main 
thing is help can be done when people really need help. 
 
The message of tolerance contained in the story above is very deep and good to be 
used as a guide in carrying out the daily practice of community life in Indonesia, so 
that there is a peaceful atmosphere in a society of pluralism. Indonesian people in 
some places still often appear to be in a state of lack of concern for others, still 
prioritizing individuality in society. This is reflected in electronic media shows that 
often display various violence and bombings that cause many victims and without 
regret from the perpetrators. 





3. Round Jar 
The work of this round jars is inspired by the shape of the pottery jar that are widely 
marketed in Bali, especially in areas along the Kapal Village Badung road. The shape 
created takes the form of the top by removing the buttocks like a jar in general. This 
jars work is made measuring 26cm x 23cm and is very suitable to be used as a souvenir 








Picture4.Round jars with three ornament variants.  
Source: I Wayan Mudra Documentation 2018. 
 
This work also applies Balinese wayang style ornaments with painting techniques. The 
work of this round jar shows a variety of ornaments applied. Each work appears in the 
same shape and size, applying different ornaments. Implementation like this is also 
done on other types of products. The work 4a above applies wayang ornaments to 
the Hanuman characters in the front and Rama on the other side, 4b works applying 
the characters of Rama and Laksmana, and the works of 4c apply the figure of 
Sugriwa-Subali. The wayang character depicted in this work is the top part of the 
character. This is intended to obtain a bigger picture of the wayang so that it is more 
clearly seen by the appreciator. With such a display, it is hoped that this work looks 
more attractive because the surface area of the body of this work is convex and 
narrow. 
 
This work is symmetrical and simple, the uniqueness is also expected to emerge from 
the visualization of the ornament of the work. As a Balinese or Indonesian identity 
souvenir product, this round jar can function as a room decorating object and also as 
an object to function as a container for something, for example as a place of jewelry. 
Because the size is relatively small it is very easy to carry for short and long distance 
travel. We researchers believe it is very rare to find these types of jars, maybe even 
no one has made them, so this work can be called a limited work with its own 
peculiarities. 
 
4. Short Neck Bottle Vase 
This ceramic artwork is named a short neck bottle vase because it looks like a bottle 
with a short neck, inspired by various types of flower vases marketed in Bali. This work 




has a simple, symmetrical shape, is varied through shapes and ornaments as shown in 








Picture5.Bottle Vase with varied shapes and ornament. 
Source: I Wayan Mudra Documentation 2018. 
 
Picture 5 above, the bottle vase a and b are the same shape and size that is 27cm high 
and body diameter 15cm. This work only displays variations in the basic colors of the 
ceramic, namely yellow and white. The shape of the body consists of an arrangement 
of two spheres shrinking upwards and accompanied by a wide mouth. The bottle c 
vase is 25 cm high and the body diameter is 17 cm, the shape is simple similar to the 
bottle a and b, the difference is on the left and right sides are given an additional circle 
shape that can be used as a handle. Ceramic art works can be used as used objects 
such as dry or wet flower vases. Besides that, this work can also function as a 
decorative object to decorate a room or closet. This bottle flower vase can also be 
used as a souvenir object with an Indonesian character for local and foreign tourists. 
 
The three works are made with a swivel technique, having an ornament with the same 
theme that is the motive of several ape animals depicted carrying stones. This motif 
was inspired by the Ramayana story when King Rama ordered his cavalry commanded 
by the commander of the monkey Hanuman to build the SitubandaBridge which 
connected the mainland of Bharatawarsa with Lankapura in order to facilitate the 
battle. It was told that the ape troops built the Situbanda Bridge using pumice and 
sand. 
 
The work types that have been created above, the authors expecte to be able to 
display Indonesian character ceramics that are able to compete in this globalization 
era. This is important to do though that’s not easy to achieve, because thats need 
seriousness for production, promotion and marketing by various parties. 
Researchers, craftsmen and craftsmen are included. 
 
DISCUSSION 
The results of this creation have produced art pieces with Balinese wayang style 
ornaments. The creation of ceramic art works aims to answer the problems presented 
in the introduction, namely creating ceramic art works that are able to display the 
message of Indonesian characters, or in other words create Indonesian ceramic art. 




Indonesian ceramic art work means ceramic art that is capable of displaying 
Indonesian identity, which distinguishes the ceramic art from other countries. We 
researchers believe that the works produced in this creation are able to showcase 
Indonesian characteristics, because these works elevate Indonesian culture, namely 
wayang, especially Balinese wayang style. Wayang is one of the original Indonesian 
traditional arts that has been widely known by the public for a long time. This was 
stated by Brandes, G.A.J. Hazeu, Rentse, Kats and Kruyt that the original wayang art 
originated from Indonesia, even Hazeu stated that wayang art originated from Java 
(Darmoko at http://staff.ui.ac.id, accessed July 29, 2018). Each region in Indonesia has 
different visual characters of wayang. Wayang art is one of the cultural capital 
possessed by Indonesia and can be developed in uplifting Indonesian identity. Based 
on Bourdieu's cultural capital is basically in the form of a belief in values about 
everything that is considered right and is always followed by efforts to be written in 
social life (Sumarno, 2013: 70). The cultural capital in the form of wayang has been 
applied to ceramic art works on ceramic art media as an effort to display the identity 
of works that have Indonesian characters. 
 
The achievement of the final result is expected to be in accordance with the objectives, 
namely ceramic art in Indonesian character or ceramic art that is able to showcase the 
uniqueness of Indonesia in the world. This assessment is determined by the 
community as an appreciator after appreciating the publication of works through 
exhibitions, writing articles in journals and other media. Our research team believes 
that this goal can be achieved, even though it will take time in the publication process. 
Observations of researchers through the FGD activities at the ISI Denpasar Faculty of 
Visual Art and Design, Art Craft Department in June 2018 and limited online 
publications, these works are quite popular with the public. Variables that show this 
are some people who had expressed their interest in having the work by buying. 
Further appreciation of the community for this ceramic art work will be seen in the 
exhibition publication in the future. By inserting local cultural content in a work, an 
appreciator will be directed towards understanding the culture in addition to 
understanding the form that appears on the surface. Because a product not only can 
be perceived through visual forms that appear on the surface, but also can be 
perceived from its cultural elements, for example certain traditions can be known, 
certain ways of thinking and so on (Vihma, 1990: 116). 
These created ceramic artworks are more dominant in ornamental function compared 
to their practical functions as a vessel or place. This is caused by the application of 
Balinese wayang ornaments in this work which is more dominant in lifting the product 
as decorative items that have a beauty value that can beautify the room. So that the 
practical functions of such works are often ignored by appreciators or their users. 
The application of Balinese wayang as an ornament to the creation of ceramic art also 
raised the selling value of the product to be higher than other types of ornaments. The 
cost of producing ceramic art is also higher compared to the cost of producing ceramic 
art with other ornaments using ceramic dye paints that do not require combustion. 




This wayang ornament on ceramic art uses special colors of ceramics and must be 
burned at a certain temperature, to get a color that is resistant to time like glaze. So 
that the burning of ceramic art from the creation was done through three stages, 
namely burning biscuits, burning glaze and burning colors. 
CONCLUSION 
The creation of this ceramic art produces works that are simple in shape, displaying 
Indonesian traditional art culture, namely the Balinese wayang style. The simple form 
shown is intended to make the general public easily recognize Indonesian specialty 
ceramics. This creation applies Balinese wayang style motifs as ornaments to achieve 
ceramic works that have Indonesian characters. Wayang is one of Indonesia's 
traditional arts and cultures that still exists today in the lands of Java and Bali. The 
visualization of Indonesian wayang each has their differences and becomes a 
distinctiveness of each region. Puppet art has been well-known and popular in 
Indonesia and even the world, so it is quite easy to build Indonesian characters 
through this wayang art. The assessment of the ceramic achievements of Indonesian 
characters is left to the assessment of the community as an appreciatior of the 
artwork. The manifestation of the work was carried out with a swivel technique and 
ornaments were applied with painting techniques. Some of the works that were 
successfully realized were sangku, jars and vases. Each work made several size 
variants, ornament motifs and coloring. The manifestation of this work involves two 
partners namely Tri Surya Keramik Business and Bali Creative Industrial Technology 
Center (BTIKK). Researchers view that the works of ceramic art creation continue to 
be maximized to obtain optimal results. For example, improvements in body building 
techniques so that the quality of the thickness of the work in accordance with the size 
of the work, adjust the design. Besides that, in the future, the other researchers can 
take the same topic in conducting research, so to build the character of Indonesia by 
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Hasil kajian rintis terhadap beberapa laman sesawang yang berkaitan perusahaan dan 
promosi songket di Malaysia menunjukkan aspek pemeliharaan imej dan maklumat 
motif songket tidak menjadi keutamaan kerana, hanya mempromosi produk yang 
dijual. Seperti yang diketahui umum usaha pemeliharaan dan pemuliharaan yang 
telah dijalankan untuk melindungi warisan seni motif songket banyak dilakukan secara 
manual oleh pengusaha dan usaha dalam mendigital dan menyimpan imej motif 
songket dalam pangkalan data secara pengkomputeran awan masih belum ditemui. 
Justeru, kajian ini bertujuan membangunkan pangkalan data sepusat untuk 
menyimpan imej motif songket bagi membantu memelihara dan memulihara 
kepelbagaian imej dan maklumat motif songket. Seterusnya membenarkan pengguna 
mencapai imej dan maklumat motif songket untuk pelbagai tujuan. Metod kajian kerja 
ini dilaksanakan melalui tiga peringkat iaitu kajian literatur, pembangunan dan 
pengujian. Kajian literatur dilaksanakan untuk mengenalpasti masalah kajian, teknik 
dan pemilihan domain yang bersesuaian. Seterusnya perlaksanaan pembangunan 
dilakukan untuk membuktikan konsep kajian. Akhir sekali untuk mengetahui 
keberkesanan sistem pengujian dilaksanakan dengan menggunakan 10 imej 
pertanyaan ke atas 60 imej simpanan di dalam pangkalan data. Selanjutnya, untuk 
menjadikan simpanan dan capaian imej motif songket persis dengan pertanyaan 
pengguna, implementasi diantara teknik analisis komponen utama dan teknik 
geometri dilaksanakan. Implementasi hybrid teknik tersebut bertujuan membantu 
memudahkan pangkalan data mengenalpasti ciri-ciri imej motif songket mengikut 
kesesuaian pengelompokan kategori imej motif songket yang terdapat di dalam 
pangkalan data. Hasil kajian ialah analisis awal untuk pengujian sistem yang 
dibangunkan menggunakan Teknik PCA untuk melihat nilai kepersisan 10 imej motif 
songket yang digunakan. 











Masyarakat Malaysia kaya dengan warisan seni halus yang diwarisi sejak zaman 
berzaman. Tenunan, sulaman, tekat, ukiran dan seumpamanya adalah antara seni 
halus yang begitu sinonim dengan masyarakat Malaysia. Kreativiti dan kehalusan seni 
terlihat dalam setiap hasil kerja tangan tradisional ini. Antara seni halus warisan 
budaya melayu ialah; anyaman, seni batik, pua kumbu, tekat, kain dastar, manik, 
ukiran, tembaga dan songket. (Nawawi, Aziz, Legino, RafeahAhmad, & Ismail, 2015; 
Yusof, Wook, & Noor, 2014, 2013, 2016). Songket merupakan warisan seni halus yang 
memiliki banyak keistimewaan, antara keistimewaan yang terdapat pada kain songket 
ialah struktur susunan imej motif songket yang mempunyai falsafah dan makna 
tersendiri (Tenas Effendy.., 2009). Jadual 1 menunjukkan aspek pemeliharan imej 
motif songket tidak dijadikan tujuan utama dalam laman sesawang yang dibangunkan 
dan hanya tugasan pengkomersialan yang menjadi aspek utama. Untuk itu menjadi 
peranan penting bagi penyelidik berusaha membantu memelihara kesinambungan 
warisan budaya malayu daripada pupus ditelan arus kemodenan. Usaha pemeliharaan 
dan pemuliharaan songket boleh dilaksanakan dengan mendigitalkan komponen 
utama kain songket iaitu susunan motif songket. 
 
Jadual 1. Hasil pemerhatian laman sesawang berkaitan songket (Sumber: (Yusof, 2014)) 
No  Laman Sesawang  Teknik  
Pencarian  
Penerangan/Kandungan  
1  Institut Kraf Negara (www.ikn.gov.my)  Kata Kunci  Laman Institut kemahiran.  
2  Visit Terengganu   
(www.visit-terengganu.net)  
Kata Kunci  Laman pelancongan dan pengiklanan 
negeri Terengganu.  
3  Songket Moden (songketmoden.com)  Kata Kunci  Laman  Komersial  produk 
berkaitan songket.  
4  Warisan Budaya Melayu (malaysiana.pnm.my)  Tiada  Laman memperkenalkan seni halus 
warisan budaya melayu.  
5  Azizah Songket Terengganu  
(azizahsongket.wordpress.com)  
Kata Kunci  Laman Komersial produk berkaitan 
songket.  
6  Songket Restaurant  
(www.songketrestaurant.com)   
Tiada  Laman Komersial restaurant dan 
memperkenal songket sebagai tema.  
7  Bibah Songket  
(www.bibahsongket.com)  
Tiada  Laman Komersial produk berkaitan 
songket.  
8  Atikah Songket TTDI  
(www.atikahsongket.com)  
Tiada  Laman Komersial produk berkaitan 
songket.  
9  Aura Batik  
(aura-batique.blogspot.com)  
Tiada  Laman Komersial produk berkaitan 
songket.  
10  Kain Songket.com (kainsongket.com)  Tiada  Laman Komersial produk berkaitan 
songket.  
 




Susunan motif songket merupakan elemen yang penting kepada kain songket yang 
mana membuka pelbagai ruang untuk pendigitalan imej motif songket dan kajian 
dalam menentukan ciri-ciri dan struktur objek yang terdapat di dalam imej motif 
songket di dalam pangkalan data pengkomputeran awan. Pangkalan data 
pengkomputeran awan merupakan pusat penyimpanan data secara atas talian yang 
diuruskan oleh satu pusat storan yang mana diimbangi penggunaan storan data 
melalui pengimbangan muatan (load balancing) Seperti yang ditunjukkan di dalam 
Rajah 1 imej motif songket boleh ditempatkan di dalam pangkalan data 
pengkomputeran awan dan membolehkan perkongsian imej, maklumat dan sejarah 
idea asal terhasilnya setiap motif yang ditenun di atas kain songket di kalangan 





Rajah 1: fokus yang terlibat di dalam kajian ini (Diolah daripada sumber asal SUPRA ITS). 
 
Pendigitalan imej motif songket dapat membantu pemeliharaan dan pemuliharaan 
imej motif songket daripada mengalami kepupusan serta membenarkan perlanjutan 
warisan untuk generasi seterusnya di masa hadapan. Manakala penentuan ciri-ciri dan 
struktur imej membantu memudahkan pangkalan data berpusat bagi imej motif 
songket mengurus dan mengelompok imej motif songket mengikut kategori dan jenis 
imej motif songket. Seterusnya memudahkan pengguna membuat simpanan dan 
capaian imej motif songket tanpa perlu mengkategori imej motif songket secara 
manual. Justeru, tugasan pengelompokan imej motif songket secara automatic boleh 
dilaksanakan dengan bantuan teknik pengesanan imej hampir. Terdapat pelbagai 
teknik capaian imej hampir yang telah dibangunkan. Antaranya ialah; teknik capaian 
imej secara tradisional yang telah dilaksanakan melalui teknik capaian imej berasas-
kandungan (CIBK). Teknik CIBK terdiri daripada lima asas penguraian imej iaitu, teknik 
teks, teknik bentuk, teknik warna, teknik tekstur dan teknik lakaran. Namun teknik ini 
menghadapi kekangan dalam memproses dan menguraikan kumpulan imej dalam 
skala yang lebih besar justeru pelbagai teknik lain telah dicadangkan. Teknik lain yang 
telah dicadangkan oleh pengkaji lepas dibincangkan di dalam kajian susastera dan 
selanjutnya pemilihan teknik yang bersesuaian untuk mengurai dan mengelompokkan 
imej motif songket juga dibincangkan dibahagian berikutnya.  





Kertas kerja ini terdiri daripada lapan komponen utama iaitu; Pengenalan, merupakan 
perbincangan secara ringkas fokus kajian yang dijalankan. Komponen yang kedua pula 
ialah kajian susastera yang memperincikan kajian lepas yang menyokong kajian 
semasa yang dijalankan. Seterusnya penyataan masalah, bahagian ini merupakan 
masalah semasa yang dihadapi dalam bidang yang dikaji. Metod kajian pula 
merupakan Teknik yang dilaksanakan dalam memperolehi data untuk dijadikan bahan 
dalam menghasilkan penulisan kertas kerja ini. Selanjutnya Teknik pengesanan yang 
digunakan dalam mengesan imej hampir. Setelah Teknik pengesanan dibangunkan, 
tindakan pengujian dijalankan dan dibincangkan di bahagian hasil analisis awal dan 
seterusnya perbincangan hasil dinyatakan dibahagian perbincangan. Akhir sekali, 




Imej hampir merupakan imej yang mempunyai ciri-ciri yang hampir sama dengan imej 
yang terdapat dalam sesebuah pangkalan data, namun berbeza dari segi warna, 
putaran, format, tambahan dan pemangkasan (Dong, Wang, Charikar, Li, et al., 2012; 
K & Tidke, 2015). Pelbagai kajian dan teknik melibatkan pengesanan imej hampir telah 
dijalankan antaranya; teknik bag of visual word dan Min-Hash (Feng, Liu, & Wu, 2017; 
Kim, Wang, Zhang, & Choi, 2015), teknik ini memfokuskan pengelompokan imej 
hampir melalui padanan ruang dan kedudukan yang terdapat didalam imej. Manakala 
teknik Singular Value Decomposition-Scale Invariant feature Transform (SVD-SIFT) (H. 
Liu, Lu, & Xue, 2010) pula melaksanakan kaedah pemangkin untuk percepatkan proses 
mengesan imej hampir. Seterusnya teknik Visual Salient Riemannian (Zheng, Lei, Qiu, 
& Huang, 2012) bertujuan mengenalpasti ruang utama yang menonjol di dalam imej 
yang diproses. Selanjutnya teknik Data penggandaduaan (He, Li, & Zhang, 2010; 
Mandagere, Zhou, & Smith, 2008; J. Zhang et al., 2013; W. Zhang et al., 2012) 
merupakan teknik yang mengoptimumkan penggunaan pangkalan data dengan 
mengurangkan data yang hampir sama seterusnyan membantu mengurangkan 
penggunaan tenaga elektrik yang boleh meningkatkan pengeluaran haba.    Teknik 
Similarity Join Operator (Carvalho, Santos, Oliveira, Traina, & Traina, 2015; L. Chen & 
Stentiford, 2006) pula menilai persamaan imej hampir berdasarkan purata nisbah 
persamaan yang mutlak, teknik Fourier Mellin Transform (Srinivasan & Sawant, 2008) 
membantu mengesan imej hampir melalui penukaran putaran imej, pengukuran skala 
imej dan perubahan invariant yang terdapat di dalam imej, seterusnya teknik Haar-
wavelet (M. Chen, Wang, Zou, Wang, & Wu, 2013; Lakshmi & Gayathiri, 2014) pula 
membantuk mengurai ciri-ciri vektor yang terdapat di dalam imej untuk mengetahui 
jarak Manhattan objek dalam imej. Ini bertujuan menilai kepersisan imej. Kepersisan 
imej merupakan peratusan nilai persamaan imej yang terdapat pada dua imej atau 
lebih untuk imej yang berbeza. Teknik seterusnya ialah teknik Kernel Hashing (Zou et 
al., 2015) teknik ini pula membantu mengesan imej hampir melalui penelitian 
kepelbagaian ciri yang terdapat di dalam imej untuk mengesan perbezaan setiap imej 
dan ditukar kepada bentuk binari imej untuk ditempat ke dalam ruang kernel. Namun, 
kebanyakan teknik yang dinyatakandi atas lebih fokus terhadap penguraian imej untuk 
pangkalan data bersaiz kecil dan sekiranya dilaksanakan untuk pangkalan data 
berskala besar sistem perlu menghadapi masalah dari sudut masa untuk memproses 




penguraian imej dan seterusnya melambatkan hasil perolehan kembali imej hampir 
(Zhao, Luo, Peng, & Fan, 2016). Oleh itu, permasalahan ini telah dicadangkan melalui 
beberapa jalan penyelesaian. 
 
Jadual 2: Ringkasan teknik yang telah digunakan oleh pengkaji lepas dalam mengesan imej hampir 
Reference Techniques Setempat /Global 
(Zheng et al., 2012) (General image) 
Rotation, Scale, Translation (RST) Invariance features + Salient 
Covariance Matrix (SCOV) + ICA Independent component analysis 
Global 
(Bueno, Valle, & da S. Torres, 
2012)(General image) 
Scale In variance Features Transform (SIFT) Setempat 
(Dong, Wang, Charikar, & Li, 2012) Scale In variance Features Transform (SIFT) Setempat 
(H. Wang et al., 2012) 
 
Scale In variance Features Transform (SIFT) + Histograms of 
oriented Gradient (HoG) + BoF + KMean Clustering 
Setempat 
(Z. Li & Feng, 2013) 
Locality Sensitive Hashing + K-Nearest Neighbor 
SIFT + K means + BoVW 
Setempat 
(Kalaiarasi & Thyagharajan, 2013) Colour Texture Moment (CTM) Setempat 
(J. Wang, 2013) Strong Geometry Consistency (SGC) + Scale Weighting Setempat 
(L. Li, Jiang, Zha, Wu, & Huang, 2013) Bag of Visual Word (BoV) Setempat 
(J. Li et al., 2014) Color Moment + Wavelet Transform + SIFT Setempat  & Global 
(Battiato, Farinella, Puglisi, & Ravì, 
2014) 
Bag of Visual Word (BoVW) Setempat 
(L. Liu, Lu, & Suen, 2015) K-Nearest Neighbor Setempat 
(Kim et al., 2015) Min-Hashing + Jaccard Similarity Setempat 
(Nian, Li, Wu, Gao, & Li, 2015) Bag of Word Setempat 
(H. Wang, Zhu, Xiao, Wang, & Jiang, 
2015) 
K-Mean Clustering + Bag of Word Setempat 
(Carvalho et al., 2015) K-Mean Clustering Setempat 
(Zhao et al., 2016) Locality Linear Coding + MaxIDF-cut + K-Means clustering Setempat 
(Alsmadi, 2017) Canny Edge Detection+ Great Deluge Algorithm Setempat 
(Hassanian-esfahani & Kargar, 2018) Min-Hash + Locality Sensitive Hashing Setempat 
 
Sehubungan itu, antara teknik lain yang telah diperkenalkan dalam usaha membantu 
menyelesaikan masalah penguraian imej untuk kumpulan dataset yang lebih besar 
ialah, teknik locality-constrained linear coding (LLC) & max-idf (Zhao et al., 2016) 
teknik ini bertujuan untuk membantu mengurai struktur imej melalui pecahan nilaian 
matriks yang terdapat di dalam imej dan seterusnya mengelompok imej hampir 
melalui pembahagian imej ke dalam beberapa bakul yang dibahagi mengikut ciri-ciri 
penting yang terdapat didalam imej. Tindakan seterusnya untuk teknik ini ialah 
melaksanakan pemadanan di dalam ruangan tersebut untuk tugasan pengelompokan 
imej berdasarkan persamaan ciri-ciri imej. Teknik seterusnya ialah teknik Hashing (Kim 
et al., 2015; X. J. Wang, Zhang, & Liu, 2013) teknik ini juga dapat membantu 
menguraikan ciri-ciri yang terdapat didalam imej berskala besar, proses yang 
dilakukan ialah mengesan persamaan Jaccard dimana imej yang mempunyai 
kepersisan yang tinggi dimasukkan ke dalam kumpulan yang sama. Teknik lain yang 
digunakan pula ialah teknik Min-Hash & tf-idf weighting (Chum & Matas, 2010; Chum, 
Philbin, & Zisserman, 2008) yang mana teknik ini lebih fokus terhadap mengesan imej 
hampir melalui ruang setempat yang terdapat di dalam imej. Seperti yang telah 
ditunjukkan dalam Jadual 2 yang mana boleh dilihat hampir keseluruhan pengkaji 
lepas memfokuskan kajian terhadap ruang setempat manakala hanya satu pengkaji 
yang memfokuskan kepada dua ruang yang terdapat di dalam imej iaitu (J. Li et al., 




2014). Hal ini terjadi kerana fokus utama untuk setiap imej lebih menekankan ruang 
setempat di dalam imej yang mana ruang setempat di dalam imej boleh berubah-ubah 
atau dalam erti kata lain individu di dalam imej mungkin berbeza tetapi ruang global 
atau scenary dalam imej adalah sama dan ini antara punca mengapa ramai pengkaji 
lepas lebih memfokuskan kepada satu sahaja ruang di dalam imej namun tindakan ini 
hanya mengurangkan kadar kepersisan imej dan ia selari dengan pandangan yang 
telah dilontarkan oleh (Lisin, Mattar, Blaschko, Learned-Miller, & Benfield, 2005).      
 
PENYATAAN MASALAH  
 
Menurut (Lisin et al., 2005) sekiranya fokus dalam penguraian imej hanya tertumpu 
pada satu bahagian sahaja, sama ada setempat atau global, peratusan kepersisan imej 
hampir yang diperolehi boleh mencapai sehingga 54% manakala sekiranya penekanan 
diberikan untuk dua ruang dalam imej di ambil kira, peningkatan dalam kepersisan 
imej boleh meningkat sehingga 65.5%. Oleh itu kertas ini mencadangkan perlaksanaan 
hibrid teknik yang membantu mengurai dua ruang yang terdapat di dalam imej. Teknik 
hibrid yang dicadangkan ialah teknik Principal Component Analysis (PCA) dan teknik 
Geometri imej, yang mana teknik PCA membantu mengurai ruang setempat di dalam 
imej manakala teknik geometri berperanan menguraikan ruang global di dalam imej.  
 
Namun kertas kerja ini memfokuskan hanya hasil analisis awal yang melibatkan 
pembangunan sistem pengesanan imej hampir mengguna teknik PCA. Analisis awal ini 
dijalankan bertujuan untuk melihat hasil kepersisan imej motif songket yang 
diperolehi oleh sistem dan perlu dibandingkan dengan hasil hibrid teknik diantara PCA 




Kaedah eksperimentasi dalam pendekatan kaedah kualitatif dilihat bersesuaian 
dengan kajian ini. Kaedah ini melalui tiga fasa utama iaitu fasa analisis dan rekabentuk, 
fasa pembangunan dan fasa pengujian. Rajah 2 menunjukkan keterkaitan di antara 
tiga fasa yang telah dilaksanakan di dalam kertas kerja ini. 
 





Rajah 2: Metod kajian yang telah dilaksanakan di dalam kertas kerja ini 
Fasa analisis merupakan fasa untuk mengkaji kepelbagaian teknik yang telah dilaksana 
dalam mengesan dan menapis imej hampir di dalam pangkalan data. Seterusnya 
melaksanakan tugasan pengelompokan imej hampir mengikut persamaan ciri-ciri 
yang telah dikenalpasti oleh sistem. Fasa analisis telah dilaksanakan melalui kaedah 
pembacaan secara sistematik terhadap kajian susastera yang telah dijalankan oleh 
pengkaji lepas dan signifikan kepada tindakan ini ialah untuk memperolehi gambaran 
awal teknik apa yang telah digunakan dalam mengesan dan mengelompok imej 
hampir yang dimuatnaik oleh pengguna. Selain itu perlu dilihat kelebihan dan 
kelemahan yang dimiliki oleh setiap teknik yang telah dicadangkan dan teknik apakah 
yang bersesuaian untuk diaplikasikan dengan domain warisan budaya khususnya dan 
pelbagai domain lain umumnya. Seperti yang dapat dilihat struktur imej motif songket 
lebih bersifat tekstur dan geometri, oleh itu, hybrid untuk dua teknik tersebut 
diandaikan bertepatan dengan struktur imej yang telah dinyatakan tadi. 
 
Setelah memperoleh Teknik yang bersesuaian dengan pengesanan imej hampir. 
Seterusnya rekabentuk dan pembangunan algorithma dilaksanakan dengan 
menggunakan perisian MATLAB 2017a. Akhir sekali setelah algorithma pengesanan 
imej hampir mengguna Teknik PCA dibangunkan. Pengujian Teknik dilaksanakan 
dengan mengaplikasi Teknik pengukuran prestasi imej untuk melihat hasil kepersisan 
imej dan menjadi panduan untuk penambahbaikan kepada pembangunan algorithma 
teknik hibrid pengesanan imej hampir. 
  
TEKNIK ANALISIS KOMPONEN UTAMA (AKU) 
 
Teknik AKU dipilih di dalam kajian ini kerana teknik ini dapat membantu merendahkan 
dimensi imej pertanyaan yang dimuat naik oleh pengguna dan memperincikan 
komponen utama yang terdapat di dalam imej (Elgamal, Yabandeh, Aboulnaga, 
Mustafa, & Hefeeda, 2015; Jiang, Huang, Zhao, & Ma, 2017; Sanguansat, 2012).   
 





Rajah 3: Proses untuk merendahkan dimensi yang terdapat di dalam imej pertanyaan. 
 
Tindakan ini membenarkan sistem menjalankan proses penguraian ciri-ciri yang 
terdapat di dalam imej dengan lebih sistematik. Seterusnya melaksanakan 
pemadanan berdasarkan ciri-ciri komponen utama terdapat di dalam imej motif 
songket yang telah dikenalpasti seperti yang ditunjukkan di dalam Rajah 3. Dimensi 
imej daripada 62 dimensi direndahkan kepada 52 dimensi dengan menggunakan 
Teknik AKU dan seterusnya imej perlu ditukarkan kepada bentuk binari imej bertujuan 
memudahkan sistem memahami ciri-ciri yang telah dikenalpasti. Tujuan utama Teknik 
AKU merendahkan dimensi imej ialah untuk memudahkan sistem mengeluarkan 






ANALISIS HASIL KAJIAN 
 
Hasil kajian untuk kertas ini dilaksanakan melalui kaedah pengujian terhadap sistem 
yang telah dibangunkan mengguna perisian MATLAB (2017a) dengan mengaplikasikan 
teknik PCA di dalam Bahasa pengaturcaraan untuk mengurai struktur matriks imej 
dalam menentukan ciri-ciri unik yang terdapat di dalam imej pertanyaan yang 
dimasukkan untuk tujuan perbandingan persamaan ciri imej tersebut dan seterusnya 
tugasan pengesanan imej hampir dilaksanakan. Selanjutnya, untuk mengetahui tahap 
keberkesanan sistem, pengujian dijalankan dengan mengguna 10 imej pertanyaan dan 
62 imej simpanan di dalam pangkalan data. Kesemua imej tersebut berformat (.jpg) 
manakala saiz imej pula ialah 236x236x3 uint8.  
 
Setiap imej tersebut telah ditandakan semula dengan tandaan mengikut susunan 
nombor 1 dan keatas, ini bertujuan untuk melihat sistem membuat pengiraan 
persamaan imej berdasarkan struktur matriks yang terdapat di dalam imej atau 




tandaan imej mengikut nombor yang dilabelkan oleh sistem. Seterusnya hasil 
pengujian boleh dilihat seperti yang ditunjukkan di dalam Rajah 4 dibawah. 
 
 
Rajah 4: Pengelompokan imej motif songket mengguna teknik PCA. 
 
Rajah 4 menunjukkan graf pengelompokan kepersisan hasil perbandingan imej 
pertanyaan dengan imej simpanan. Merujuk kepada graf tersebut terlihat 
pengelompokan 62 imej tersebut mendekati satu nilai atau satu imej pertanyaan yang 
telah digunakan. Hasil tersebut masih belum significant kerana berdasarkan imej 
simpanan di dalam pangkalan data adalah terdiri daripada pelbagai jenis dan 
kelompok imej motif songket. Selanjutnya Rajah 5 menunjukkan nilai perolehan 
kembali dan kepersisan untuk imej motif songket. Seperti yang tercatat di dalam graf 
Nilai kepersisan, pertanyaan untuk imej 7 menunjukkan nilai kepersisan yang tinggi. 
Hal ini boleh disebabkan oleh hampir kesemua struktur asas imej motif songket 
bertunjangkan imej bersilang pangkah dan menyebabkan sistem mengesan imej di 



















Imej 1 Imej 2 Imej 3 Imej 4 Imej 5 Imej 6 Imej 7 Imej 8 Imej 9 Imej 10
Nilai Kepersisan




Rajah 5: Nilai hasil Kepersisan imej untuk 10 imej motif songket. 
 
Selanjutnya hasil nilai perolehan kembali dan kepersisan yang dicatatkan di dalam graf 
di atas diperolehi melalui pengiraan dengan menggunakan teknik pengukuran prestasi 
seperti yang dinyatakan di dalam eq.1. 
 
PR = AS/AC * 100% (Kepersisan)                                                        
 
RC = AS/TC * 100% (Perolehan kembali)                                                               
 
F – measure = 2* PR * RC (F-MEASURES)                                                         
                               PR+RC                                                                                                                                                        eq.1 
 
Teknik pengiraan untuk hasil yang lebih baik dalam mendapatkan nilai kepersisan dan 
perolehan kembali yang dinyatakan di atas telah digunakan oleh ramai penyelidik 
sebelumnya untuk mengukur peratusan kepersisan dalam imej hampir. Selain itu, 
mereka juga bersetuju penggunaan formula di atas dapat menilai perbezaan 
kepersisan imej untuk hasil perolehan kembali yang diperoleh oleh sistem (Kim et al., 
2015; Zhao et al., 2016). Di mana AC adalah hasil perolehan kembali yang dikesan, 
manakala AS pula merupakan jumlah hasil relevan dan TC pula merupakan jumlah 




Hasil analisis awal melalui pengujian algorithma pengesanan imej hampir mengguna 
Teknik PCA yang ditunjukkan dalam Rajah 4 ialah sebanyak 45 imej yang dikesan 
mempunyai persamaan dengan satu imej pertanyaan. Tetapi, apabila dilihat di dalam 
pangkalan data imej motif songket, terdapat pelbagai kategori imej yang boleh 
dikelompokkan untuk 10 imej pertanyaan yang dimasukkan. Seperti yang ditunjukkan 
dalam Rajah 6 yang merupakan pengiraan kepersisan imej hampir untuk imej motif 
songket berdasarkan logik akal pemikiran manusia.   
 
 
Rajah 6: kumpulan imej motif songket di dalam pangkalan data. 





Hipotesis awal yang boleh diandaikan untuk graf hasil pengujian ke atas Teknik hibrid 
diantara PCA dan geometri yang seharusnya berlaku ialah pengelompokan imej 
hampir untuk sepuluh imej pertanyaan adalah seperti yang ditunjukkan di dalam Rajah 
7 yang mana pengelompokan imej dibahagi berdasar 10 imej pertanyaan yang 
dimasukkan dan imej hampir sama mendekati diantara imej pertanyaan yang relevan.  
 
 
Rajah 7: Hipotesis hasil nilai pengelompokan imej motif songket mengguna Teknik hibrid. 
 
KESIMPULAN DAN KAJIAN DI MASA HADAPAN 
 
Kajian imej hampir merupakan kajian yang telah meluas dijalankan. Pelbagai domain 
kajian telah dilaksanakan bertujuan untuk menguji nilai kepersisan keatas 
kepelbagaian teknik yang dicadangkan, justeru kertas kajian ini berpendapat teknik 
PCA boleh membantu mengurai tekstur imej, manakala teknik geometri imej pula 
membantu menguraikan bentuk yang terdapat di dalam imej. Selanjutnya kajian di 
masa hadapan untuk kertas kerja ini ialah perlaksanaan pembangunan hibrid teknik 
diantara teknik PCA dan teknik geometri dan seterusnya melakukan pengujian dan 
pengesahan teknik hibrid dan terakhir sekali mengimplimenkan ke dalam persekitaran 
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Internet of Things (IoT) merupakan salah satu bidang dominan Revolusi Industri 4.0 
pada masa kini.  IoT menghubungkan semua benda atau perkara dengan 
menggunakan internet. Dalam dunia pendidikan tidak terlepas dari penggunaan 
internet terutamanya dalam Pembelajaran dan Pemudahcaraan (PdPc) Pendidikan 
Seni Visual (PSV) dengan mengaplikasikan ciri-ciri kemahiran Pembelajaran Abad Ke-
21 (PAK 21) iaitu komunikasi, kolaborasi, kemahiran kritis dan kreativiti (4C). Kaedah 
pembelajaran secara kolaborasi dan koperatif sangat digalakkan semasa proses PdPc. 
Kertas konsep ini membincangkan penerapan IoT semasa proses PdPc PSV PAK21. 
Dalam pembelajaran koperatif secara formal atau informal boleh berlakunya 
penggunaan IoT. Dengan menggunakan internet, murid dapat meneroka 
pembelajaran dan merentas kurikulum yang lain dengan mudah dan berkesan di 
dalam satu kumpulan kecil. Murid bekerjasama dengan ahli kumpulan bagi mengatasi 
sesuatu masalah, memberi maklum balas dan berkomunikasi serta berinteraksi antara 
satu sama lain secara berstruktur. Walau bagaimanapun guru masih mengawal 
perjalanan proses pembelajaran melalui aktiviti yang telah distrukturkan. Guru PSV 
perlu kreatif dan inovatif dalam pemilihan aktiviti sepanjang proses PdPc PSV, 
menggunakan kepelbagaian sumber dan media yang sesuai dengan tahap Kemahiran 
Berfikir Aras Tinggi (KBAT) murid-murid dalam menghadapi Revolusi Industri 4.0 
khususnya murid-murid di sekolah rendah. 
 




Kata kunci: Pendidikan Seni Visual, Pembelajaran dan Pemudahcaraan (PdPc), 
Pembelajaran Abad Ke 21, Aktiviti Pembelajaran Koperatif (Formal atau Informal), dan 
Cabaran Guru PSV dalam Revolusi Industri 4.0 
1.0 PENGENALAN 
 
Sejak beberapa tahun kebelakangan ini, penggunaan internet begitu rancak diguna 
pakai oleh semua orang sehingga di labelkan sebagai ‘generasi jaringan’ dalam 
kehidupan seharian. Walaupun internet masih belum diguna pakai secara menyeluruh 
dalam kehidupan, namun dalam era digital ini hampir setiap orang di dunia memiliki 
satu telefon mudah alih yang boleh di akses dengan menggunakan internet.  Dunia era 
digital ini telah merancakkan kita dengan pelbagai jenis gajet-gajet yang canggih 
bermula dengan penggunaan komputer (desktop), komputer riba, tablet dan telefon 
pintar (smartphone). Ini telah memudahkan sebahagian besar urusan semua orang 
khususnya dalam konteks pendidikan iaitu murid dapat mengakses pelbagai 
maklumat dari pelbagai sumber. Dengan penggunaan internet, murid-murid dapat 




2.0 LATAR BELAKANG KAJIAN 
 
Internet of Things (IoT) adalah sebuah konsep terpenting ketika ini yang dinilai mampu 
merevolusikan semua industri dan juga masyarakat. Bahkan dalam pendidikan pun 
Internet of Things (IoT) ini menjadi salah satu teknologi yang saat ini dipertimbangkan 
oleh para pengajar ataupun sesiapa sahaja yang terkait dengan pendidikan untuk 
menggunakannya bagi meningkatkan kreativiti dan inovasi murid-murid dalam 
pembelajaran. Dengan menggunakan Internet ini, pembelajaran dan pemudahcaraan 
(PdPc) akan menjadi lebih menarik di mana guru dapat mengintegrasikan 
pembelajaran tradisional dengan pembelajaran baru iaitu dengan menggunakan 
Internet of Things (IoT). Selain itu, dengan cara ini dapat membantu murid-murid lebih 
kreatif dengan meneroka dan merentas kurikulum yang berkaitan dengan Pendidikan 
Seni Visual. 
Pembelajaran abad ke-21 atau ringkasnya PAK21 merupakan pendekatan yang 
diberi perhatian di Malaysia. PAK21 adalah satu transformasi dalam dunia pendidikan 
iaitu daripada kaedah pengajaran dan pembelajaran (PdP) secara konvensional 
kepada kaedah pembelajaran dan pemudahcaraan (PdPc) yang lebih dinamik dan 
kreatif dengan kandungan kurikulum pembelajaran yang relevan dan sesuai dengan 
perkembangan semasa. 
Kaedah pembelajaran secara kolaborasi dan koperatif sangat digalakkan dalam 
proses PdPc PAK21. Secara umumnya, pembelajaran kolaboratif dan koperatif 
memerlukan kerjasama dengan kumpulan bagi mengatasi sesuatu masalah, memberi 
maklum balas dan berkomunikasi serta berinteraksi antara satu sama lain secara 
berstruktur (Shukeri Hamzah, 2012). Banyak pendekatan pembelajaran koperatif 
diperkenalkan oleh beberapa tokoh terkenal seperti Kagan, Johnson dan Johnson, 
Cooper, Graves dan Graves, Millis dan Slavin. Pembelajaran koperatif merupakan 
salah satu bentuk pembelajaran kolaboratif. Dalam pembelajaran koperatif, murid 










3.0 PERNYATAAN MASALAH 
 
Daripada kajian awal dan temubual yang telah dijalankan oleh beberapa guru 
Pendidikan Seni Visual di sekolah daerah Johor Baharu, terdapat beberapa masalah 
yang dihadapi oleh guru-guru seni tersebut. Ada sesetengah guru yang masih belum 
pernah mendengar istilah Internet of Things (IoT), bagaimana hendak diterapkan 
melalui pembelajaran abad ke 21, cara pelaksanaannya di dalam PdPc, jenis-jenis 
pembelajaran koperatif yang sesuai dan kesan penerapan Internet of Things (IoT)  
dalam kalangan murid-murid di dalam kelas atau sebaliknya. Ini kerana mata pelajaran 
PSV bukanlah seperti mata pelajaran yang lain. Mata pelajaran ini lebih kepada amali 
dan berpusatkan murid sepenuhnya. Untuk melahirkan murid yang kreatif dan 
inovatif, penerapan Internet of Things (IoT) ini wajar di terapkan kerana murid dapat 
meneroka pembelajaran dan merentas kurikulum yang lain dengan mudah dan 
berkesan di dalam satu kumpulan kecil. Pemilihan kaedah dan strategi pengajaran 
yang menarik akan lebih interaktif dan berfokuskan untuk menarik minat murid. 
 
 
4.0 OBJEKTIF KAJIAN 
Secara lebih spesifik, objektif kajian ini adalah untuk: 
4.0.1 Mengetahui tahap pengetahuan guru dalam penerapan Internet of 
Things (IoT) bagi pembelajaran koperatif Pendidikan Seni Visual. 
4.0.2 Meneroka strategi dan kaedah guru dalam penerapan Internet of 
Things (IoT) bagi pembelajaran koperatif Pendidikan Seni Visual. 
4.0.3 Mengkaji proses pelaksanaan guru dalam penerapan Internet of Things 
(IoT) semasa mengaplikasikan aktiviti pembelajaran koperatif 
Pendidikan Seni Visual. 
4.0.4 Menganalisis keberkesanan penerapan Internet of Things (IoT) dalam 
pembelajaran koperatif semasa proses pembelajaran Pendidikan Seni 
Visual dapat meningkatkan minat dan motivasi murid-murid. 
 
 
5.0 PERSOALAN KAJIAN 
5.0.1 Apakah tahap pengetahuan guru dalam penerapan Internet of Things 
(IoT) bagi pembelajaran koperatif Pendidikan Seni Visual? 
5.0.2 Apakah strategi dan kaedah guru dalam penerapan Internet of Things 
(IoT) bagi pembelajaran koperatif Pendidikan Seni Visual? 
5.0.3 Bagaimanakah proses pelaksanaan guru dalam penerapan Internet of 
Things (IoT) semasa mengaplikasikan aktiviti pembelajaran koperatif 
Pendidikan Seni Visual? 




5.0.4 Sejauh manakah keberkesanan Internet of Things (IoT) dalam 
pembelajaran koperatif semasa proses pembelajaran Pendidikan Seni 






6.0 METODOLOGI KAJIAN 
 
6.1 PENDEKATAN KAJIAN 
Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif, berbentuk kajian kes 
bagi menjelaskan permasalahan kajian secara menyeluruh dan 
mendalam terhadap fenomena yang benar-benar berlaku (Creswell, 




6.2 KAEDAH PENYELIDIKAN 
Terdapat tiga kaedah alat pengumpulan data kajian kualitatif, iaitu 
pemerhatian, temu bual dan analisis dokumen (Mohd, 2005; Nana, 
2005; Fraenkel, 2007). Penggunaan ketiga-tiga kaedah ini akan saling 
melengkapi antara satu dengan yang lain, ketidakjelasan daripada 
pengutipan data teknik pemerhatian akan ditanya kepada responden 
melalui teknik temu bual dan sebaliknya, yang kemudian disokong oleh 
teknik analisis dokumen. Penggunaan ketiga-tiga kaedah tersebut 
merupakan bahagian daripada proses triangulasi yang dapat 
menghasilkan dapatan kajian yang lebih tepat dan meyakinkan tentang 
konsep yang dikaji (Mohd, 2005; Nana, 2005) 
 
 
7.0 KEPENTINGAN KAJIAN 
 
Untuk melahirkan murid yang kreatif dan inovatif, penerapan Internet of Things (IoT) 
ini wajar di terapkan di dalam mata pelakajaran Pendidikan Seni Visual kerana murid 
dapat meneroka pembelajaran dan merentas kurikulum yang lain dengan mudah dan 
berkesan di dalam satu kumpulan kecil. Pemilihan kaedah dan strategi pengajaran 
koperatif (secara formal  atau informal) yang menarik akan lebih interaktif dan 
berfokuskan untuk menarik minat murid. 
 
 
8.0 BATASAN KAJIAN 
 
Proses pengumpulan data di lapangan yang melibatkan pemerhatian dan temu bual 
dalam kalangan pentadbir, guru panitia PSV, guru-guru PSV dan murid di tiga buah 
sekolah rintis untuk melihat bagaimana penerapan IoT dalam pembelajaran koperatif 
ini dijalankan di sekolah semasa proses PdPc. 





9.0 SKOP KAJIAN 
 
Kajian akan dijalankan di tiga buah sekolah yang dipilih oleh Jabatan Pendidikan Negeri 
Johor (JPNJ) iaitu Sekolah Rintis Pembelajaran Abad Ke 21. Sekolah yang terpilih 
adalah SK (P) Sultan Ibrahim, SK Temenggong Abdul Rahman dan SK Taman Anggerik. 
 
10.0 KERANGKA KONSEP 
 
Kerangka konsep kajian ini menunjukkan penerapan Internet of Things (IoT) dalam 
pembelajaran koperatif Pendidikan Seni Visual bagi menghadapi Revolusi Industri 4.0 
















Rajah 1.1: Kerangka Konsep Kajian 
 
 
Dalam Rajah 1.1, pengkaji akan mengkaji penerapan Internet of Things (IoT) bagi mata 
pelajaran Pendidikan Seni Visual di sekolah rendah. Walaupun mata pelajaran ini 
merupakan mata pelajaran elektif, namun untuk mengasah pemikiran murid-murid 
berfikir dari kotak pemikiran mereka seharusnya kita bermula dari sekolah rendah lagi. 
Penggunaan strategi, kaedah dan teknik yang betul dapat membantu murid-murid 
menghasilkan satu idea seni yang kreatif dan inovatif berbantukan dengan 
penggunaan IoT dalam pembelajaran. Ini dapat membantu murid-murid meneroka 




11.0 KERANGKA TEORI 
 
Teori yang akan digunakan adalah Teori Konstruktivisme, Lev Semenovich Vygotsky 
dan Teori Koperatif sebagai kerangka teori kajian bagi Pembelajaran Koperatif 
Pendidikan Seni Visual. Teori Konstruktivisme dibentuk berasaskan gabungan hasil 
kajian psikologi, ahli falsafah dan penyelidik pendidikan terhadap proses 
Persepsi Estetik PEMBELAJARAN KOPERATIF 
PSV PAK21 
1. GALLERY WALK 
2. ROUNDTABLE 





















pembelajaran individu (Abdul Zubir, 2007). Teori ini  menerangkan tentang  cara 
manusia belajar atau membina pemahaman berdasarkan pengalaman yang dilalui  
dan menyusun pengetahuan dalam minda manusia (Santrock ; 2008, Puckett dan 
Black; 2000).   
Teori yang dikemukan oleh Vygotsky merupakan asas kepada konstruktivism. 
Beliau percaya bahawa antara aktiviti manusia adalah untuk memahami persekitaran 
budaya mereka (Borich dan Tombari, 1997). Interaksi sosial melibatkan pembangunan 
yang tidak ditentukan secara genetik.  
Ahli biologi dan psikologi Swiss Jean Piaget (1896-1980) terkenal kerana 
membangunkan model perkembangan kanak-kanak dan model pembelajaran yang 
sangat berpengaruh. Teori Piaget berdasarkan kepada idea bahawa kanak-kanak yang 
sedang membesar membina struktur kognatifnya sendiri. Dengan kata lain, struktur 
kognitif tentang perkataan “peta” minda, skema atau rangkaian konsep berkembang 







Secara keseluruhan, dalam kertas konsep ini menerangkan tentang topik-topik asas 
seperti pengenalan kepada topik kajian, latar belakang kajian, penyataan masalah, 
matlamat, objektif, persoalan kajian, kepentingan kajian, metodologi kajian, kerangka 
konsep dan teori yang akan diguna dalam penyelidikan ini. Dengan kajian ini sedikit 
sebanyak dapat membantu para guru untuk mengasah kreativiti murid-murid dengan 
menggunakan Internet of Things (IoT) dalam pengajaran dan pemudahcaraan (PdPc) 
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ABSTRACT 
Many innovations in jeans denim present all over the world. In this study, it is suitable 
as The Fourth Industrial Revolution (4IR), known by a fusion of technologies. The 
objectives of this study are to identify and exercise the latest technologies and creative 
ideas for development of our living life and society. Expression of feelings through 
doodles paintings can picturizes the character of an individual over a technology. The 
designated doodles carry variety meanings to be delivered to the audiences. Doodles 
reference came from Zuusaha© and it empowers humans to nurture the mother 
earth. Creativity is important to recognize knowledge-based society. Today’s denim is 
one of the world’s most beloved and frequently worn fabrics. It is speculated that on 
any given day, more than half the world’s population is wearing jeans. Denim is 
constant in the fast moving world of fashion. Wearing jeans can express creativity 
aside from feeling comfortable.  
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Every year over one billion pairs of denim jeans are sold globally (Denim Jeans 
Industry Statistic, 2016). Although jeans are menswear essential, with jeans got to find 
a balance between style, comfort, and practically. Most men of a certain age were 
wearing jeans decades ago, baby boomers almost invented them. So how jeans should 
be worn as journey through middle age and beyond?  
Of course not every style is going suit to everyone but the ‘trick’ is point on your 
body type and which jeans will suit the best. Fashion and identity is one of 
representation as fashion represents identity. Simply, today denim is one of the 
world’s most beloved and frequently worn fabrics. It is speculated that on any given 
day, more than half the world’s population is wearing jeans (Denim: Fashion Frontier, 
2015). New innovation that will be modified in the jeans denim by hand drawn doodle, 
print or design into a custom textile. One of it is the doodle picturizes an individual 




feelings. Denim be a bit nostalgic, that something doesn’t change from one season to 








Figure 1: Types of jeans color variations 
 
This research personally designed a fusion of jeans and doodles as a platform 
to express feelings and becoming a medium that can picturizes the character of an 
individual. Drawing is subjective, and with that this research choose to go over 
technology and new innovation to get close to the audience. This approach can be 
done by designing the doodle as hand drawn or printed design. 
This research explores to identify and exercise the latest technologies and 
creative ideas for development of our living life and society. Creativity is important to 
recognize its value in all knowledge-based society. The designated doodles carry 
variety meanings to be delivered to the audiences. One of it is the doodle picturizes 
an individual feelings. Doodles reference from Zuusaha©. Next, it empowers humans 
to nurture the mother earth. The doodles that are being done inspires people to 
protect the mother earth as we frequently heard tons of waste materials are produced 
daily. It is crucial for the society to be well aware of this disastrous doings that can 
affect the earth itself and us humans.  
We are well aware of the familiarity of jeans in our daily fashion option. This 
combination of jeans and doodles are a great idea to commercialize as the jeans can 
be produced in large amounts. This innovation brings a fresh new air to the fashion 
lover as the design is somewhat practical apart from looking nice. Yet, in this research 
strongly believe that this product manage to break through the fashion market in 
international level and not only in Malaysia or likely suitable as The Fourth Industrial 
Revolution (4IR), characterized by a fusion of technologies. 
Thus, to stimulate innovation of fashion and textile industries and to explore 









                                                                                    Figure 2: Doodles and Denim’s cap 
                                                                                (Doodle inspires people 
                                                                                   to protect the mother earth ) 
 
 

















































Figure 5: Doodles and Denim’s trousers 
 (Doodles meaning are aware of this disastrous) 





Fashion becomes implicated in constructions and reconstructions of identity. 
Meanwhile, outside the home in the current globalized economy, youth in Malaysia 
face an increasingly complex financial world. According to Hazita Azman, Bahiyah 
Abdul Hamid & Zarina Othman (2011) states Malaysian Financial Well Being 
Instrument develop in 2006, their research reveals the current level of financial well-
being achieved by youths in Malaysia correlated with age, gender and education 
qualifications quite significantly.  
 Thus, jeans choice should be related to an individual’s personality or identity. 
Perhaps, clothing choice may reflect things other than identity or may reflect nothing. 
There appears to be an underlying assumption that all clothing represents a person’s 
identity. Evaluation of the potential role of young people in a transition towards a 
sustainable consumption lifestyle is important especially with the influence of media 
and globalization in determining their aspirations and values. 
The transformative sameness of jeans was highlighted by the details of their 
variations and the simultaneous presence of different fashionable or cuts. Jeans 
denim optimal be related to an individual’s personality or identity. Jeans represent a 
storehouse of memories to be retained over time with increasing value according to 
Solomon, 1985. Gordon (1991) concludes that over time jeans have communicated 
various messages and have functioned in different ways as symbols of rebellion, 
outlets for personal creativity, symbols of fashionable awareness and as evidence of 

































































4IR TECHNOLOGY THRU DOODLE 
 INNOVATION INTO A  
FASHION-FORWARD TEXTILE  
 
Table 1: Theoretical Framework: Maslow’s Hierarchy and Fashion Pyramid. 
Sources: Pyramid Maslow Hierarchy of Needs, Michael R.Solomon (2004) and 
Fashion Pyramid, P. Cillo, G. Verona (2008). 
 
Maslow (1908-1970) hierarchy of needs includes firstly, physiological/ 
biological needs i.e. water, food, elimination, warmth, rest, avoidance of pain and 
sexual release. Secondly, safety needs i.e. protection from the physical and social 
environment by means of clothing, housing and security from the physical and social 
environment by means of clothing, housing and security from crime and financial 
hardship. Thirdly, Love and belongingness needs i.e. love and acceptance through 
intimate relationships, social groups and friends. Fourthly, esteem needs i.e. 
achievement, competence, approval, recognition, prestige and status. And finally self-
actualization i.e. personal growth, the development of our unique potentials (at the 
highest level are also needs for cognitive understanding and aesthetic experience. 
Maslow’s theory, is meant to apply the average person or describe human 
nature in general. The need of hierarchy appears during of human development with 
the lower-level needs earlier in life than the higher-level needs. The higher level needs 
are less related to survival so they less urgent when not satisfied than the lower needs. 
Maslow (1968) stated “this inner tendency is not strong and overpowering and 
unmistakable like the instincts of animals. It is weak and delicate and subtle and easily 
overcome by habit, cultural pressures and wrong attitudes toward it” (p. 191). 
The third level consists of belongingness needs, human are a very social species 
and most people own a strong need to belong to groups. Loneliness is a sign that these 
needs are not being satisfied from another one. Esteem needs in the fourth level have 
two types of esteem, esteem from others and self-esteem. Much of the activity of 
adult daily life is adapt self-confidence. The self-actualization need are the highpoint 
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be. Self-actualizers seem to just know who they are and have few suspicions about the 
directions their lives should take.  
The fashion industry has a very complex structure. A pyramid, going from a 
high-end /high-margin /low-volume tip to a low-end /low-margin /high-volume base 
is the most commonly used metaphorical representation of strategic segmentation in 
fashion. There is a clear packing order within the fashion industry that goes from haute 
couture products to mass market products. Firstly, Haute Couture i.e. (high fashion) 
refer to one-off designs, tailor made according to customer specifications.  
Secondly, ready-to-wear i.e. presents what is usually referred to as “fashion”. 
It is the expression of the process of democratization of haute couture and its 
extension to a larger public. From the manufacture’s point of view, it is the result of 
the effort each company makes at least twice a year to transform the creativity of 
their designers into wearable clothes. This is exemplified denim jeans by the first lines 
of Escada, Giorgio Armani, Gucci and Prada.  
Thirdly, diffusion/better i.e. high-end companies producing the self-styled 
second lines more affordable and targeting a wider market.  Fourthly, bridge includes 
creations that are more affordable and functional compared with the previous 
segments. By developing brands and styles that provide substantial differences in the 
perceived value of the market. And lastly, mass market companies are those 
specialized in making fashion attainable for a larger public (jeans as at Pasar Malam, 
Downtown, bundle).Despite their codification as potentially sexy, jeans remain 
ordinary perceive as remarkably versatile for all practical purpose in ordinary life. How 
denim relationship to fashion illuminates its relation to embodied subjectivity and 
individuality more generally. As argued by Stele (1996; 4) fashion is a symbolic system 
linked to the expression of sexuality for both sexual behaviour and gender identity. 
Denim jeans afford a perception of ‘fitness’ that articulates comfort with compliance 
as well as authenticity with adaptability. 
 
Table 2:  Jeans Denim style and men’s perspective 
Jeans Denim Style                  Men                                               Self Identity 
Designer: 
Tarik Jeans (Malaysia)           
Fashion and lifestyle are 
saturated with deep 
philosophy to connect 
with denim lovers of all 
ages, beliefs and 
background. Denim 
fanatics in Malaysia have 
an option to mix their 
modern personality while 
maintaining their heritage 
and culture. Moreover, 
denims has always been 




“I like to wear short 
denim for my fashion 
style”  
(Zul Ariffin, 2016). 
 
“The style of fashion that 
symbolizes me is more to 
street wear like T-shirts, 
jeans and sneakers” 
(Hisham Hamid, 2016). 
 
“I feel comfortable 
wearing what I wear, 
that’s all that matters 
because styling is one of 
Psychologists 
Identity as “a person’s 






Self as the center of 
experience. “yourself is 
your ongoing sense of 
who and what you are, 
your sense of how and 
why you react to the 
environment and how 
you choose to act an 
environment”  





“I wish I had invented 
blue jeans. They have 
expression, modesty, sex 
appeal, simplicity- all I 
hope for in my shoes” 
(Lauren, 2018). 
 
the way to express our 
creativity”  




Source: 23“A Catch Up: The Level Interviews Tarik Jeans, Nabil (22 Jan 2018) 
 24“Asian Entrepreneur: Afiq Iskandar, founder of Tarik Jeans”  
 25“Handbook of Self and Identity, Second Edition (2012).  
 26“10 Most Deserving Men InTrend Options Men’s 
PROBLEM STATEMENTS 
Denim jeans should be one of the most important items in a man’s wardrobe. It's 
difficult to find a garment as widely embraced, worn and loved the world over as jeans. 
But why? They’re universal piece of clothing that suited to every season, outfit and 
occasion. With jeans, got to find a balance between style, comfort and practically. The 
world of jeans is wide and complicated. To find the best jeans it takes a lot of research 
and a little trial and error before find the right pair and style suitable for our body. 
 
 “While I think men in general should not fuss over how they look, I do feel as 
though they should make more an effort to find a way to look good in their own 
individual, but natural way. I think it’s a shame that it’s became acceptable to wear 
jeans and a T-shirts to any place and function” 
Brownie, 2018. 
 
Despite many favour in denim jeans, there are also those who look down at 
jeans wearing such as Brownie, 2018. Jeans are the great style that are something 
everyone can wear. Whether headed somewhere casual or formal we’re really can’t 
fault a good pair of jeans but may find that suit a certain style. Every year over one 
billion pairs of denim jeans are sold globally, (Denim Jeans Industry Statistic, 2016) this 
make sound pretty important right? Although jeans are menswear essential, buying a 
pair is not always the easiest. They must think about washes, fabrics, fits and brands. 
                                                          
23A Catch Up: The Level Interviews Tarik Jeans, Nabil (22 Jan 2018)  Fashion,   
Features, Interview, Life and Style, News 
thelevel.my/catch-level-interviews-tarik-jeans/ 
24Asian Entrepreneur: Afiq Iskandar, founder of Tarik Jeans”  
www.asianentrepneur.org/afiq-iskandar-founder-of-tarik-jeans/ 
25 Handbook of Self and Identity, Second Edition (2012).  
 A Division of Guilford Publications, Inc.  
26 “10 Most Deserving Men InTrend Options Men’s” 
http://intrend.com.my/hiburan/filem-seni/10-lelaki-terhangat-pilihan-intrend 





The development of new product varieties adapted to a vast array of 
situations. In the last thirsty years that jeans became acceptable in most social 
situations even changing conditions. Eiseman (Excecutive Director of The Pantone 
Color Institute) state the colors you wear can express your personality and style, so 
must make sure they’re broadcasting the right message. For example, slate blue 
means you’re loyal and dependable like the classic denim. Evaluation of the potential 
role of young people in a transition towards a sustainable consumption lifestyle is 
important especially with the influence of media and globalization in determining their 
aspirations and values. 
METHODOLOGY 
Data 
Analysis Qualitative Quantitative 
1) Qualitative Interpretive text studies, 
Hermeneutics, Grounded 
Theory. 
Search for and 
presentation of meaning in 
results of quantitative 
processing. 
2) Quantitative Turning words into 
numbers, Classic Content 
Analysis, Word Counts, 
Free Lists, Pile Sorts,etc. 
Statistical and 
mathematical analysis of 
numeric data. 
Table 3: H. R. 1996. “Qualitative Data, Quantitative Analysis”. Cultural Antropology 
Methods Journal 8:9-11. 
Herein, this research used qualitative research. Observations is a systematic 
data collection approach. Researchers use all of their senses to examine people in 
natural settings or naturally occurring situations. Fetterman (1998) define participants 
observation “combines participation in the lives of the people being studied with 
maintenance of a professional distance that allows adequate observation and 
recording of data”. 
 Herein, observations will be used at Tarik Jeans Sdn Bhd, Petaling Jaya and also 
at Downtown, Pasar Malam, Jeans outlet or company. In situations where won’t get 
more than one chance to interview someone, semi structured interview is the 
solution. This is a written list of questions and topics that need to be covered in a 
particular order.  
Semi structured or in-depth interviewing is another of the main data collection 
methods in ethnography and it’s also one of the main methods for collecting 
household survey data. Semi structured interviews follow a general script and cover a 
list of topics but are also open ended. 
In this research, semi structured interview will be used at Tarik Jeans one of 
the Asian Entrepreneur, Mr. Afiq Iskandar.   Additionally, this interview will answered 
objectives from this research, to identify and exercise the latest technologies and 
creative ideas for development of our living life and society. While fashion in general 
is a reflection of human society, it’s a sign of the times and how people want to dress 
or want to express themselves via social, economic, political and sexual identities. 
“Design of jeans is reflection of that and often we create designs to reflect the way 




people are living and choosing to express themselves” (Jonathan Cheung, Head of 
Design at Levi’s (2017). 
RESULT OF ANALYSIS 
In this research, Qualitative research are used for analysing unstructured 
information like interview transcript, survey responses, email, photos and videos. 
(QSR International 2011) Qualitative research study can provide the knowledge and 
information that we need in our life and business. Data collecting is a complicated 
procedure but the data are visual and easy to read. Research studies can help us to 
work analytically and learn to critically analyze issues/matters before believing in 
them or acting upon them (Ghauri & Grønhaug 2002, 8). 
 
Throughout the interview, Mr. Afiq Iskandar (Founder of Tarik Jeans Malaysia) 
said that fashion and lifestyle are saturated with deep philosophy to connect with 
denim lovers of all ages, beliefs and background. Denim fanatics in Malaysia have an 
option to mix their modern personality while maintaining their heritage and culture. 
Moreover, denims has always been the face of freedom (Afiq, 2017). Originally an 
mysterious fashion choice, in the 2010s jeans may be seen being worn by people of all 
genders and ages. Film technology helped to pop up jeans when the films began to 
showcase fashionable cowboys who wore heavy-duty jeans made of denim. On top of 
that, more and more people are keen to wear the same dress as it looks casual, shy 
and fairly rugged. Jeans began to be the people's clothing. As of today, jeans are still 
a popular choice for the comfort and durability of their fabrics and robust fabrics. The 
colors of denim fabrics are getting more and more varied in colors and patterns. Jeans 
of brands are also more and more like GA Blue, Texas, Lee and many other brands that 
appear to meet the demands of the world community. 
 
 According to Mr. Iskandar A., many men care about what they wear and how 
they wear it on a daily basis and also care about how others perceive them. The 
transformative sameness of jeans was highlighted by the details of their variations and 
the simultaneous presence of different fashionable or cuts. Evaluation of the potential 
role of young people in a transition towards a sustainable consumption lifestyle is 
important especially with the influence of media and globalization in determining their 
aspirations and values. 
 
 Overall, this interview with Mr. Iskandar A. really help me in write this paper. 
Specifically in the areas of style, that are experienced and knowledgeable people in 
denim jeans especially for men. . Simply, today’s denim is one of the world’s most 
beloved and frequently worn fabrics. It is speculated that on any given day, more than 
half the world’s population is wearing jeans. We are well aware of the familiarity of 
jeans in our daily fashion option. This combination of jeans and doodles is a great idea 
to commercialize as the jeans can be produced in large amounts. This innovation 
brings a fresh new air to the fashion lover as the design is somewhat practical apart 
from looking nice. 
 
 





Creativity is important to recognize its value in all knowledge-based society. 
We are well aware of the familiarity of jeans in our daily fashion option. This 
combination of jeans and doodles is a great idea to commercialize as the jeans can be 
produced in large amounts. This innovation brings a fresh new air to the fashion lover 
as the design is somewhat practical apart from looking nice. 
 Thus, believe that this product manage to break through the fashion market in 
international level and not only in Malaysia or likely suitable as The Fourth Industrial 
Revolution (4IR), characterized by a fusion of technologies. Also can stimulate 
innovation of fashion and textile industries and to explore and encourage young 
designers and inventors in fashion design. 
 After doing discussion for this paper, difficult and hard to find a garment as 
worn and loved the world over as a jeans. But why? Jeans means different meaning to 
different people based on how they express themselves when wearing jeans. It means 
individuals be make hints present in their clothing. Film technology helped to pop up 
jeans when the films began to showcase fashionable cowboys who wore heavy-duty 
jeans made of denim. On top of that, more and more people are keen to wear the 
same dress as it looks casual, shy and fairly rugged. Jeans began to be the people's 
clothing. As of today, jeans are still a popular choice for the comfort and durability of 
their fabrics and robust fabrics. The colors of denim fabrics are getting more and more 
varied in colors and patterns. 
CONCLUSION 
In summary, jeans have evolved to be the most popular type of clothing since 
the 1990s. Denim has become a most popular fashion trend. In fact, the denim apparel 
market grew 5.0% and 6.8% in unit sales and dollar sales respectively in 2004 (Denim, 
2005). This statistic is not surprising, given the production of denim when looking at 
runways, fashion magazines and celebrity styles. In addition, jeans are becoming more 
and more popular in business settings and are no longer considered a casual look.   
Different people, children, adolescents, youths, adults, wear it. Designs and 
styles emerged over time to suit different age groups, according to their body sizes 
and shapes. Factors like hip-hop, generation difference influence, which designs, are 
fashionable. Today, jeans are still the most preferred by people of all ages (Dascalu, et 
al. 2000). Denim has many advantages as compared to other jeans material and 
therefore it is safe to say that the fabric will see more fashion lines as well as promote 
health and comfort to individuals in the future. 
We are well aware of the familiarity of jeans in our daily fashion option. This 
combination of jeans and doodles is a great idea to commercialize as the jeans can be 
produced in large amounts. This innovation brings a fresh new air to the fashion lover 
as the design is somewhat practical apart from looking nice. 
Herein, in this research we strongly believe that this product manage to break 
through the fashion market in international level and not only in Malaysia or likely 
suitable as The Fourth Industrial Revolution (4IR), characterized by a fusion of 
technologies. To stimulate innovation of fashion and textile industries and to explore 
and encourage young designers and inventors in fashion design. 
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Nowadays the shape and functions of limestone crafts in the village of Singapadu Kaler 
experience growth and change very rapidly. This is marked by the emergence of 
various kinds of limestone craft with different functions that enrich the art and culture 
of Bali in particular and Indonesia in general. Several forms and functions limestone 
crafts that are very popular and in demand by consumers are the production of 
craftsman from Singapadu Kaler. The form of limestone crafts has a function, style and 
aesthetic impression that is different from traditional forms of limestone crafts in 
other areas. Overall the crafts created are basically the result of the influence of 
globalization, thus resulting in the form and function of very varied and innovative 
limestone crafts.  
 
It has a positive and negative impact for not only accepted by the craftsmen, but more 
broadly, for the village community and the consumer society. In addition, the shape 
and functions of limestone crafts in the village of Singapadu Kaler generally contain 
various and very important functions, among others: creative, economic, aesthetic, 
and cultural change functions. The method used to analyze the problems is a 
qualitative approach to cultural studies, utilizing the theory of deconstruction and 
postmodern aesthetic theory. 
 
This paper is expected to be used as a medium of learning by both secondary and 
college levels of the art educational institution or the general public, particularly in the 
field of limestone handicrafts growing in the village of Singapadu Kaler. In addition, 
this paper can also be used as a reference by the authors and researchers in 
conducting similar scientific research, so that the repertoire of limestone crafts 
science in Indonesia is increasingly known and growing rapidly. 
 









Since prehistoric times (8000--5000 BC) many products of art and culture have been 
found in Gianyar such as the discovery of the sarcophagus, nekara, relief, rock 
temples, statues, sculptures and relics of other stones (Kempers, 1977: 122). These 
remains contain garnish demonstrating ancestors proficiency in making scratches in 
the form of masks, carvings, statues and other ornaments. Artifacts of culture in the 
form of sculptures, reliefs found at the tourism object of Yeh Pulu, Goa Gajah Bedulu 
Village; Bebitra Cliff Temple and Cliff Temple of Gunung Kawi, Tampaksiring. So many 
archaeological remains are full of multiple meanings intrinsically useful to the 
systemic, academic, ideological, strategic importance in strengthening the nation's 
character and can provide economic value in a sustainable manner. 
 
The development of limestone craftsart in the village of Singapadu Kaler in line with 
the current journey of times by displaying its own characteristics, which is pioneered 
by young-talented craftsmen with formal education so that they can bring innovative 
creative works. The diversity of limestone craftpatterns in the village of Singapadu 
Kaler up till now being is continuously developed and still based on the traditional 
elements and local value. Viewed in terms of production and sales of handicrafts it can 
trigger motivation of the craftsmen to work and create. They take advantage of the 
atmosphere by participating actively to make a breakthrough and try to explore new 
innovations in the field. 
 
Singapadu Kaler village is the center of the limestone craft industry well known by 
people around the world since the 1970s, and nearly 75% of the local people are the 
crafters. Judging from the character, form, and function of traditional crafts and the 
onesthat are thriving today, they still reflect the peculiarities of its own identity. It can 
be observed as a whole and in detail, both in terms of design, decorative ornaments, 
textures, materials and production techniques showing that the beauty of the 
composition and proportion are always taken into consideration. The concept of 
traditional limestone craft creation in the village of Singapadu Kaler, Gianyar, is still 
aimed at the interests of Hindu religion reflecting the scheme or form that transcends 




human experience, feudalistic, and communal. In line with Soedarso’s view (1992: 45), 
the concept of creation leads to the interests of the king (ruler) that bringing about 
the traditional craft forms that follow certain norms in the sense that the 
characteristics of traditional Balinese limestone crafts have meaning and symbolic 
meaning, religious magical in nature, like the embodiment of the gods and goddesses, 
such as building decoration of kekarangan, pepatran and relief (Covarrubias, 1957: 
191). 
 
The diversity of shapes with smooth character, such as, figures of gods, warriors; 
rough characters, such as the myth of ghosts, giants; and old character with typical 
narrow eyes, and their position take symmetrical placement as a decoration of sacred 
buildings / temple referring to the views of classical aesthetics. The art is described by 
the principle of form follows meaning, in the sense that in arranging the artwork the 
artisans look to give more priority to new ideological significance, with the overall 
appearance refering to the shape of a symmetrical composition that gives the 
meaning of harmony with the concept of creation guided by the norms and certain 
grip.  
 
In general the embodiments of  limestone craft of Singapadu Kaler village very clearly 
take the forms of wayang Bali using three dimensional proportions, namely (1) lanjar, 
specifically to create a high-scale sculpture or placed at a height; (2) nyepek, following 
the measure of a man; and (3) rentet, specially clown shapes and funny sculptures This 
was done due to the fact that all arrangement of shapes, symbols, disposition or 
expression, and decorative ornaments, creation still follow the norms of tradition that 
always has sacred impression unlike other forms of modern limestone crafts 
developed by young craftsmen that do not reveal the exact size, ignoring traditional 
norms so that it looks sometimes asymmetrical, clumsy, eccentric and funny, giving 
meaning rebellion and lack of balance. 
 
Globalization 
Globalization means the disappearance process of distance, the dimensions of time 
and space that used to be long and far to become very close. Globalization refers to 




the narrowing of world intensively and increase our awareness of the world. 
Firmasanzah in Yudabakti (2013: 33) mentions that globalization is also an endless 
process of integration dragging things that are locally attached to the characteristics 
of the origin leading to the global nature of things that circulate freely without limits.  
Giddens (2003: 73) states that globalization is not purely economical, both in terms of 
the nature, causes and consequences. Globalization movement is also social, political, 
and cultural touching the field of culture in society, including the arts. 
 
The rapid impact of globalization to Bali, especially in Gianyar unwittingly has shifted 
the various forms of local culture and seeks to acknowledge, even mingles with global 
culture. This process eventually results in a mixed culture which is supported by a wide 
range of heterogeneous cultural elements to create innovation or a form of new 
culture, both adopted from foreign influence and the results of internal development 
and creativity of the local communities. It happens gradually and slowly changes the 
perspective and the concept of thinking of the craftsmen to continue exploring new 
values in the creation. 
 
Handicraft products that were once seen as valuable works are now in the era of 
globalization greatly influenced by the market, consumers (stakeholders). This is 
caused by a global culture that is identical with market culture that is more concerned 
with economic value and use rather than the content. This view was pioneered by 
young artisans with formal education with the concept of creation that is more 
directed to the interests of the market, both in terms of form, the characters are more 
innovative, and functional, all lookt leading to modern aesthetics and postmodern 
form following function (form follows function) and forms follow pleasure (form 
follows man) abandoning the concept of creation that is guided by norms and certain 
grip.   
 
The influence of globalization occurring in the village of Singapadu Kaler Gianyar 
influences the disappearance of style, unwittingly threatens the existence of a variety 
of local cultural heritages, even mingle with the global culture This is reflected by the 
birth of new ideas and concepts of limestone craft creation by utilizing modern 




technology in order to create new forms and gradually shift the craft functions of 
limestone craft into practical interests. The birth of a new idea with the development 
of modern and appropriate technology makes entrepreneurs and creative artisans 
produce a variety of products of modern culture.  
 
LITERATURE REVIEW 
Associated with the title of this writing a search and study of some books that are 
related to craft and culture of Bali have been carried out, including Bali di 
Persimpangan Jalan, by Usadi Wiryatnaya and Jean Couteau (1995) that essentially 
describes asocial change; Musnahnya Otonomi Seni by Djuli Djatiprambudi (2009) 
describes the art product today has led to market interests; Indonesia Heritage, 
written by Soemantri Hilda (1999) mapped out in detail the development of art since 
the time of Pita Maha Bali. 
 
Perceptions of Paradise: Image of Bali in The Art written by Garret Kam (1993); 
explained that the development of art in Bali can be grouped into two sections. First, 
discusses the history of Balinese art starting from prehistoric times to the present. 
Both discuss the traditions and changes of Balinese art, especially in visual form, and 
Art in Indonesia: Continuittes and Change, a book written by Clair Holt (1967) clearly 
describes arts development in Indonesia to sculpture in Bali that are turned on by 
tradition and Hinduism. Religious activities in Bali, especially Hinduism can be used as 
the basis of life and the concept of the creation of the arts of Bali. Furthermore, it is 
stated that the sculpture in Bali has changed direction into secular after obtaining 
external influences (West). The relevance of the above writings can be used as a 
reference in getting the concepts and theories that are beneficial to add insight in 




The method used to obtain field data is qualitative and cultural studies approach. 
Qualitative method is a method of research that holds on field data with observations, 
interviews, and supported by documentation method. This research is cultural studies 




with a qualitative approach and potpositivistic paradigm then the relevant method 
used is a qualitative method. The method is used with the consideration that the 
overall field data collection uses an approach that tends to use words verbally to 
narrate the form and function of limestone craft as a phenomenon of cultural arts in 
the village of Singapadu Kaler. Postpositivistic paradigm is the paradigm of research 
that not only examines the reality of what can be seen, touched and felt, but also to 
understand and examine the meanings behind the reality (Satori and Komariah, 2010: 
12).  
  
Black and Champion (1999: 66; Ratna, 2010: 289) also mentions, that the case study 
or postpositivistic more dominantly uses the services of informants. Referring to the 
opinion, the study of form and function of limestone crafts on global era in the village 
of Singapadu Kaler is a form of case study or postpositivistic that mostly uses the 
services of informants. Principally the research is a case study related to the form and 
function of limestone crafts and its development in the global era.  
 
Qualitative research method used is not only in the workings of systematic thinking 
and reflective study to understand the form and function of limestone crafts in the 
village of Singapadu Kaler but also is an opportunity to correct the initial assumption 
that the village of Singapadu Kaler is a cultural region or limestone craft centers which 
is already known to the public from foreign countries. 
 
Form and Function Limestone Crafts  
The discussion on the form and function of limestone crafts in the village of Singapadu 
Kaler, is not only an aesthetic presentation as a cultural product in the sense of beauty, 
but also gives pleasure and enjoyment, created as a legacy of tradition. The form and 
function of limestone crafts on globalization era is seen as an esthetic offer 
constructed for capitalist interests with the development of traditional values, 
regional identity, and the novelty that brings about ideology that encourages the 
existence of handicrafts to meet the needs of the present market share. 
 




Effort and movement of changes are made for the production of traditional limestone 
crafts are increasingly not in demand for its creation is only based on religious interests 
and supporting the beauty of the temple buildings and housing. Therefore, some 
young artisans raised initiative to adopt modernization to deconstruct back the motifs 
and forms of traditional crafts in anticipation of the growth of tourism facilities. This 
shift in perspective is what lies behind the pattern of thought and the creation concept 
of the young artisans that cthat gave birth to limestone craft works that more lead to 
the global market orientation. 
 
The development of tourism in the village of Singapadu Kaler strongly influenced the 
shape, distribution, and consumption of the limestone crafts. As revealed by Ardika 
(2003) that the development of tourism in Bali can not be separated from the facilities, 
hotels, villas, home stays, restaurant and spa. In addition it also takes art crafts, both 
with traditional and modern identities, as a supporting element of the aesthetic space, 
architecture, and gardens. It affects the growth of limestone crafts in the village of 
Singapadu Kaler with the concept of creation that leads to postmodern aesthetic, 
abandoning the concept of traditions based on the norms and certain grip. Slowly it 
shifts the role of traditional artisans. In addition unwittingly they are marginalized by 
the birth of new concepts with the minimalist craft design to meet consumer demand 
and contemporary tourism. 
 
Since the limestone crafts in the village of Singapadu Kaler are developed as a 
commodity, especially for the needs of the aesthetic elements of space, some artisans 
began to move the profession or have dual function, namely as a craftsman and 
entrepreneur or distributor (art dealer). The dual role of craftsmen indirectly make 
the distance between traditional craftsmen and young artisans who pursue new 
models, especially in the development of structures and design motifs. The spirit of 
creativity of the young artisans, collectors, and entrepreneurs in creating and 
developing new innovations, good ideas, ideas, design technique, as well as more 
modern production. This dilemma brings about problems for the growth of traditional 
limestone crafts in the village of Singapadu Kaler. 
 




Conditions that lead to the production of limestone crafts in the village of Singapadu 
Kaler they are under the hegemony of capitalist causing the bending process of pure 
creativity of the traditional craftsmen who maintain art idealism to become 
marginalized. If the symptoms are not addressed wisely, either individually or in 
groups, they can only weaken and destroy the regional identity. The pattern of social 
and cultural everyday life of young craftsmen in Singapadu Kaler Village lately shows 
global culture lifestyle. The thoughts and insights of society in producing limestone 
crafts has been opened in accordance with the situation and market conditions. Hence 
the concept of thinking, perspectives, and techniques in producing limestone craft 
forms tend to be modern now.  
 
Since 2006 the craftsmen have adopted material white limestone imported from 
Palimanan and Pandanwangi Yogyakarta. In addition, the technique has utilized the 
recycling of powder material of local limestone. The creativity made out of the 
postmodern concept principally aims to reduce production costs and to avoid damage 
to the natural environment of Bali. They began to innovate utilizing modern 
techniques. One of them is to a pour print system using limestone powder materials 
or recycling system composed with cement, gypsum, and powders. 
 
The production of limestone crafts in the village of Singapadu Kaler has been 
progressing, no longer limited to materials in the form of limestone taken directly from 
nature, but a work of art crafts by utilizing the materials in the form of powdered 
limestone from excavation waste treated with a mixture of cement then molded with 
the casting technique. Lately, the use of materials continues to grow by bringing 
materials from the white limestones fromYogyakarta region triggered by the issue of 
environmental damage and the high cost production 
a. Form 
The form of craft art is a cultural work included in the form of attitudes and behavior. 
Koentjaraningrat (1984: 5) grouped human culture into three, namely the idea or 
ideas, activities and materials (artifacts). Handicrafts that reveal the nuances of space, 
line, shape, and texture can be categorized into material manifestation (artifact) as 
part of the creation of man. The existence of forms, motifs and details that are created 




can be passed down to the next generation when a variety of shapes, motion lines, 
motifs, and the nuances of space have been clearly documented. 
 
Speaking about the handicraft as a form of expression of human culture, which 
flourished in the past is not just one or two forms, but the amount can be grouped 
according to the shape and place. It can be said that the forms, motifs, and the types 
of crafts that were created in the past, related to religiousity or places of worship for 
Hindus. The existence of empirical facts on the field (Singapadu Kaler Village), 
especially the cultural heritage in the form of artistic reliefs and sculptures, is a 
translation of ideas and concepts associated with the cult of how high the attention 
of the authorities towards religious life. 
 
Most legacy of predecessor generation still believed to be a milestone in the 
introduction  of limestone crafts that decorated several temples in the village of 
Singapadu Kaler are well maintained and sustainable, including the statutes of gods 
and goddesses, animals, reliefs of the Ramayana, Mahaberata, Tantri, Panji, even 
other mythological stories. Today the tradition of making statues for the sake of 
Parahyangan (pura, merajan, sanggah,) still remain to be done by several groups of 
old craftsmen, while on the other, a group of young craftsmen are more interested in 
other forms of decorative sculptures (decor), both placed in the yard, hotel, 
restaurants, on the street, and elsewhere as an aesthetic space element. 
 
However, due to flexibility of most villagers in   Singapadu Kaler, these forms of 
sculptures and statues of ancestral cultural heritage are still maintained and sacred. 
Such a phenomenon can be said to be the survival of religious attitudes and behaviors 
of community members that indicates how powerful form of cultural resistance in 
appreciating the importance of the cultural heritage of the past. 
 
The form of limestone craft is traditional, laden with symbolic value as a form of 
sacrifice (bhakti) based on the sincerity of mind and attitude (purity), is sacred. Sacred 
is the nature of human highly subjective form of treatment to the symbolic objects on 
the basis of faith and belief in the greatness of God, such as the embodiment of forms, 




decorative motifs, either as a supporting structure of the building or simply 
decoration. Treatment and attitudes of the artisans in the village of Singapadu Kaler 
in an effort to translate the concepts and ideas into material form of limestones trying 
to knit the value of traditions of the past as a habit. 
 
According Sztompka (1993: 69) tradition is a whole of material objects and ideas that 
come from the past and at present still actually exist, undistorted or forgotten. The 
tradition of the past is still channeled into the present through variants of form based 
on the elements of modern art. In the artistic process craftsmen in the village of 
Singapadu Kaler have always relied on the tradition. However, there are times when 
they undergo a process of idea or concept transformation that has implications for the 
shape, style and motif, eventually gave birth to more innovative forms of craft that 
leads to a postmodern aesthetics (Piliang, 2006). 
 
The forms of limestone craft from Singapadu Kaler village can not be separated from 
the composition or structure of art. The structure implies setting, organizing, 
connecting, or designing portions of the overall shape. The structure of the artwork is 
a unity of expressive elements regarding the form and content Djelantik (1990: 32) 
Soedarso (1993: 2).  There are two fundamental factors that can influence the creation 
of a work of art, namely ideoplastic factors related to the world of ideas that are 
symbolic and psycoplastic factor that become the real form born from the concept of 
natural shape sterilization of objects. The experiences underlie the creation of a wide 
range of shapes and motifs of craft with the composition, proportion, narrative lines 
and carvings that are trying to uncover the beauty of nature, the value of literature in 
fragments of Mahaberata story, Ramayana, tantri as well as natural events through 
allegory implying a symbolic value. 
 
Yudibrata (1982: 56) states that the most important in craft product is the content of 
its utilitarian value in accordance with the level of practical needs. Therefore, these 
values appear in an assortment such as religious, spiritual, moral, ethical, aesthetic 
and practical values. Those values can be drawn from the fundamental point, among 
others, (1) religion, giving a religious value, magical, and spiritual beliefs; (2) logic, 




providing the value of intellectual, scientific, science, and empirical truth; (3) ethics, 
providing a wide range of moral values, manners, moral and ethical; and (4) the 
aesthetic, rulting in the value of beauty, balance, freshness, entertainment, elegance, 
and aesthetic. The above criteria very much touch the composition and proportion of 
the limestone craft forms in the village of Singapadu Kaler, either in the form of two-
dimensional shapes, namely keketusan, pepatran, and relief, and the three-
dimensional shape such as statues and sculptures as well as forms of limestone crafts 












The discussion about the function refers to the opinion of Sedyawati (2008: 293) that 
from time to time changes frequently occur. The changes will sometimes give rise to 
new functions or function shift that was not known before, as happened in the village 
of Singapadu Kaler today. The growth and survival of limestone craft products in the 
village of Singapadu Kaler were initially just to meet the necessities of the religious. 
The remains of the culture in the form of statues, sculptures, reliefs, and a wide range 
of ornaments in the forms of limestone carving used as a medium of communication 
with the worshipped.  
 
Similarly in other parts of the building elements that use limestone material confirm 
and give the sense of building function, namely as a dwelling place. The sculptor in the 












forms of statues, sculptures, reliefs, and a wide variety of pragment motifs as 
decoration on a sacred building that has a function as a means of worship. 
 
Gelebet et al. (1982) state that the placement of a decorative in addition to 
functioning as a decoration also carries meaning and purpose. The use of ornament 
can be grouped, such as the decorative as a beauty, decoration as a ritual symbol and 
decorative as educational media. Similarly, the motifs of craft ornaments carved by 
the artisans of Singapadu Kaler village reveal the meaning, function, and specific 
meaning in accordance with its placement. Pepatran motif on building accentuate 
forms of beauty that are sterilized and abstracted, are for example, the winged lion, 
handed eagles, winged human, flame-haired tortoise, and so forth. Various forms of 
reliefs, statues, and sculptures are created not only as a form of expression of the 
artisans, but as a means of communication to the Revered. The motif is bedawang 
nala as a symbol of stability of life movement, a winged lion as a symbol of agility, and 
Garuda Wisnu as a symbol of faith. 
 
The appearance of imitation variety of tantri stories, legends that have grown in 
popularity has a constructive educative meaning. For example, the appearance of lion 
and bull reliefs from friendship into enmity due to defamation can be interpreted so 
as not to be easily played off. Forms and decorative motifs are sculpted as decorative 
of beauty, symbol, educational purposes, and communicative purposes. Lately with 
the fast growth of tourism the functions are slowly transformed into commercial 
goods to meet the needs of tourism. In its development many changes occur, including 
changes in the structure, function, style, and the media.        
 
The function of limestone crafts in the village of Singapadu Kaler, can be translated 
into three parts, namely personal function, physical function, and social function. The 
personal function is interpreted that the craft is related as a medium for expressing 
personal expression in the form of artwork, the social function is the embodiment of 
art related to social conditions that can affect the collective behavior, while physical 
function is related to artworks that physically have practical uses such as the creations 
that can serve as containers and tools.  




For more details, the active function of decorative or limestone crafts is visually 
depicted below. It means that  the specific ornament is created to support the building 
structure as well decorate and the craft group has a passive function  only as 










Form and function of limestone craft in the village of Singapadu Kaler are basically 
triggered by globalization so as to provide opportunities for people to exercise 
creativity. The community in question is the capital owners or entrepreneurs, 
communities and artisans who created the limestone crafts. In addition, there are also 
people who live in and around the village of Singapadu Kaler and consumer society 
who consume limestone craft products, either from Bali or outside Bali 
 
The development of the form and function of limestone crafts principally leads to the 
development of ideas and concepts, forms, production techniques, design motif, and 
functions. The craftsmen are trying to engineer ideas and concepts creatively derived 
from the values of the Balinese cultural heritage that are developed into  
multifunctional with the concept of creation that  leds to the modern art, even 
postmodern that consider aesthetic forms more important to practical interest. 
 
Principally, factors that influence the development of form and function include the 
internal and external factors. Internal factors concern education, creativity of artisans, 
as well as socio-cultural background of the supporting community. Conversely, 
Active decorative 
kekarangan motif 
Passive decorative  
pepatran motif 
 




external factors concern the development of tourism, technological development, and 
the influence of modern culture.  
 
Globalization also affects the changes in aesthetic values of limestone crafts, which at 
first was still traditional ans eventually turned into postmodern aesthetic. It is 
characterized by the appearance of forms with imitation style (pastiche), patches 
(kitsch), and funny (parody). Changes in traditional aesthetic style into a postmodern 
aesthetic is influenced by the production process carried out by young craftsmen with 
formal education. The approach taken is commodification and to deconstruct the 
pattern or model of the traditional limestone crafts into a contemopary model of 
limestone craft so as to produce beauty having the characterisrtic of a postmodern 
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Satu cabaran yang perlu dihadapi dalam dunia pendidikan kini ialah menyesuaikan 
pembelajaran dan pemudahcaraan (pdPc) bagi mendepani revolusi industri 4.0.  
Ledakan Revolusi Industri 4.0 memberi kesan yang besar kepada guru dalam 
menyediakan pelajar yang berkemahiran tinggi, berpemikiran kritikal dan 
penyelesaian masalah, boleh berkomunikasi, berkolaborasi, kreativiti dan mempunyai 
kesejahteraan emosi. Guru Pendidikan Seni Visual perlu mengambil inisiatif celik 
Revolusi Industri 4.0, kreatif dan inovatif menggunakan kepelbagaian sumber dan 
media yang sesuai bagi menghasilkan PdPc yang lebih menarik. Penulisan ini 
membincangkan PdPc Pendidikan Seni Visual  yang relevan dengan konteks Revolusi 
Industri 4.0 melalui penerapan kemahiran Pembelajaran Abad 21, pembelajaran 
autentik, kemahiran insaniah dan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT). Turut 
dibincangkan ialah cabaran yang dihadapi guru dalam merealisasikan pembelajaran 




Pendidikan Seni Visual, Pembelajaran Abad 21, Pembelajaran Autentik, Kemahiran 












Revolusi Perindustrian Keempat (RI 4.0) akan mengubah cara hidup dan corak 
kerja manusia yang menggunakan internet sebagai keperluan dalam pelbagai sektor 
ekonomi, politik dan sosial. Perubahan meliputi tiga domain teknologi utama iaitu 
fizikal, digital dan biologikal.  Ia merangkumi sembilan tonggak iaitu simulasi dan realiti 
maya, integrasi sistem menegak dan melintang, industri Internet of Things (IoT), 
keselamatan siber, pengkomputeran awan, pembuatan bahan tambahan, rantaian 
bekalan, analisis data raya dan robot automasi (Klaus Schwab, 2015; Anne Marie, 
2018). Golongan pekerja berkemahiran tinggi, efisien dan efektif amat diperlukan 
supaya dapat bekerja bersama-sama dengan robot mahupun pelbagai sistem 
automasi yang bakal diguna pakai untuk mempercepatkan proses pengeluaran dan 
produktiviti (Noor Mohamad Shakil Hameed, 2018).  
 
 Bagi mendepani RI 4.0, pendidikan berteraskan 4.0 perlu disesuaikan dalam 
semua mata pelajaran. Pengintegrasian Seni dalam pendidikan Sains, Teknologi, 
Kejuruteraan dan Matematik (STEM) kepada STEAM menunjukkan elemen seni begitu 
penting dan tinggi nilainya. Kesenian dan kemanusiaan adalah tunggak asas dalam 
sistem pendidikan RI 4.0.  Guru Pendidikan Seni Visual perlu menjayakan PdPc supaya 
hasilnya nanti dapat menyediakan murid ke arah tenaga kerja yang mahir, kreatif, 
inovatif dan berjaya menghasikan produk berkualiti tinggi yang dapat bersaing dalam 
era globalisasi. Kunci untuk membangunkan kebolehan ini adalah pendidikan seumur 
hidup yang bersifat interdisiplin, lintas fungsi, lintas industri dan lintas budaya. 
Justeru, penulisan ini bertujuan untuk membincangkan PdPc Pendidikan Seni Visual  
yang relevan dengan konteks Revolusi Industri 4.0 dan cabaran yang perlu dihadapi 
dalam merealisasikan pembelajaran seni ke arah revolusi Industri 4.0. 
 
2.0 KAJIAN LITERATUR 
 
2.1 Pembelajaran dan Pemudahcaraan (PdPc) Pendidikan Seni Visual dalam 
Pendidikan Revolusi Industri 4.0 
 
Pendidikan Seni Visual perlu diajar mengikut acuan dan budaya Malaysia 
selaras dengan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025, Transformasi 
Nasional (TN50) dan Transformasi Sekolah (TS 25).  Guru Pendidikan Seni Visual  perlu 
kreatif dan inovatif menggunakan sumber dan media yang sesuai bagi menghasilkan 
PdPc yang lebih menarik. Antara PdPc Pendidikan Seni Visual dalam Pendidikan 4.0 
yang dibincangkan dalam penulisan ini ialah aplikasi pembelajaran Abad 21, 
Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT), kemahiran insaniah dan pembelajaran autentik 
yang dapat menyediakan murid berkemahiran tinggi, berpemikiran kritikal dan boleh 
menyelesaikan masalah, berkomunikasi, berkolaborasi, kreativiti dan mempunyai 








Kemahiran Pembelajaran Abad ke-21 (PAk 21) 
 
Kemahiran Pembelajaran Abad ke-21 (PAk 21) memfokuskan kepada empat 
prinsip utama iaitu pemikiran kritis dan  penyelesaian masalah, komunikasi, kolaborasi 
dan kreativiti (KPM, 2012). Penerapan kemahiran PAk 21 dapat membantu murid  
mengharungi cabaran kehidupan era  globalisasi dengan lebih berkeyakinan dalam 
bidang kerjaya. Beberapa kajian mendapati pengaruh pembelajaran abad ke-21 
banyak memberi kesan positif dari segi sikap, motivasi dan pencapaian murid (Ainun 
Rahmah Iberahim, Zamri Mahamod & Wan Muna Ruzanna Wan Mohamad, 2017; 
Masyuniza Yunos, 2015). Kejayaan pelaksanaan pendekatan pembelajaran abad 21 
juga sangat bergantung kepada kebijaksanaan guru sebagai seorang profesional yang 
dapat mengintegrasi pengetahuan  praktikal dalam aktiviti PdPc (Rohani Arbaa, Hazri 
Jamil & Mohammad Zohir Ahmad, 2017). 
 
 Terdapat pelbagai pendekatan PAk 21 yang boleh disesuaikan dalam 
Pendidikan Seni Visual antaranya pendekatan projek, pembelajaran koperatif, gallery 
walk, hot seat, blanded learning, think pair share dan sebagainya. Melalui aktiviti 
gallery walk misalnya, murid diberi peluang mempamerkan hasil karya mereka dalam 
kelas. Murid akan bergerak dari satu stesen ke satu stesen untuk mendengar 
penerangan rakan menghasilkan karya dari aspek pengalaman, kreativiti dan teknik 
yang digunakan. Rakan akan menilai karya yang telah dihasilkan.  Dalam aktiviti ini, 
secara tidak langsung murid dilatih berkomunikasi dalam bahasa seni visual, membuat 
refkesi, menilai dan membandingkan karya (produk) dengan penuh yakin sejajar 
dengan pendidikan 4.0, Abersek (2017).  
 
Penggunaan internet dan komputer sangat digalakkan dalam PdPc abad ke-21 
kerana dapat mendedahkan murid prinsip industri internet of things (IoT). Contohnya, 
tajuk penghasilan pembungkusan makanan. Pada peringkat awal guru boleh meminta 
murid mengumpul maklumat dengan mencari bahan berkaitan tajuk dari sumber 
internet, surat khabar, majalah atau contoh bungkusan makanan sedia ada yang 
terdapat dipersekitaran. Maklumat yang dikumpul dapat memberi pendedahan 
tentang kaedah, bahan, teknik dan reka bentuk yang sesuai seperti pemilihan muka 
taip, gubahan reka letak, ilustrasi dan warna yang sesuai mengikut kehendak 
masyarakat kini. Seterusnya, murid akan membuat lakaran idea dan dibimbing 
menggunakan komputer untuk menghasilkan pembungkusan makanan yang menarik. 
Proses penghasilan produk seni akan dapat melatih murid secara bijaksana bagi 
mencipta imej visual yang kreatif, mencipta imej yang mempunyai tenaga ekspresif, 
coherence, dan melatih pemikiran celik akal. Pembelajaran seperti ini akan 
mempamerkan aktiviti artistik dan hasil kerja kreatif pelajar secara autentik. Menurut 
Chapman (1978) proses penghasilan karya seni akan melibatkan proses artistik 
dengan menekankan kepada penjanaan idea, pengolahan dan pemurnian idea dan 
penekanan kepada kemahiran menggunakan bahan. Justeru, dalam konteks ini, PdPc 
PAk 21 yang menjurus kepada pendidikan 4.0 dapat mempertingkatkan kreativiti, 
kemahiran analitik, kemahiran interpersonal, keupayaan menyedari dan kemahiran 
memproses maklumat seperti yang dicadangkan Abersek (2017). Jadual 1 
menunjukkan kompetensi PAk 21 dalam konteks pendidikan 4.0  yang dapat 
disesuaikan dengan Pendidikan Seni Visual. 





Jadual 1: Kompetensi untuk pembelajaran abad 21 dalam konteks Pendidikan 
4.0 (Abersek, 2017) 
 
Berdasarkan Jadual 1, terdapat lima kompetensi Abad ke 21 konteks 
Pendidikan 4.0  yang disarankan oleh Abersek (2017) iaitu kemahiran analitik, 
kemahiran interpersonal, keupayaan menyedari, kemahiran memproses maklumat 
dan kepayaan berubah atau belajar.   
 
Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT)  
 
 KBAT adalah satu kemahiran yang sangat penting dalam pendidikan 4.0. 
PdPc  Seni menjadi lebih mencabar dan lebih bermakna di abad ini kerana penerapan 
KBAT dapat menghasilkan murid yang dilatih dan bersedia bekerja, berfikir secara 
kreatif dan kritis sehingga ke tahap mencipta. Menurut Collins, R. (2014), Projek Zero 
yang dibangunkan di Harvard University, memberikan contoh bagaimana guru dapat 
membantu pelajar berfikir dengan melihat karya seni ‘Artful Thinking Palette’. Pelajar 
diminta menggunakan enam gaya pemikiran untuk mentafsir seni iaitu meneroka 
sudut pandangan, mencari penyebab, mempersoalkan dan menyelidiki, memerhati 
dan menerangkan, membandingkan dan menghubungkan, dan mencari kerumitan. 
Oleh itu, dalam PdPc Seni Visual bilik darjah, penerapan KBAT boleh diaplikasi secara 
menyeluruh tidak kira bidang Sejarah dan Apresiasi Seni Visual, Seni Halus, Reka 
Bentuk, Seni Kraf dan Komunikasi Visual.  
 
Aplikasi KBAT dalam pendidikan 4.0 juga dapat dirujuk berdasarkan pandangan 
Abersek (2017) iaitu: guru perlu mencari perbezaan yang terdapat dalam 
pengetahuan interdisiplin, menggunakan strategi kontemporari yang melibatkan 
kajian dan pembelajaran berasaskan masalah, menghubungkan teknik asas dan 
komunikasi teknologi maklumat dalam pelbagai disiplin. Pendidikan RI 4.0 melibatkan 
pendidikan kendiri, kaedah penyelesaian  baharu dan perbagai jalan berfikir.  Justeru, 
guru seni Visual perlu menggunakan kaedah kontemporari atau model pengajaran dan 
pembelajaran sebagai model transdisiplin dan pendekatan penyelesaian masalah 
menggabungkan model bagaimana manusia belajar (menggunakan otak sebagai 
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teknik) sehingga akan membina kompetensi  kognitif dan sosial. Penekanan pemikiran 
kriitikal, pemikiran kreatif dan penyelesaian masalah, kolaborasi, pembelajaran 
koperatif dan dialog adalah sebagai asas yang dapat membina kognitif peringkat 
tinggi. Contohnya dalam Kajian Rekaan Seni Visual (KRSV) SPM yang melibatkan kajian, 
pencetusan idea, gubahan dan olahan idea secara kritis dan kreatif sehingga 
terhasilnya produk adalah proses yang dapat menyuburkan amalan KBAT kepada 
murid.   
 
Pembelajaran Autentik  
 
Dalam menghadapi RI 4.0, pembelajaran autentik sangat diperlukan supaya 
murid dapat menggunakan ilmu yang dipelajari dalam konteks sebenar. Merujuk 
Wiggins (1998) dan Rennert-Ariev (2005) pembelajaran autentik akan memberi kesan 
kepada guru, murid dan hubungan antara guru dan murid. Pembelajaran autentik 
harus berfokus kepada pengetahuan, pemikiran, dan kemahiran yang 
dipersembahkan dalam dunia sebenar di luar sekolah bagi menghasilkan 
pembelajaran yang baik, lebih tipikal dan bersifat prestasi. Pelaksanaan pelbagai 
strategi pembelajaran seperti portfolio, pendekatan projek, inkuiri penemuan dapat 
membantu murid berinteraksi dengan bahan, guru, dan murid lain bahkan dapat 
meningkatkan penguasaan murid dalam aspek kognitif, afektif dan psikomotor (Che 
Aleha Ladin, 2015). Menurut McMillan (2007), pengajaran dan pembelajaran autentik 
perlu digabungjalin bersama pentaksiran supaya murid dapat ditaksir apa yang diajar 
secara konsisten.  Tugasan yang diberi perlu berfokus kepada penyelesaian masalah 
hingga akhirnya murid dapat menyempurnakan tugasan sebagai orang profesional di 
lapangan dalam konteks sebenar. 
 
Beberapa kajian mendapati pembelajaran autentik dapat meningkatkan 
keyakinan guru dan murid sebagai satu kaedah pembelajaran yang bermakna dalam 
Pendidikan Seni (Azimah A. Samah, 2016; Che Aleha Ladin, 2015;  Russell & Deirdre, 
2012; Lawrence,n.d). Russell & Deirdre (2012) misalnya telah membina keyakinan 
guru permulaan sekolah rendah dalam pendidikan kesenian menggunakan prinsip 
pembelajaran autentik kerana guru permulaan didapati tidak memiliki keyakinan dan 
kemampuan diri mengajar seni, ditambah dengan kekurangan sumber, pengetahuan 
dan pengalaman.  
 
Pelajar juga perlu didedahkan dengan penggunaan teknologi dalam 
penghasilan produk Seni. Kajian Azimah A. Samah (2016) dan Lauwrence (n.d) 
mengaplikasi teknologi dalam penghasilan karya seni dan kaedah tersebut memberi 
pengalaman sebenar kepada murid yang menjurus kepada pendidikan RI 4.0.  
Pendedahan kepada pembelajaran autentik yang berfokus kepada teknologi dalam 
pelbagai bidang akan memberi hasil kerja yang berkualiti, mengatasi kelemahan 
sekiranya dibuat secara manual dan menjimatkan masa proses penghasilan karya seni. 
Misalnya, melalui PdPc catan digital, murid dilatih menghasilkan catan yang berkualiti 
dari aspek gubahan, olahan warna, interpretasi dan kreativiti dan dapat merangsang 
pembangunan kognitif (intimasi antara minda, mata dan pengetahuan sedia ada),dan 
gerakan psikomotor (Azimah A Samah, 2016). Kesan penggunaan teknologi juga akan 
menghasilkan percetakan batik digital mencapai kualiti estetik, meningkatkan kualiti 




warna, mempercepatkan kadar pengeluaran, pembangunan dakwat baru, dan 
meningkatkan bilangan cetak-kepala (Lauwrence,n.d). Walaupun percetakan batik 
digital masih belum mencapai potensi sepenuhnya, kaedah ini menawarkan teknik 
reka bentuk tekstil yang baharu dan inovatif yang sebenarnya perlu dalam RI 4.0.  
 
Selain itu, pelajar seni perlu mempunyai pengetahuan berkaitan teknologi, 
pedagogi dan kandungan (TPACK) bagi mengisi keperluan pekerjaan pada masa akan 
datang.  Kajian oleh Roslaili Anuar & Wan Zamani Wan Zakaria (2015) mendapati 
pelajar Seni UiTM bersedia belajar menggunakan teknologi dengan mudah dan 
mempunyai kemahiran teknikal yang diperlukan dalam pembelajaran Pendidikan Seni 
Visual. Keseluruhan pelajar bersetuju bahawa mereka mempunyai kandungan 
pengetahuan mencukupi dan boleh memikirkan berbagai-bagai cara menggunakan 
teknologi untuk membina pemahaman dalam Pendidikan Seni.  
   
Penerapan Kemahiran Insaniah  
 
Cabaran dan impak teknologi memerlukan sumber manusia yang bijaksana 
secara hikmah yang merentasi aspek minda dan jiwa. Kemunculan revolusi Industri 
4.0 boleh mengurangkan nilai kemanusiaan jika tidak ditangani dengan berkesan. 
Kemahiran insaniah terdapat dalam konteks pembelajaran Abad ke 21 (Faizah Abdul 
Majid et.all, 2017) perlu diaplikasi dalam PdPc Pendidikan Seni Visual. Ia menjadi nilai 
tambah yang dapat melahirkan modal insan yang kompeten dan cemerlang seperti 
yang terkandung Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025.  
 
Terdapat tujuh kemahiran insaniah iaitu kemahiran berkomunikasi, pemikiran 
kritis dan kemahiran penyelesaian masalah, kemahiran berpasukan, pembelajaran 
sepanjang hayat, kemahiran keusahawanan, etika dan moral, profesional dan 
kemahiran kepimpinan (KSSM Pendidikan Seni Visual Tingkatan 2, 2016; Nikitina & 
Furuoka, 2012).  Berdasarkan World Economic Forum (2016) kemahiran insaniah dalam 
Revolusi Industri 4.0 melibatkan 10 kemahiran iaitu kemahiran penyelesaian masalah 
yang kompeks, pemikiran kritikal, kreativiti, pengurusan manusia, perhubungan 
dengan orang lain, kepintaran emosi, penghakiman dan membuat keputusan, orentasi 
perkhidmatan, perundingan dan fleksibiliti kognitif. Cotet et.al, (2017) menyenaraikan 
dimensi kemahiran insaniah yang diperlukan dalam revolusi industri 4.0 iaitu 
kemahiran interpersonal, ketegasan peribadi, penghormatan, kekuatan diri, empati, 
keinginan, semangat kesempurnaan, disiplin diri, intellectual curiosity, budi pekerti, 
kebebasan dan kreativiti.   
 
Kajian yang dijalankan oleh Robles, (2012) mendapati beberapa kelemahan 
integrasi kemahiran insaniah di kelas iaitu disebabkan beban kerja guru, sukatan yang 
banyak dan tidak pasti pendekatan pengajaran kemahiran insaniah yang betul. 
Pengajaran kemahiran insaniah dikatakan sangat mencabar jika dibandingkan dengan 
pengajaran kemahiran dalam subjek akademik atau hard skills. Groh et.al. (2016) juga 
mendapati kesukaran untuk menilai perubahan kemahiran insaniah atau kurangnya 
kemahiran menjadi isu kepada usaha pembangunan insaniah. Penerapan kemahiran 
insaniah dapat meningkatkan penglibatan dalam pembelajaran dan menyuburkan 
kemahiran komunikasi, pemikiran kritikal dan kreativiti (KPM, 2017).   





Kualiti pengajaran guru menjadi faktor penting yang dapat menggalakkan 
pembelajaran yang berkesan di sekolah (Tang Keow Ngang, 2013). Guru Seni Visual 
perlu mengintegrasikan kemahiran insaniah sebagai elemen merentas kurikulum 
(EMK) dalam setiap tajuk pengajaran.  Misalnya, dalam PdPc Seni Visual bidang kraf 
tradisional bertajuk tembikar. Banyak aktiviti yang boleh dilakukan guru untuk 
menerapkan kemahiran insaniah seperti kemahiran interpersonal, ketegasan 
peribadi, penghormatan, kekuatan diri, keinginan, semangat kesempurnaan, disiplin 
diri, dan kreativiti yang relevan dengan pendidikan 4.0. Murid diberi peluang 
membuat eksperimen, meneroka dan mencuba teknik- teknik penghasilan tembikar 
(teknik picit, lingkaran, acuan, kepingan slap atau putaran). Proses ini dapat 
meningkatkan kreativiti dan penyelesaian masalah serta meningkatkan kesedaran 
estetik dalam diri murid. PdPc Seni yang berkesan bukan sahaja menghasilkan produk 
tetapi juga mengaitkan teknologi, sejarah dan apresiasi seni tembikar (kawasan 
penghasilan tembikar, sejarah penggunaan, jenis tembikar, bahan dan alat) yang 
pastinya dapat memupuk nilai penghargaan dan nilai budaya dalam diri murid. 
Menjalankan PdPc Seni secara berkumpulan pula membolehkan murid berkomunikasi 
(kemahiran interpersonal), bertolak ansur (budi pekerti), memupuk nilai toleransi 
terhadap kepercayaan, sikap antara agama, kaum dan budaya yang disulami dengan 
perasaan hormat-menghormati antara satu sama lain. Hasil karya yang dihasilkan dan 
dikomersialkan dijual oleh murid pula menujukkan kemahiran keusahawanan dapat 
diterapkan kepada murid.  Hasilnya satu ‘revolusi nilai’ dalam Pendidikan Seni yang 
memberi fokus kepada keperluan bagi mentransformasikan nilai-nilai konvensional 
kepada nilai-nilai murni bersifat sejagat dalam perspektif yang lebih luas dapat 
digarap. 
 
2.2 Cabaran guru Pendidikan Seni Visual merealisasikan  Revolusi Industri 4.0.  
 
Dalam menghadapi pendidikan  4.0,  adakah semua bidang dan kemahiran Seni 
Visual sesuai diajar secara maksima dan dilatih dengan memfokuskan kepada konteks 
RI 4.0? Di sinilah pentingnya kekreatifan guru menyesuaikan antara kehendak 
golobalisasi dan kandungan kurikulum seni yang telah ditetapkan kerana tidak ada 
satu panduan khusus untuk guru melaksanakannya dalam tajuk yang diajar. Kesan 
perkembangan teknologi tidak seharusnya menggugat nilai estetika seni tradisional 
dan tidak meminggirkan bidang sejarah dan apresiasi seni visual. Di samping 
menerapkan teknologi dalam pengajaran, kemahiran yang perlu ditekankan tidak 
diabaikan bagi melahirkan individu yang kreatif, berpengetahuan  dalam bidang seni, 
mempunyai kemahiran mencipta dan peka terhadap ciri-ciri estetik.  Menurut 
Shahrulnizam Ramli, Syed Alwi Syed Abu Bakar dan Sabzali Musa (2015), antara 
cabaran yang perlu ditangani kesan perkembangan teknologi maklumat dan 
komunikasi ialah kesedaran pendidik, kekurangan peralatan, sokongan pentadbir, 
tiada kurikulum bersepadu yang khusus, sikap negatif ibu bapa dan msyarakat 
terhadap seni. 
 
Masalah utama yang dihadapi ialah sejauh mana keadaan fasiliti, perkakasan 
dan peralatan, persekitaran sekolah berinternet disediakan dengan sempurna di 




semua sekolah khususnya kawasan luar bandar. Bagi mendepani RI 4.0 UNESCO 
menyarankan fasiliti sedia ada diperkembang dan diperkemas, kerana pelajar kini 
terdedah kepada dunia yang berasaskan teknologi digital, iaitu internet, 
pengkomputeran awan (cloud computing) dan media sosial yang memberi cabaran 
kepada sistem pendidikan formal.  
 
Aspek pengetahuan guru menjadi perkara penting kerana bukan semua guru 
mempunyai kemahiran dan telah didedahkan dengan alat teknologi bagi 
melaksanakan inovasi pengajaran dan pembelajaran dalam kelas. Kajian yang 
dijalankan oleh Kamaruddin Ilias dan Che Aleha Ladin (2018) mendapati pengetahuan 
guru pelatih terhadap revolusi Industri 4.0 masih berada pada tahap sederhana. Ini 
menunjukkan perlunya pendedahan dari pensyarah dan pelajar khususnya yang akan 
menjadi guru kerana guru yang akan mencorak masa depan murid. Perubahan konteks 
pembelajaran berterusan dan pengurusan maklumat terutamanya evolusi internet 
begitu mencabar konsep dan teori pendidikan tradisional, terutamanya terhadap 
konsep bilik darjah serta metod pengajaran dan pembelajaran. Kesan teknologi akan 
mengubah hubungan sosial dan generasi masa depan. Apabila program software 
dipertingkatkan, pengalaman pembelajaran berasaskan teknologi  juga perlu dikuasai. 
 
3.0 KESIMPULAN DAN CADANGAN 
 
Perkembangan Revolusi Industri memberi kesan kepada guru Seni Visual 
supaya lebih bersedia, kreatif dan inovatif melaksanakan PdPc dalam konteks 
pendidikan 4.0. Pengajaran dan pembelajaran Seni Visual memerlukan pendekatan 
berfokus kepada pelajar yang berkolaborasi serta saling bergantung antara satu sama 
lain. Pembelajaran aktif, pembelajaran berasaskan projek, penyelesaian masalah dan 
inkuiri penemuan dan pelbagai kaedah pembelajaran abad ke 21 perlu juga 
digabungjalin bersama penggunaan teknologi maklumat sebagai peranti supaya murid 
terlibat secara autentik dalam konteks masa kini. 
 
Guru bukan lagi dianggap sebagai sumber utama maklumat dengan 
berkembangnya sumber maklumat terbuka dan kandungan secara dalam talian. 
Pelajar lebih terdedah kepada teknologi akan menjadikan alat peranti sebagai medium 
pembelajaran. Walau bagaimanapun, ini bukan bermakna guru tidak diperlukan di 
bilik darjah, tetapi peranan telah beralih dari gaya kepemimpinan mengarah kepada 
gaya kepemimpinan konsultatif. Murid diberi kebebasan dalam PdPc untuk 
menyesuaikan proses pembelajaran, dibimbing dan bebas mencari maklumat di alam 
maya bagi mempertingkatkan pengetahuan mereka. Namun, keseimbangan 
penekanan yang berunsur teknologi tanpa mengabaikan penerapan kemahiran 
insaniah dan kemahiran berfikir juga amat perlu dititikberatkan mengikut acuan 
Malaysia.   
 
 Oleh itu, program latihan guru Seni Visual perlu dipelbagai, dikemas kini bagi 
menghadapi cabaran pendidikan 4.0. Guru Seni perlu kreatif, inovatif menjadikan 
pembelajaran lebih menarik relevan dengan konteks semasa. Guru Seni juga perlu 
bijaksana menterjemah, merancang dan melaksanakan PdPc di bilik darjah supaya 
dapat menyediakan satu rentetan pembelajaran yang mampu membentuk 
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Motif merupakan salah satu simbol budaya dalam masyarakat melayu setempat. Tembikar tradisional 
Mambong mempunyai motif tersendiri yang terdapat pada permukaan badan jasad belanga, periuk, 
buyung, geluk, guri tanah dan bekas perasapan badan. Kajian ini dapat mengetahui perbezaan motif 
lama dan baru pada produk tembikar. Pemerhatian secara terus dan merekodkan dijalankan bagi 
mendapatkan data yang lengkap. Kaedah dokumentasi disertai dengan ilustrasi visual terperinci pada 
motif tembikar. Hasil kajian ini didapati tembikar lama mempunyai ragam hias motif yang sarat dan 
harmoni. Terdapat beberapa produk baru yang menggunakan acuan seperti bekas perasapan dan 
periuk kukusan di mana produk akhirnya tidak kemas.  Jumlah motif yang terdapat pada tembikar lama 
adalah 39 jenis manakala hanya 3 motif pada tembikar baharu. Kesimpulannya, bilangan motif yang 
sedikit pada tembikar baharu akan mempengaruhi minat masyarakat dan memberi kesan terhadap 
pengeluaran pembuatan tembikar tradisonal mambong ini. Hal ini menujukkan petanda awal adanya 
penurunan dalam penggunaan seni tembikar melayu Kelantan dan berkemungkinan akan dilupakan 
pada masa akan datang. 
 
Kata Kunci : Mambong, Motif, Ragam Hias, Tembikar 





Keunikkan tembikar Mambong merupakan satu kebanggaan peninggalan hasil seni di 
Kelantan yang wujud sejak tahun 1868. Kampung Jelapang, Mambong di dalam daerah Kuala 
Krai merupakan bermulanya kewujudan tembikar tradisional Mambong. Penghasilan 
tembikar tradisional Mambong telah mempamerkan serta memperjelaskan tentang 
kemahiran dan kebijaksanaan pemikiran masyarakat di Kampung Mambong untuk mencipta 
barangan dari tanah liat sebagai alat keperluan fizikal dan rohani (Tajul Suhaizam Said, 
Harozila Ramli, 2011). Perbandingan ragam hias tembikar Mambong lama dan baharu telah 
dijalankan.Maksud Baharu dalam kajian ini adalah merujuk kepada produk yang masih 
dihasilkan pada masa kini iaitu tahun 2013-2018. Lama pula memberi erti tembikar yang 
berada di Muzium mengikut tarikh penemuannya. 
 
2. Kajian Perpustakaan 
Tembikar telah dikenali sejak manusia pandai bercucuk tanam lagi. Manusia pada 
waktu ini mula pandai menfaatkan tanah untuk membuat produktembikar yang bertujuan 
untuk memasak dan menyimpan bahan makanan yang telah dimasak. Tembikar daripada 
tanah liat akan dibentuk seperti takungan yang menjadi satu keperluan hidup setelah 
mempelajari bahawa tanah liat akan menjadi keras dan tahan apabila dibakar pada suhu 
tinggi.Tembikar dihasilkan secara meluas dan dikembangkan untuk memasak, menyimpan 
makanan serta minuman. (Gardner,1978; Thomas,1982; Zhiyans&Cheng,1984). Mengikut 
kepercayaan orang melayu terdahulu, air yang disimpan dalam bekas tembikar menjadi lebih 
sejuk dan makanan yang dimasak dalam tembikar lebih enak dan mempunyai aroma 
tersendiri.  
 
Tembikar merupakan satu unsur penting dalam memahami dan mengetahui 
perkembangan sejarah kebudayaan masyarakat. Ianya melambangkankeupayaan manusia 
zaman prasejarah menembusi satu kaedah pembuatan dan pengeluaran atau teknologi bagi 
kesejahteraan masyarakat tersebut (Taha, 2000). Komponen asas bagi keindahan dalam seni 
tembikar tradisi melayu perlu mempunyai falsafah, nilai estetika, elemen dan prinsip seni reka 














 Rajah 1 menujukkan Jeti untuk ke Kampung Jelapang, Mambong di Kuala Krai yang 
masih mengekalkan tembikar tradisi Mambong, Kelantan yang diagungkan. Kepentingan dan 
faedahnya perlu diberi penghargaan dan apresiasi terhadap kepelbagaian nilai-nilai estetik 
yang ada pada tembikar tradisi ini. Penghasilan barangan tembikar Mambong bukan sekadar 
bentuk dan fungsinya tetapi turut memperlihatkan luahan ekspresi estetika. (Shuhaizam, 
2007) 
Rajah 1:Jeti Di Kawasan Perusahaan tembikar 





Tembikar Mambong mempunyai ragam hias yang berunsurkan persekitaran 
tempatan yang mempunyai reka corak motif geometri dan organik. Ragam hias geometri ini 
berdasarkan garis, titik, dan bentuk yang berunsur garisan di mana kebiasaan susunan garisan 
panjang melilit serta bersilang dijadikan motif tembikar( Siti Mariam, 2015). Bentuk dan ragam 
hias yang terdapat pada seni tembikar Mambong melambangkan keunikan penciptaan tukang 
pandai Melayu. Barangan tembikar Mambong yang dihasilkan di Kelantan dapat dibezakan 
dari tembikar negeri lain di Malaysia melalui ragam hias, reka bentuk atau warnanya. Setiap 
negeri mempunyai teknik pembuatan yang tersendiri serta dipengaruhi oleh budaya dan latar 
belakang si pembuat.  
 
Ragam hias membawa maksud yang sama dengan ‘ornamen’ dalam bahasa Yunani. 
‘ornamen’ atau ‘ornare’ membawa maksud menghiasi atau hiasan pada sesuatu karya seni. 
Dalam penghasilan sesuatu karya seni, menghias adalah satu keperluan untuk mengisi 
kekosongan pada permukaan produk supaya indah. Ragam hias juga mempunyai makna 
simbolik yang tersurat dan tersirat. Alam semula jadi telah dijadikan sumber inspirasi di dalam 
pembuatan tembikar manakala budaya orang-orang melayu yang penuh dengan adat, 
kepercayaan dan agama Islam menjadi sumber rujukan ketika itu. Penciptaan simbolik yang 
wujud dalam kesenian tembikar melayu merupakan lahir daripada inspirasi dan ilham 
‘semangat padi’( Ayob, 2010).  
 
Selain daripada sumber alam, haiwan juga menjadi salah satu sumber simbolik pada 
kesenian tembikar melayu. Simbol haiwan adalah sama seperti manusia, dimana manusia 
hidup bermasyarakat dan dikurniakan keupayaan yang telah lama diperakui bahawa manusia 
adalah simbol pengeluar, simbol penggunaan dan simbol dikuasai makhluk. Penciptaan dan 
penggunaan simbol merupakan sesuatu yang tersendiri dalam tingkah laku dan pemikiran 
manusia (Cassirer, 1944). 
 
Penciptaan motif dari sudut hiasan dan reka bentuk seni rupa melayu lebih cenderung 
kepada unsur-unsur alam semula jadi dan unsur penciptaan atau geometrik di dalam karya 
seni yang terhasil daripada imaginasi dan kreativiti dalam diri melayu tersendiri. Imaginasi 
tercipta daripada sumber inspirasi alam dan pengalaman hidup meneliti sifat unsur-unsur 
tersebut. Motif yang berunsurkan flora, fauna dan asosiasi mistikal telah menghasilkan seni 
rupa yang unik sifatnya. Ini menunjukkan orang –orang melayu suka memerhati alam 
sekeliling untuk mencari ilham bagi menghasilkan barangan seni (Hamidon ,2002) 
 
Sumber inspirasi diperoleh daripada tumbuh-tumbuhan, alam semula jadi, haiwan, 
kosmos, geometri, manusia, benda ,al-Quran, hadith, kata-kata hikmat dan puisi.Sumber 
inspirasi ini akan diolah dan dihayati menjadi motif, corak pola yang pelbagai sifat sehingga 
dapat digunakan pada barangan. Tumbuh-tumbuhan dan alam semula jadi amat rapat dengan 
masyarakat Melayu di Malaysia kerana iklim tropika yang menyuburkan tumbuhan hidup 
sepanjang tahun dengan pelbagai flora yang cantik dan menarik.   
 
Tumbuh-tumbuhan akan diolah dan digubah menjadi motif seperti pokok sulur 
kacang, pokok bunga matahari, pucuk rebung, tampuk manggis, bunga teratai, kiambang 
bertaut dan melur. Dalam gubahan motif ini, rekaan menekankan asas simetri atau 
keseimbangan dalam pola motif supaya lebih teratur dan bersifat refleksi. Rekaan motif ini 
tidak ditiru bulat-bulat dari sumber asal tapi ia digubah mengikut alunannya. Maka, inspirasi 
adalah dari alam semula jadi ciptaan tuhan, tetapi kretivitinya tetap dari manusia.( Hamidon, 
2002) . Kenyataan ini disokong oleh Plato (428-354SM), yang menyatakan seni ialah satu 
kegiatan peniruan yang berasal daripada idea yang wujud lebih awal sehingga lahir bentuk 




ilusi dan suatu bentuk hakikat kesempurnaan yang wujud pada alam dengan hasil tanggapan 
dan pengamatan terhadap objek-objek di dunia ini. 
 
3. Pernyataan masalah 
Tembikar Mambong adalah salah satu warisan kraftangan yang perlu diambil 
perhatian kerana masih tidak diketahui kewujudannya oleh ramai masyarakat 
berbanding labu sayong dan tembikar Sarawak dan penggunaan motif dan ragam hias 
tembikar Mambong baharu tidak sama dengan tembikar Mambong dahulu.Tembikar 
Mambong di Kelantan bukan sahaja terkenal kerana keunikan bentuknya juga teknik 
malah terkenal dengan nilai estetik tradisional dan konsep seni melayunya (Suhaizam 
2011). Walaupun Tembikar Mambong telah dikaji oleh beberapa kumpulan pengkaji 
tempatan akan tetapi, tiada seorang pun yang telah membuat perbandingan antara 
tembikar dahulu dan tembikar Mambong masa kini untuk mengenal pasti sama ada 
ianya adalah warisan yang telah di perturunkan dan juga serta dan diperluaskan 
pembinaannya.  
 
Oleh itu, kajian ini adalah bertujuan mencapai perbandingan antara ragam hias 
tembikar Mambong dahulu dan masa kini. Kajian ini juga memberi pandangan 
terperinciuntuk mengenal pasti samada nilai warisan pembuatan tembikar Mambong 
mencapai tahap dipertingkatkan, dikekalkan atau dimansuhkan sepanjang zaman. 
Kajian ini juga bertitik tolak daripada beberapa sorotan kajian yang didapati bilangan 
penulisan tembikar Mambong masih perlu diperbanyakkan untuk mengekalkan 
warisan tembikar tradisional tempatan ini sebagai pemangkin utama kepada 
pembangunan industri seramik di seluruh Malaysia (Darus & Manaf, 2005) 
 
4. Metodologi 
Kaedah kajian kualitatif ini berdasarkan kepada pendokumentasian, 
pemerhatian dan kajian mendalam terhadap ragam hias pada tembikar Mambong. 
Data-data yang dikumpulkan adalah dalam bentuk perkataan, jurnal-jurnal berwasit, 
artifak, karya-karya tembikar yang dikaji, nota lapangan dan audio visual. Dokumen 
bagi penyelidikan ini dan sumber prima diperoleh melalui beberapa tempat yang 
mempamerkan tembikar Mambong yang telah dikenal pasti untuk mendapatkan 
maklumat tentang kajian tembikar ini. Penyelidik memberi tumpuan kepada individu, 
kumpulan, dan keseluruhan masyarakat, teknologi data seperti sejarah hidup, 
dokumen, persejarahan dan temubual secara mendalam termasuk pemerhatian 
peserta (Bruce, 2001 ; Piaw, 2006). 
 




Kajian ini juga akan didasari dengan pendekatan konsep, teori dan prinsip yang 
dijadikan sebagai panduan bagi kaedah mengkaji perbandingan reka bentuk, corak 
dan ragam hias tembikar tradisional Kelantan. Kerangka kajian ini akan melibatkan 
konsep yang di utarakan oleh Model formalisme kritikan seni yang diperkenalkan oleh 
Edmund Feldman, Profesor Seni di University of Georgia, (1967).Hasil dari gabungan 
empat fasa teori Feldman (Rajah 2) ini akan mewujudkan satu kerangka kajian yang 
dapat memberi penjelasan terhadap reka bentuk dan nilai seni tembikar tradisional 
Kelantan. Teori ini dapat membangunkan kajian dengan mudah melalui empat 















Rajah 2: Fasa Teori Feldman 
 
Kajian perbandingan dalam pendidikan telah meletakkan alam semula jadi dan 
memeriksa fenomena pendidikan di tempat-tempat yang berbeza. Secara tradisinya, 
kajian ini telah diambil sebagai unit analisis utama bagi makro sosial unit khususnya 
negara dan bangsa. 
 
Kajian ini mengaplikasikan analisis data secara kualitatif. Model Bereday 
dirujukbagi  membandingkan produk tembikar dulu dan kini berdasarkan atasn teori 
Feldman.  Model ini juga telah diubah mengikut kesesuaian kajian perbandingan 
tembikar lama dan baru.Model Bereday juga dijalankan dalam membuat kajian 
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Rajah 3 Bereday’s Model untuk Kajian Perbandingan  
(Diubah suai daripada Maria Mazon 2007) 
 
Bereday’s Model’ (Rajah 3) ini dapat membantu dalam mengkaji perbandingan 
reka bentuk pada tembikar tradisional Mambong lama dan baru yang berdasarkan 
atas teori Feldman melalui kajian kualitatif. Kesahihan menentukan sejauh mana 
pengkaji melaksanakan pemerhatian dan interpretasi dengan tepat dan benar.Kajian 
perbandingan dalam seni reka telah menjadi salah satu idea dalam perletakan inovasi 
produk tempatan. Ia juga merupakan fenomena kemahiran kreativiti pada produk 
tembikar melayu di kawasan yang sama tetapi berbeza abad. Kajian tembikar melayu 
Kelantan telah diambil sebagai unit untuk dikaji. Dalam ‘Bereday’s Model’ terdapat 
empat susunan yang perlu diikuti untuk mengahasilkan kajian perbandingan iaitu I 




















Result of analysis 
 
Jadual 1 merupakan perbandingan yang akan dijalankan adalah dari segi, motif 
dan  ragam hias pada enam jenis tembikar tradisional  Kelantan iaitu periuk tanah, 
buyung, geluk, periuk kukusan, perasapan dan belanga.  
 
Jadual 1: Perbezaan Tembikar Lama dan Baharu 
















Analisis motif dan ragam hias pada tembikar Mambong membukti bahawa 
Halimah binti Said, seorang pembuat tembikar Mambong di Kampung Jelapang 
menyatakan bahawa pembuat tembikar Mambong menghasilkan sesuatu reka corak 
hanya mengikut cita rasa tersendiri, tanpa mengetahui maksud yang tersirat dan 
inspirasi dalam penghasilan motif dan ragam hias. 
 
Terdapat beberapa motif yang baru yang telah ditambah dan diguna pakai 
pada tembikar Mambong Baru seperti daun kecil, bunga padi dan huruf S, manakala 
motif-motif yang masih dikekalkan adalah bunga pecah empat, gunungan timbul, 
gunungan tiga dimensi, daun, siku keluang, garisan selang seli titik-titik, titik-titik, 























Jadual 2: Analisis Keseluruhan Motif Pada Tembikar Lama Dan Baru 
NAMA MOTIF LAMA BARU 
Bunga tanjung ∕  
Bunga lawang ∕  
Bunga cengkih ∕  
Bunga pecah empat ∕  
Huruf ‘S’  ∕ 
Bunga kelapa ∕  
Pucuk rebung ∕  
Bunga cakar ayam ∕  
Bunga padi  ∕ 
Huruf X ∕  
Bunga kedudut ∕  
Siku keluang  ∕ ∕ 
garisan selang seli titik titik ∕ ∕ 
rantai perak ∕  
panai ∕  
Bunga pecah enam ∕  
Pucuk rebung ∕ ∕ 
Gelang puyuh ∕  
Titik –titik ∕ ∕ 
Selang seli berlapis ∕ ∕ 
Bulatan ∕  
Ivy (love) ∕  
Garis gelombang ∕  
Tanduk kerbau ∕  
Bunga pecah empat ∕ ∕ 
Gunungan timbul ∕ ∕ 
Balung ayam tiga dimensi ∕  
Gunungan ∕  
Balung ayam ∕  
Bunga pecah lapan ∕  
Gunungan tiga dimensi ∕ ∕ 
Daun  ∕ ∕ 
Kisi-kisi ∕ ∕ 
Kubah ∕ ∕ 
Bintang  ∕  




Bentuk V ∕ ∕ 
Tulang ikan  ∕  
Bulan sabit  ∕  
Silang pangkah ∕  
Daun kecil  ∕ 
Meander(motif Petak Pilin) ∕  
Potong ketupat ∕  
 
Jadual 2, menunjukkan data keseluruhan motif yang terdapat pada kesemua 
jenis tembikar Mambong lama dan baru iaitu belanga, periuk kukusan, perasapan, 
buyung , periuk tanah, dan geluk. Terdapat 39 jenis Motif pada tembikar lama yang 
diolah dalam pelbagai ragam hias yang menarik dan unik. Manakala motif pada 
tembikar baru pula hanya terdapat 15 jenis motif sahaja yang masih kekal. Kajian 
perbandingan ini menunjukkan lebih separuh daripada kreativiti asal dalam 
penghasilan motif dan ragam hias telah hilang pada masa kini. 
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Jadual 3 : Keterangan Motif Pada Tembikar Lama Dan Baru 




Unsur Asal- Alam  : Tumbuhan, 
Elemen Dasar         : Garis Berhubung, 
Gaya                       : Geometrik, 
Teknik                    : Kelar/Garis/Tekap. 
Pengaruh Motif    :  Melayu 
Maksud                  : Simbol keramahan dan 
ucapan selamat datang kepada tetamu 
(Rahmah & Nor, 2002) Memikat hati dan 
perasaan manusia (Othman Mohd. Yatim, 
1979) 
Tanda kecerian, keriangan, dan kegembiraan 





Unsur Asal- Alam  : Tumbuhan, 
Elemen Dasar        : Garis Berhubung, 
Gaya                       : Geometrik/Organik 
Teknik Membuat   : Kelar/Garis/Tempel/Ukir. 
Pengaruh Motif      :  Melayu 
Maksud                  : Simbol muafakat, saling 
membantu dan saling memberi manfaat 




Unsur asal-alam        : tumbuhan, 
Elemen dasar            : garis berhubung, 
Nama motif               : bunga cengkih, 
Gaya                          : geometrik/organik, 
Teknik membuat       : kelar/garis/tekap. 
Pengaruh motif         : Melayu 
Maksud                     : simbol kesopanan kerana 
Mempunyai keharuman tersendiri 
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Bunga Pecah Empat 
 
Unsur asal-alam         : Tumbuhan, 
Elemen dasar             : Garis berhubung, 
Gaya                          : geometrik/organik, 
Teknik membuat       : kelar/garis/tekap. 
Pengaruh motif          : Melayu 
Maksud                      : Melambangkan unsur 
kosmologi iaitu unsur –unsur tanah, air, api 
dan angin ( Hamdan, 1998),kerangka 
perubatan dan kesihatan (Awang, 2006) 
S Berganda Geluk  
Unsur asal-alam         : tumbuhan, 
Elemen dasar             : garis berhubung, 
Gaya                           : geometrik/organik, 
Teknik membuat        : kelar/garis/ukir. 
Pengaruh motif          :  melayu 




Unsur asal-alam         : tumbuhan, 
Elemen dasar             : garis titik, 
Gaya                           : geometrik/organik, 
Teknik membuat        :kelar/garis/tempel/ukir. 
Pengaruh motif           :  melayu 
Maksud                       : Lambang Kesuburan 





Unsur asal-alam         : tumbuhan, 
Elemen dasar             : garis berhubung, 
Gaya                          : geometrik/organik, 
Teknik membuat       : kelar/tekap/warna. 
Maksud                      :Membawa maksud 
bersatu padu, cara hidup seimbang, adil, 
saksama, jernih lagi hening (Shafie, 
1997).Sudut simbolisme- kuat, tabah, 
kesuburan,daya tahan dan merendah diri 
(Arba’iyah, 2010).  simbol hikmat kesuburan 
yang menyerupai ‘pohon hayat’ dan ‘bunga 
semangat’ sebagai manifestasi alam 
semulajadi (Jamal, 1992) 
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Unsur asal-alam         :tumbuhan, 
Elemen dasar             : garis berhubung, 
Gaya                          : geometrik/organik, 
Teknik membuat       :kelar/garis. 
Pengaruh motif          :  melayu 




Unsur asal-alam         :tumbuhan, 
Elemen dasar             : garis berhubung, 
Gaya                          : geometrik/organik, 
Teknik membuat       : kelar/garis/tekap. 
Pengaruh motif          :  melayu 
Maksud                      :Lambang Budi iaitu 
menjadi kemakmuran dan kemurahan rezeki 
Mempunyai semangat dan memaparkan sifat  
perempuan. 
 










Unsur asal-alam            :tumbuhan, 
Elemen dasar                :garis berhubung, 
Gaya                             : geometrik 
Teknik membuat           :kelar/garis/tekap. 




Unsur asal-alam           ;tumbuhan, 
Elemen dasar                ;garis berhubung, 
Nama motif                  ; putik, 
Gaya                              ; organik, 
Teknik membuat           ;kelar/garis/tekap 
Pengaruh motif             : tidak kenalpasti 
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Unsur asal             : titik dan garis geometrik, 
Elemen dasar        : titik , 
Nama motif          : garisan selang seli titik titik 
Gaya                     : geometrik, 
Teknik membuat  : kelar/garis/tekap. 
Pengaruh motif      :  melayu 















Unsur asal       : gabungan motif  Panai, garisan 
dan rantai perak 
Elemen dasar           : garis lengkung, 
Nama motif              :  rantai perak, 
Gaya                         : geometrik, 
Teknik                      :kelar/guris/tempel  
Pengaruh motif          :  melayu 
Maksud                     : tidak kenalpasti 
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Gabungan Motif Rantai Perak 
Dan Garisan Titik 
Unsur asal                 : titik dan garis geometrik 
dan rantai perak 
Gaya                          : geometrik, 
Teknik membuat       : kelar/garis/tekap. 
Pengaruh motif           :  melayu 
Maksud                      : tidak kenalpasti 
 
 
Gabungan Bulat, Bunga Pecah 
Enam Dan Pucuk Rebung 
Unsur asal- alam      : tumbuhan 
Elemen dasar            : garis berhubung, 
Gaya                         :  geometrik/organik, 
Teknik membuat       : kelar/guris/tekap 
Pengaruh motif         :  melayu 
Maksud                    : tidak kenalpasti 
Gabungan Rantai Perak, Panai 




Unsur asal- alam    : tumbuhan , geometrik 
Elemen dasar          : garis berhubung, 
Gaya                       : geometrik/organik, 
Teknik membuat    : kelar/guris/tekap 
Pengaruh motif      :  melayu 
Maksud                  : tidak kenalpasti 
Potong Ketupat / Potong Wajik 
 
 
Unsur asal           : bentuk dan ruang geometrik 
Elemen dasar          : segi serong, 
Gaya                       : geometrik/organik, 
Teknik membuat    :tebuk/warna/garis 
Pengaruh motif      :  melayu 
Maksud                  : tidak kenalpasti 
534 7TH INTERNATIONAL SEMINAR ON NUSANTARA HERITAGE
 






Unsur asal            : titik dan garis geometrik 
Elemen dasar       : titik, 
Gaya                     : geometrik, 
Teknik membuat   :kelar/garis/tekap. 
Pengaruh motif      :  melayu 
Maksud                  :  tidak kenalpasti 
Ivy (Love) Unsur asal              : titik dan garis geometrik 
Elemen dasar         :  titik,  
Gaya                       : geometrik, 
Teknik membuat    :  kelar/garis/tekap. 
Pengaruh motif      :  tidak kenalpasti 
Maksud                  : tidak kenalpasti 
Garis Gelombang  Unsur asal              : titik dan garis geometrik 
Elemen dasar         :  titik, 
Gaya                      : geometrik, 
Teknik membuat   : kelar/garis/tekap. 
Pengaruh motif      :  tidak kenalpasti 
Maksud                  : tidak kenalpasti 
 
Gabungan Bunga Pecah Enam 
Dan Rantai Perak 
 
Unsur asal- alam       : tumbuhan 
Elemen dasar            : garis berhubung, 
Gaya                         : geometrik/organik, 
Teknik membuat      : kelar/guris/tekap 
Pengaruh motif      :  tidak kenalpasti 
Maksud                  : tidak kenalpasti 
 
Bunga Pecah Enam / Lapan 
Unsur asal- alam      :tumbuhan 
Elemen dasar            : garis berhubung, 
Gaya                         : geometrik/organik, 
Teknik membuat       : kelar/guris/tekap 
Maksud                     : lambang kepandaian 
orang dahulu yang amat menitik beratkan soal 
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Kajian ini berjaya menunjukkan hasil penyelidikan yang mampu menjawab isu utama serta 
pertanyaan penyelidikan yang ditimbulkan berkaitan dengan perkembangan dan penghasilan seni 
tembikar tradisional di Kelantan.Hasil kajian ini telah mengenal pasti reka bentuk, motif dan corak 
pada produk tembikar Mambong lama dan baru. Di samping mendalami perkembangan motif dan 
reka bentuk tembikar Mambong, kajian ini juga membandingkan reka bentuk motif dan corak pada 
tembikar lama dan baru merujuk teori Bereday’s.  
Bulan Sabit Unsur asal- alam     :tumbuhan 
Elemen dasar           : garis berhubung, 
Gaya                        ; geometrik/organik, 
Teknik membuat     ;kelar/guris/tekap 
Maksud                    : lambang islam bagi orang 







Unsur asal            : titik dan garis geometrik 
Elemen dasar       : Kepala paku 
Gaya                     : geometrik, 
Teknik membuat   :kelar/garis/tekap. 
Pengaruh motif      : tiada 





Unsur asal            : titik dan garis geometrik 
Elemen dasar       : titik 
Gaya                     : geometrik, 
Teknik membuat   :kelar/garis/tekap. 
Pengaruh motif      : tiada 
Maksud                  : tidak dikenal pasti 
 
 
Motif  ‘S’  Pilin Segi Empat 
(Shau) 
 
Unsur asal            : titik dan garis geometrik 
Elemen dasar       : titik, 
Gaya                     : geometrik, 
Teknik membuat   :kelar/garis/tekap. 
Pengaruh motif      :  China 
Maksud                  : tidak dikenal pasti 
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Dari hasil kajian kes, ia menunjukkan perbandingan tembikar lama dan baru dan terbukti yang 
mempunyai nilai seni. Reka bentuk dan ragam hias motif yang paling baik ialah pada tembikar lama. 
Ia mencerminkan hasil kerja tangan yang halus dan mempunyai penuh makna yang tersirat. Reka 
bentuknya tembikar lama unik dan kuat jasadnya berbanding yang baru. Ragam hias motifnya pula 
sarat dan harmoni. Daripada pemerhatian, kekemasan produk tembikar lama lebih baik berbanding 
tembikar baru. Terdapat beberapa produk tembikar baruseperti bekas perasapan dan periuk kukusan 
yang menggunakan acuan yang menunjukkan produk akhir yang tidak kemas.  
 
Penggunaan motif pula diambil dari alam sekeliling dan terdapat juga beberapa pengaruh 
daripada Islam, Hindu  dan Buddha.  Dari segi kegunaan dan dan fungsi tembikar pula, kajian kes 
menunjukkan tembikar Mambong  tidak lagi diguna sebagai barangan dapur dan hanya pakai 
digunakan sebagai perhiasan dan semata-mata. Masyarakat Kampung Jelapang, Mambong sendiri 
menggunakan barang plastik dan tembaga.Penggunaan barangan tembikar sudah semakin 
berkurangan kerana kegunaan tersebut telah diambil alih oleh bahan-bahan baru yang lebih tahan 
lama, mudah dibuat, cepat diperoleh dan boleh dengan harga yang berpatutan seperti aluminium, 
kaca, dan sebagainya. Sikap pengusaha yang tidak berani mencuba suatu yang baru menyukarkan 
tembikar Mambong diberi peningkatan dan nilai yang sepatutnya. Penggunaan motif dan ragam hias 
yang kurang berserta tempahan yang semakin kurang ini menunjukkan tahap sambutan terhadap seni 
tembikar tradisional ini sangat rendah. Ini adalah petanda awal yang menunjukkan penggunaan seni 





Berdasarkan kajian ini, masyarakat tempatan mahupun dunia dapat mengetahui 
perkembangan tembikar tradisional kelantan sehingga hari ini. Kajian ini dapat membandingkan kualiti 
nilai seni pada Tembikar Tradisi Mambong yang dulu dan kini. Kajian ini dapat memberi manfaat 
kepada pengusaha seramik tradisional untuk meningkatkan lagi nilai seni yang bersesuaian dengan 
selera pengguna dan jiwa masyarakat hari ini sebagai penyambung warisan buat akan datang.  
 
Kajian ini dapat memberikan dimensi baru kepada pengusaha-pengusaha kini untuk 
menghasilkan produk dan lebih produktif dan bersungguh-sungguh dengan tanpa meninggalkan 
warisan seni nenek moyang kita. Kajian ini juga dapat membantu pengusaha seramik di Malaysia kini 
terutama di Mambong, Kuala Krai bagi memperkembangkan seni kraftangan mereka serta menyusun 
strategi proses pengeluaran seramik dengan lebih rapi untuk generasi sekarang melalui rujukan hasil 
produk zaman dahulu. Justeru itu, industri tembikar tersebut perlu mengekalkan satu reka corak yang 
dapat menggambarkan lambang imej budaya setempat. Perkara ini boleh mengembalikan suatu 
penciptaan warisan yang amat berharga. Adalah diharapkan melalui penemuan kajian ini, dapat 





Setinggi-tinggi terima kasih kepada pihak Muzium Kelantan, Perbadanan Kraftangan Kelantan 
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ABSTRAK 
Kajian ini adalah berkaitan dengan bagaimana menilai dan meningkatkan prestasi peralatan 
industri etak salai Kelantan. Peralatan yang difokuskan adalah penyalai dan juga kiosk. Objektif utama 
adalah untuk menilai kelemahan produk dan punca yang terlibat, analisis masalah yang paling kritikal, 
mencadangkan dan memilih penyelesaian terbaik. Dalam aspek ergonomik misalnya, ia merupakan 
salah satu aspek yang mempunyai pengaruh yang besar terhadap sesebuah industri termasuklah 
industri etak salai Kelantan sebagaimana menurut  Prof. Dr. Ralph Bruderb dan Dr. Begona Toledo 
(2012), terdapat tahap yang berbeza di mana ergonomik boleh memberi kesan terhadap sesebuah 
industri iaitu tahap pengeluaran, tahap tenaga kerja dan tahap perniagaan. Kesemua tahap ini adalah 
sama seperti yang terdapat di dalam industri etak salai dan ia sekali gus membuktikan bahawa 
ergonomik juga mempengaruhi industri ini. Pada peringkat awal kajian, keputusan yang diperolehi 
menunjukkan terdapat bebarapa kelemahan dan kekurangan pada peralatan yang hendak difokuskan. 
Menggunakan kaedah reka bentuk dan pembangunan produk membantu mencari penyelesaian yang 
cekap dan berkesan yang dapat meningkatkan prestasi produk, sehingga meningkatkan daya saing ke 
tahap yang lebih tinggi selaras dengan industri makanan yang lain. Sumbangan utama kajian ini adalah 
memperkenalkan satu kaedah yang baru dan tepat dalam menghasilkan produk etak salai yang 
berkualiti kepada usahawan etak salai sekali gus dapat menjana ekonomi yang lebih baik. Sebagai 
kesimpulannya, kajian ini akan dapat memacu aset nilai warisan negeri Kelantan yang berkait rapat 
dengan jati diri Melayu Nusantara dalam menempuhi era industri evolusi 4.0 dengan lebih mampan 
dan berdaya saing.  
 
Kata kunci : Kiosk, penyalai, Etak Salai, Teknologi, Warisan 
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Kajian ini adalah mengenai peralatan yang digunakan dalam perusahaan etak salai Kelantan 
iaitu kiosk penyalai. Segala maklumat dan data berkaitan reka bentuk, konsep, identiti, unsur, 
ergonomik, nilai estetika dan budaya yang terdapat pada peralatan yang terlibat dengan perusahaan 
etok akan dikaji dan direkodkan. Usahawan etok akan menjadi rujukan di dalam kajian ini. Data 
daripada kajian yang dilakukan oleh penyelidik sebelum ini juga akan diambil kira. Idea utama kajian 
ini adalah untuk menganalisis reka bentuk dan konsep peralatan dan kelengkapan yang digunakan 
oleh pengusaha etok pada masa lepas, hari ini dan akan datang. Elemen – elemen baharu dan moden 
mungkin sedikit sebanyak boleh diterapkan bagi tujuan penambahbaikan dalam aspek kepenggunaan 
dan nilai komersial yang bersesuaian dengan zaman disamping unsur-unsur dan nilai – nilai warisan 
yang terdapat padanya terus dikekalkan dalam memastikan kemampanan ekonomi perusahaan etok 
tersebut menjadi lebih baik.  
 
KAJIAN LITERATUR 
Antara peralatan dan bahan yang diketahui digunakan untuk perusahaan etak adalah 
pengokok, penyalai dan pembungkus etak. Ini adalah alatan biasa yang boleh dikatakan agak popular. 
Ini adalah hasil temu bual dengan seorang tokoh yang terlibat dengan perusahaan etak salai yang 
bernama Ismail Mat Diah, 62 Tahun. Menurut beliau, peralatan ini juga mengalami perubahan 
mengikut zaman dan berkemungkinan perubahan akan berlaku lagi pada masa akan datang. 
Walaupun begitu, sesetengah aspek haruslah dikekalkan kerana ianya adalah satu proses 
penambahbaikkan untuk menjadikannya lebih relevan dan menepati kehendak.  
Menurut respon daripada pihak The United Nations Educational, Scientific and Cultural 
Organisation (UNESCO) 2017 , ‘Protecting’ or ‘safeguarding’? : To be kept alive, intangible cultural 
heritage must be relevant to the community, continuously recreated and transmitted from one 
generation to another. There is a risk that certain elements of intangible cultural heritage could die 
out or disappear without help, but safeguarding does not mean protection or conservation in the usual 
sense, as this may cause intangible cultural heritage to become fixed or frozen. 'Safeguarding' means 
ensuring the viability of the intangible cultural heritage, that is ensuring its continuous recreation and 
transmission. Safeguarding intangible cultural heritage is about the transferring of knowledge, skills 
and meaning. It focuses on the processes involved in transmitting, or communicating it from 
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generation to generation, rather than on the production of its concrete manifestations, such as dance 
performances, songs, music instruments or crafts. 
Sebagai mana petikan tersebut, sesuatu unsur budaya itu hendaklah dipelihara supaya tidak mati 
ataupun lupus. Namun harus diingat bahawa maksud memelihara disini adalah memastikan 
kelangsungan sesuatu budaya atau warisan seiring dengan zaman pada ketika itu. Namun begitu, 
sebarang penambahbaikkan haruslah tidak merosakkan nilai – nilai asal unsur budaya dan warisan 
tersebut.  Menurut Habibah Ahmad (2011), usaha kedua-dua negeri ( Kelantan dan Terengganu ) 
dalam meningkatkan produk ini ternyata mengarah kepada makanan yang mempunyai kegemaran 
penduduk luar dan dapat dikomersilkan kepada masyarakat bandar seperti Kuala Lumpur. Negeri 
Kelantan mempunyai citra yang lebih memberangsangkan dari segi tarikan makanan dan minuman 
ini. Ini jelas menunjukkan bahawa dari segi aspek budaya makanan, Kelantan adalah sebuah negeri 
yang berpotensi. 
Menurut kajian daripada Habibah Ahmad (2011), etok berada dalam ketegori aset yang tidak 
diberi perhatian seperti yang digambarkan didalam jadual 2.1 : 


















Masjid Lama Mulong √  
Masjid Kg. Laut √  
Masjid Kota  √ 
Masjid Langgar  √ 
Rumah Api Tumpat  √ 
Bank Pitis  √ 
Jambatan Bijih  √ 
Istana Sri Akar √  
Istana Balai Besar √  
Wayang Kulit √  
Mak Yong √  
Menora  √ 
Main Puteri  √ 
Dikir Barat √  
Tarian Asyik  √ 
Tembaga  √ 
Ukiran Kayu √  
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Tembikar  √ 





Nasi Kerabu √  
Akok √  
Tahik Itik  √ 
Budu √  
Etok  √ 
 
Table 2.1 :     Produk budaya di Kelantan 
Justeru itu, kajian yang dijalankan ini adalah sangat penting dalam menjaga, memelihara dan 
mengangkat kembali budaya warisan etok ini. 
 
PERNYATAAN MASALAH 
Etak salai merupakan salah satu makanan tradisi Kelantan. Perusahaan etak salai ini kurang 
mendapat perhatian daripada pihak kerajaan di mana ia dapat dibuktikan melalui satu kaji selidik yang 
telah dijalankan dalam kalangan peniaga etak dan juga orang awam yang menunjukkan sebanyak 
63.9% peniaga etak dan orang awam bersetuju dengan pernyataan tersebut. Ini secara tidak langsung 
akan mempengaruhi kebolehan ataupun kemampuan peralatan dan juga keperluan di dalam 
perusahaan etak salai untuk terus kekal berdaya saing dan akan dilupakan begitu sahaja tanpa ada 
medium yang memelihara dan memulihara keunikan khazanah ini. Peralatan mengokok misalnya, 
yang digunakan oleh pengokok sebagai alat untuk mengokok etak, adakah ciri ergonomik yang 
terdapat padanya merupakan salah satu rekaan yang berciri ergonomik yang terbaik oleh orang-orang 
terdahulu ataupun perlu ada penambahbaikan dalam aspek rekabentuk. Seiring dengan peredaran 
zaman yang telah berlaku, banyak perubahan yang telah berlaku dalam semua perkara dan aspek 
termasuklah juga peralatan dan kelengkapan perusahaan etak salai Kelantan. Masyarakat pada zaman 
sekarang telah mengenal peralatan-peralatan moden sehingga mereka menggantikan peralatan 
tradisional dengan peralatan moden ( Dwi Mairida: 2014) jelas membuktikan bahawa sesuatu alat 
atau bahan itu sememangnya akan mengalami perubahan dan khazanah tersebut akan ditinggalkan 
begitu sahaja sekiran tiada kajian ataupun langkah-langkah memelihara dijalankan. 
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METODOLOGI  
Kajian ini merupakan kajian yang berbentuk kualitatif di mana data utama diperolehi melalui 
temu bual dengan usahawan yang terlibat dalam industri dan juga proses uji cuba peralatan sedia ada 
dan prototaip produk yang akan dihasilkan. Subjek kajian ini (responden) yang dipilih secara daripada 
pengusaha etok kelantan. Kumpulan umur responden sasaran berusia antara 12 hingga 60 tahun, 
tanpa mengira jantina yang terlibat dalam industri etak. Pemerhatian akan dijalankan terhadap 
responden untuk mendapatkan pandangan yang jelas mengenai respon orang ramai dan juga 
pengusaha etok terhadap industri etak Kelantan. Temubual dengan pengusaha etok akan dibuat 
dalam mendapatkan maklumat yang diperlukan dalam menghasilkan idea baru. Kajian ini juga perlu 
melibatkan komunikasi yang intim dan bersemuka antara informan dengan penyelidik (Gay&Airasian 
2003). Ini bermaksud proses untuk mengumpul maklumat memerlukan penyelidik melibatkan diri 
secara langsung dengan kumpulan masyarakat yang dikaji. 
 
PERBINCANGAN 
Salah satu daripada makanan budaya di Kelantan adalah etok. Etok adalah merupakan sejenis 
makanan yang bercangkerang. Di Kelantan, ianya dijadikan sebagai makanan ringan dan ada juga di 
sesetengah tempat yang menjadikannya sebagai lauk. Kebiasaannya etok dimasak dengan masakan 
seperti salai, jemur di bawah cahaya matahari dan ada juga yang dimasak secara goreng. Selain itu, 
melalui temu bual yang dijalankan dengan dua usahawan tegar etak salai di Kelantan, mereka 
mengakui bahawasanya terdapat beberapa aspek kelemahan yang boleh diperbaiki pada peralatan 
yang sedang mereka gunakan pada masa sekarang. Peralatan menyalai misalnya, aspek yang 
dicadangkan untuk diperbaiki adalah dari segi kepenggunaan alat tersebut yang seharusnya 







Proses temu bual yang dijalankan bersama Pok Wel, usahawan etak salai dari Bukit Temalong. 
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Menurut Pak Wel, alat penyalai yang beliau gunakan adalah alat tradisional yang sama sejak dari turun 
temurun dan belum pernah berlaku sebarang proses penambahbaikan ataupun kajian terperinci dari 
pihak berkaitan. Beliau turut memaklumkan alat tersebut sepatutnya boleh dipertingkat dari segi 








Proses temu bual yang dijalankan bersama Kak Jah, usahawan etak salai dari Tumpat. 
Menurut Kak Jah pula, proses menggunakan penyalai sedia ada begitu memenatkan dan 
memaksa beliau mengehadkan jumlah penghasilan etak salai dalam masa sehari kerana faktor 
kekangan tenaga kerja dan juga masa. Beliau sangat bersetuju sekiranya masalah ini dapat diatasi dan 
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Dalam meneruskan kelestarian warisan etok Kelantan, kajian yang dijalankan oleh pengkaji 
adalah salah satu pemangkin ke arah tersebut. Banyak aspek yang dapat di kekalkan ataupun 
ditambah baik terutama dari segi ekonomi dan juga teknologi warisan etok itu sendiri apabila kajian 
yang dilakukan ini dibuat secara efektif dan tepat. Dari sudut pengetahuan kepada masyarakat pula, 
kajian ini boleh dijadikan sebagai sumber kepada pemahaman dan juga pengetahuan baharu kepada 
masyarakat dalam usaha untuk mengenengahkan lagi warisan etok ini secara globalisasi dan sesuai 
dengan peredaran zaman. Sumbangan kajian ini juga turut memberikan kepentingan kepada kerajaan 
negeri kerana warisan yang ditinggalkan ini membantu dalam menaikkan warisan yang tanpa kita 
sedari adalah satu warisan yang berpontensi untuk diketengahkan.. Hal ini kerana kajian terhadap 
warisan ini memberikan sumbangan dari aspek perlancongan dan ekonomi setempat. Maka 
pemuliharaan warisan ini akan dapat membantu kelangsungan dan kemampanan ekonomi ekonomi 
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Kajian ini bertujuan untuk menganalisis implikatur dalam lirik lagu kartun muzik animasi Omar 
dan Hana. Matlamatnya untuk mengenal pasti penerapan unsur nilai dan fungsi implikatur 
dalam lirik lagu kartun muzik animasi tersebut. Kajian ini mengintergrasikan metodologi 
kualitatif dalam analisis data secara induktif dan deskriptif. Analisis implikatur menggunakan 
Teori Relevans (TR). Penutur memainkan peranan penting dalam memastikan perbualan 
berjalan lancar apabila maklumat yang disampaikan berbaloi dengan usaha yang diberikan. 
Ini kerana penutur berperanan untuk mendapatkan respons yang baik daripada pendengar 
dan menjadikan ujarannya relevans. Lirik yang mempunyai makna tersirat telah dipetik 
sebagai data kajian. Interpretasi penggunaan implikatur akan dikaitkan dengan 
perkembangan bahasa kanak-kanak yang berkaitan dengan penghayatan ilmu dari segi 
akhlak, budaya Melayu, unsur hormat-menghormati dan nilai murni dalam kehidupan. Hasil 
kajian dapat memberi garis panduan terbaik dalam penerapan nilai murni menerusi lirik lagu 
dalam kartun animasi agar warisan budaya berbahasa dalam masyarakat Melayu dapat 
dipelihara seiring dengan perkembangan teknologi.  
 
KATA KUNCI 
Implikatur, Teori Relevans, Kartun Animasi, Nilai, Kanak-kanak 
 
PENGENALAN  
Implikatur ialah salah satu aspek penting dalam bidang pragmatik, iaitu satu bidang yang 
mengkaji hubungan antara bahasa dan konteks. Menurut Nor Hashimah Jalaluddin (1992), 
implikatur dalam erti kata yang mudah ialah mesej tersirat yang cuba disampaikan dalam 
perbualan. Mesej yang diperolehi merupakan mesej yang dideduksikan daripada apa-apa 
yang diperkatakan. 
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Penggunaan implikatur atau makna tersirat sebenarnya telah lama sebati dalam 
kehidupan masyarakat Melayu yang terkenal dengan sifat lemah lembut dan bersopan 
santun. Satu daripada ciri tersebut terletak pada cara mereka berbahasa. Hal ini dapat dilihat 
apabila mesej dalam perbualan mereka disampaikan secara terselindung. Sikap tidak 
berterus-terang dan berselindung diasuh sejak kecil sebagai salah satu cara berlaku sopan, 
sama ada kepada diri sendiri mahupun terhadap orang lain semasa berkomunikasi (Sharipah 
Nur Mursalina Syed Azmy, 2012). Penerapan unsur implikatur dalam kehidupan masyarakat 
Melayu mempunyai perkaitan dengan unsur nilai yang dipegang sejak dahulu lagi. Nilai 
dikatakan sebagai suatu prinsip kelakuan yang abstrak yang digeneralisasikan dengan 
memuatkan perasaan emosi yang kuat dalam pengiltizaman yang positif lalu memberikan 
suatu piawai untuk menetapkan sesuatu tindakan atau matlamat (Theodorson & Theodorson, 
1979 dalam Amat Juhari, 2001). Sistem nilai memberikan rangka kerja untuk penganalisisan 
norma-norma masyarakat, keunggulan, kepercayaan, dan kelakuan. Nilai menjadi ukuran dan 
pegangan tentang baik buruk atau cantik hodoh sesuatu perlakuan berasaskan kelaziman 
atau kebiasaan dalam sesuatu masyarakat (Wan Abdul Kadir, 2000).  
Nilai dalam masyarakat Melayu mempunyai hubungan tiga penjuru, iaitu hubungan 
manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam (Noriati A. 
Rashid, 2005). Oleh itu, nilai yang paling utama dalam kehidupan masyarakat Melayu ialah 
berpandukan hubungan manusia dengan Tuhan. Penetapan nilai ini berlandaskan agama 
Islam dan berdasarkan apa yang diperintahkan Allah SWT. Walau bagaimanapun dalam masa 
yang sama, masyarakat Melayu juga menitikberatkan nilai berbahasa dan hormat-
menghormati. Penerapan unsur nilai murni sangat berkait rapat dengan penggunaan 
implikatur dalam komunikasi seharian mereka yang sangat menjaga adab ketika berbahasa 
dan menghormati si pendengar.  
Oleh itu, penerapan unsur nilai murni dalam kehidupan masyarakat Melayu terutamanya 
kanak-kanak merupakan satu tumpuan utama dalam proses perkembangan sahsiah dan 
pembentukan jati diri yang padu. Penerapan unsur sebegini bukan sahaja boleh diterapkan 
melalui perhubungan seharian malah melalui pendidikan secara tidak formal yang boleh 
diakses melalui pelbagai cara. Salah satunya melalui multimedia seperti kartun muzik animasi 
yang semakin popular dalam kalangan kanak-kanak.  
Kartun muzik animasi yang bertemakan didik hibur (edutaiment) amat sesuai untuk 
proses pembelajaran kanak-kanak yang sentiasa berkembang terutama dalam perkembangan 
emosi, kognitif dan sosial. Boswood (1997) dalam kajiannya mendapati bahawa penggunaan 
animasi dalam proses pembelajaran bahasa yang disifatkannya sebagai didik hibur membawa 
keseronokan dan menukarkan suasana pembelajaran itu menjadi lebih kondusif. Penerapan 
unsur nilai murni dalam penggunaan bahasa yang baik dan sesuai menerusi kartun muzik 
animasi amat memainkan peranan penting dalam perkembangan bahasa kanak-kanak sejak 
dari awal. Hal ini kerana penggunaan bahasa setiap individu akan melambangkan cara 
pemikiran dan tingkah laku mereka. Oleh itu, penerapan nilai murni yang baik sejak kecil amat 
penting supaya akan lahirnya penutur yang bijak berbahasa secara bersopan santun. 
Justeru, kajian ini dijalankan bagi mengenal pasti penggunaan implikatur dalam kartun 
muzik animasi Omar dan Hana yang menekankan penerapan unsur nilai murni terutamanya 
kepada kanak-kanak. Interpretasi penggunaan implikatur akan membantu dalam 
perkembangan bahasa kanak-kanak dari segi penghayatan ilmu dari segi akhlak, budaya 
Melayu, dan unsur hormat-menghormati dalam kehidupan. 
 
KAJIAN LITERATUR/KEPUSTAKAAN 
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Kajian tentang implikatur telah banyak dilakukan oleh pengkaji-pengkaji tempatan. Secara 
umumnya, penyelidikan berkaitan implikatur telah dimulakan pada tahun 1900-an dan telah 
dikembangkan sehingga kini. Satu kajian telah dijalankan yang mengkaji penggunaan 
implikatur dalam bidang perniagaan dan melihat penggunaan implikatur sebagai wadah 
untuk melariskan barang jualan. Kajian ini telah dijalankan oleh Nor Hashimah Jalaluddin 
(2007). Penggunaan implikatur dalam proses tawar-menawar ini disampaikan secara tersirat 
agar kedua-dua pihak tidak tersinggung. Kajian ini berjaya memperlihatkan penggunaan 
implikatur untuk menjaga adab dan kesantunan dalam urusan harian mereka. Seterusnya 
kajian implikatur juga dilihat penggunaannya dalam personafikasi dan juga sajak. Fatimah 
Subet (2015) telah mengkaji penggunaan implikatur dalam karya Sasterawan Negara Usman 
Awang. Sajak Usman Awang yang sarat dengan unsur bahasa figuratif dianalisis untuk mencari 
rahsia tersirat di dalamnya. Hasil analisis mendapati bahasa figuratif yang digunakan oleh 
Usman Awang merangkumi personifikasi, hiperbola dan ironi. Gabungan pelbagai bahasa 
figuratif dalam sajak ini masih mampu difahami walaupun berselindung di sebalik makna 
eksplisitnya. Seterusnya kajian tentang “Penggunaan Implikatur sebagai Medium Penjelasan 
Akidah”. Kajian ini bertujuan untuk menjelaskan penggunaan implikatur sebagai medium 
penjelasan akidah dalam ceramah agama dan menerimanya sebagai pegangan dalam hidup. 
Kajian ini telah dilakukan oleh Raja Shaharuddin Raja Mohamad dan Zaitul Azma Zainon 
Hamzah (2016). Kajian ini juga mendapati penggunaan implikatur boleh memberi kesan 
mendalam terhadap kepercayaan kepada Allah, iaitu audiens dapat memahami perkara 
abstrak yang disampaikan oleh penceramah. Secara umumnya, ketiga-tiga kajian yang 
dibincangkan berbeza dari sumber dan dimensinya. Hal ini menunjukkan bahawa masih 
terdapat banyak ruang yang boleh diisi oleh pengkaji akan datang untuk menambahkan 
khazanah ilmu terutamanya kajian berkaitan implikatur dalam kartun muzik animasi yang 
dikaitkan dengan penerapan unsur nilai kepada kanak-kanak.  
Sementara itu, kajian berkenaan penerapan nilai murni dalam konteks yang umum telah 
dikaji secara ilmiah oleh Noriati A. Rashid (2005). Kajian ini telah melihat “Nilai Kesantunan 
dalam Konteks Sosiobudaya Masyarakat Melayu”. Hasil kajian mendapati dengan 
berdasarkan penjelasan tentang latar belakang sosiobudaya orang Melayu, maka kajian ke 
atas fenomena kesantunan orang Melayu perlulah berada dalam kerangka nilai-nilai Islam. 
Kesantunan dalam kehidupan masyarakat Melayu tidak hanya terbatas dalam perlakuan 
berbahasanya sahaja, bahkan turut melibatkan perlakuan adat. Kesantunan orang Melayu 
berjaya dilihat apabila keseluruhan nilai sosiobudaya orang Melayu difahami. 
Seterusnya kajian penerapan unsur nilai murni terhadap kanak-kanak melalui multimedia 
juga masih kurang dijalankan oleh para pengkaji. Kajian berkenaan “Penerapan Nilai Murni 
dan Pembentukan Jati Diri Kanak-kanak Prasekolah Melalui Penggunaan Multimedia” 
dijalankan kerana pengkaji mendapati bahawa penggunaan bahan-bahan multimedia juga 
berperanan dalam membentuk jati diri kanak-kanak (Latifah Abdul Majid, 2012). Perisian 
bahan-bahan multimedia sememangnya mampu memberi kesan ke atas penerapan nilai 
dalam proses pembentukan jati diri kanak-kanak. Ini dapat dilihat berdasarkan gambaran dan 
contoh nilai murni yang dipaparkan dalam perisian-perisian multimedia tersebut yang 
seterusnya diaplikasikan oleh responden dalam kehidupan mereka. Memang tidak dinafikan 
amat penting bagi umat Islam menguasai ilmu kemodenan sejajar arus teknologi terkini, 
namun pada masa yang sama faktor nilai-nilai murni dalam proses pembentukan sahsiah diri 
perlu dijadikan pedoman agar ia memberi natijah dan impak yang positif bagi kehidupan insan 
di dunia dan akhirat. Kedua-kedua kajian memperlihatkan skop kajian yang berbeza 
berdasarkan kajian terhadap penerapan unsur nilai. Seiring dengan kepentingan unsur nilai 
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dalam masyarakat Melayu dan keberkesanan penerapan unsur nilai dalam proses 
pembentukan jati diri kanak-kanak kajian ini akan mengkaji dengan lebih mendalam 
berkenaan penggunaan implikatur dalam kartun muzik animasi Omar dan Hana yang melihat 
kepada penerapan unsur nilai terhadap kanak-kanak. 
 
PERNYATAAN MASALAH 
Aspek kesantunan dan kesopanan ketika berbahasa dan berkomunikasi amat dititikberatkan 
dalam kalangan masyarakat Melayu, iaitu sesuatu hajat dan keinginan sering disampaikan 
secara berselindung dan berlapik melalui ujaran yang dilafazkan (Awang Sariyan, 2007). 
Fenomena ini menyebabkan penutur bahasa Melayu banyak menggunakan bahasa tersirat 
(implikatur) dalam perbualan bagi mengelak perasaan pendengar terguris apabila berbual. 
Malah, jika ingin membuat teguran sekalipun ia akan cuba disampaikan secara berhemah, 
berlapik dan tertib. Lantaran itu, penyampaian makna tersirat dan aspek kesantunan dalam 
perbualan merupakan dua perkara yang saling melengkapi dan sentiasa dijaga oleh 
masyarakat Melayu.  
Walau bagaimanapun, kebelakangan ini didapati kesantunan ketika berbahasa tidak 
diamalkan sepenuhnya dalam kalangan masyarakat hari ini. Situasi tidak memohon maaf 
apabila melakukan kesilapan dan bercakap kasar dengan pelanggan merupakan antara situasi 
berbahasa yang dapat dilihat pada masa kini, (Jumiati Rosli, 2009). Budi bahasa yang paling 
asas, iaitu melemparkan senyuman dan mengucapkan terima kasih juga didapati masih sukar 
dilihat dalam kalangan sesetengah masyarakat. Dalam hal ini, masyarakat dilihat semakin 
sirna nilai kesantunan bahasa ketika berkomunikasi dan berbicara. Tiada lagi sikap menjaga 
hati dan perasaan orang yang dilawan berbicara serta pendengar di sekeliling. Oleh itu dapat 
dilihat dengan jelas tahap kesantunan berbahasa masyarakat pada masa kini amat 
mengecewakan dan perlu diperbaiki supaya masyarakat lebih bersopan apabila berbahasa 
terutamanya kanak-kanak yang memerlukan pendidikan awal dan berterusan yang 
berkembang serentak bagi membentuk jati diri Muslim seawal usia. 
Oleh itu, secara tidak langsung keperluan kanak-kanak didedahkan kepada penggunaan 
bahan-bahan multimedia yang mempunyai unsur dan nilai-nilai positif turut disarankan oleh 
Muhammad Rasyid (2009). Beliau juga bersetuju bahawa pemilihan perisian multimedia 
seperti topik akhlak, adab, tamadun dan cerita-cerita yang memaparkan nilai dan peribadi 
yang baik serta kepentingan menyayangi keluarga, masyarakat dan negara wajar diterapkan 
kepada golongan ini. Menyedari akan kepentingan keperluan bagi kanak-kanak masa kini, 
kajian ini akan membincangkan dengan lebih mendalam berkenaan penggunaan implikatur 
dalam lirik lagu kartun muzik animasi Omar dan Hana yang berunsurkan penerapan nilai 
murni kepada kanak-kanak. Bersesuaian dengan keadaan pemodenan masa kini yang sentiasa 
berkembang, pemeliharaan nilai murni melalui bahan-bahan multimedia amat dialukan 
supaya penerapan nilai murni dalam kalangan kanak-kanak sentiasa tersebar dan 
berkembang sejajar dengan pemodenan globalisasi dan tumbesaran kanak-kanak. Secara 
tidak langsung, unsur implikatur dalam perbualan yang digunakan oleh masyarakat Melayu 
dari dahulu lagi dapat dilestarikan penggunaannya dalam masyarakat Melayu kini. 
 
METODOLOGI 
Kajian ini mengaplikasikan kaedah analisis kandungan (Content Analysis Method). Bahan 
kajian yang digunakan ialah lirik lagu kartun muzik animasi Omar dan Hana. Berdasarkan 
kepada kaedah analisis kandungan, tiga lirik lagu kartun muzik animasi Omar dan Hana akan 
diteliti dan dicerakinkan segala isi utama yang menggambarkan implikatur berunsurkan 
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penerapan nilai murni. Seterusnya pengklasifikasian akan dibuat berdasarkan penemuan 
penggunaan implikatur berdasarkan nilai yang diterapkan. Data-data dikumpul dan diproses 
melalui semakan dan penandaan. Fokus semakan dan penandaan memberi tumpuan 
penelitian kepada lirik lagu yang digunakan dalam kartun muzik animasi. Penelitian untuk 
semakan dan penandaan ini dilaksanakan berdasarkan Teori Relevans (TR) yang menekankan 
konteks, kesan konteks, dan usaha memproses akan digunakan. Teori ini sesuai digunakan 
kerana huraiannya berasaskan kepada kerelevanan sesuatu ujaran itu bergantung pada 
konteks dan kesan konteks ataupun kognisi dan usaha pemprosesan maklumat antara 
penutur dengan pendengar. Mengikut Sperber dan Wilson dalam Mustafa (2010), sesuatu 
ujaran itu harus mempunyai sifat-sifat yang jelas dan nyata supaya andaian daripada ujaran 
yang dihasilkan itu mudah dikesan oleh pendengar, dan jika banyak bukti yang melatarinya, 
maka ujaran itu dianggap sebagai ujaran yang bermanifestasi. 
 
TEORI RELEVANS (TR) 
Kajian ini diperkukuh dengan TR yang dapat membantu mengintpretasi makna ujaran implisit. 
TR diasaskan oleh Dan Sperber dan Deidre Wilson pada tahun 1986 melalui buku ‘Relevance 
Communication and Cognition (1986). Menurut Sperber dan Wilson (1986), pragmatik 
memainkan peranan yang sangat penting dalam komunikasi lisan. Selain kod yang digunakan, 
proses inferens untuk memahami ujaran juga patut diambil kira. Kod dan inferens 
digabungkan untuk membolehkan manusia mencapai tahap komunikasi yang lebih canggih 
(Nor Hashimah Jalaluddin, 2007). Sperber dan Wilson (2012) juga menyatakan bahawa 
apabila orang bercakap, mereka tidak sepenuhnya menyampaikan makna sebenar yang 
mereka maksudkan. Konteks memainkan peranan. Menurut mereka konteks biasanya dapat 
disesuaikan dengan pelbagai interpretasi makna yang hendak disampaikan. Bagi mereka, 
pemahaman terhadap sesuatu ujaran ialah satu proses inferens yang mempunyai jangkauan 
makna yang luas. Menurut Fatimah (2010) pula, dalam TR, proses inferensi ini akan 
membolehkan satu rumusan terhadap andaian dibuat. Oleh itu, kemungkinan memperoleh 
pelbagai andaian itu sebenarnya telah terlebih dahulu melalui proses inferens. Tiga gagasan 
utama yang ditekankan oleh TR dalam pentafsiran makna ialah konteks, kesan konteks dan 
kos proses. Tiga gagasan ini dibantu oleh proses penggabungan, penguatan, dan 
pengguguran.  
 
ANALISIS KEPUTUSAN KAJIAN 
Berdasarkan penemuan sewaktu pengenalpastian data, lirik yang menerapkan implikatur 
dalam tiga episod kartun muzik animasi Omar dan Hana yang dipilih dapat dicerakinkan 
mengikut penerapan unsur nilai murni yang digunakan. Setelah itu, lirik yang dicerakinkan 
akan diberikan andaian implikatur dan dirumuskan dengan kesimpulan implikatur. Jadual 1 
menunjukkan bilangan implikatur yang ditemui dalam tiga jenis lagu kartun muzik animasi 
Omar dan Hana.  
 
Jadual 1: Jenis lagu dan bilangan implikatur dalam lirik lagu Omar dan Hana 
Bil. Jenis lagu Bilangan implikatur 
1. Alhamdulillah 1 
2. Main sama-sama 2 
3. Mama papa 3 
 
Lagu 1: Alhamdulillah  
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Mari sebut Alhamdulillah 
Saya makan Alhamdulillah 
Saya kenyang Alhamdulillah 
Puji dan syukur kepada Allah 
Alhamdulillah 
Sampai sekolah Alhamdulillah 
Jumpa kawan Alhamdulillah 
Main bersama Alhamdulillah 
Puji dan syukur kepada Allah 
Alhamdulillah 
Sayang Mama Alhamdulillah 
Sayang Papa Alhamdulillah 
Sayang keluarga Alhamdulillah 
Puji dan syukur kepada Allah 
Alhamdulillah 
 
Analisis Implikatur berdasarkan TR 
 




Andaian implikatur: Perasaan beruntung dan berterima kasih   
 
Kesimpulan implikatur: Mengajar kanak-kanak untuk menyebut alhamdulillah apabila 
bersyukur dengan menggunakan amalan seharian seperti makan, kenyang, sampai sekolah, 
jumpa kawan, bermain, sayang mama, papa dan keluarga. 
 
Nilai yang diterapkan dalam penggunaan implikatur ini ialah sentiasa bersyukur. Diajar 
menyebut perkataan alhamdulillah yang membawa maksud bersyukur dalam kehidupan. 
Ucapan alhamdulillah menggambarkan seseorang yang sentiasa bersyukur kepada Allah SWT 
dalam apa jua rintangan dan kebahagian yang dikurniakan. Pembelajaran secara tidak 
langsung ini akan merangsang pemikiran kanak-kanak untuk sentiasa bersyukur dalam 
kehidupan dan dapat mempraktikkan ucapan ini sejak dari kecil lagi. Secara tidak langsung 
kanak-kanak telah diajar supaya sentiasa bersyukur dan kewajipan bersyukur sebagai umat 
Islam seperti yang difirmankan dalam Surah al-Baqarah 2 ayat 172 iaitu: 
 
“Hai orang-orang yang beriman, makanlah diantara rezeki yang baik-baik yang kami berikan 
kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah”.  
 
Ayat ini menerangkan kewajipan ke atas umat Islam supaya sentiasa bersyukur kepada Allah 
SWT sekiranya umat-Nya benar-benar menyembah Allah SWT. 
 
Lagu 2: Main sama-sama  
 
Wahai Omar Hana 
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Mainlah bersama 
Kongsikan mainan yang ada 
Kita akan gembira 
Omar ada mainan 
Main bersama Hana 
Kita berkongsi semua 
Seronok main bersama 
Mari semua  
Main bersama-sama 
Wahai Faris Sara 
Mainlah bersama 
Kongsikan mainan yang ada 
Kita akan gembira 
Faris ada mainan 
Main bersama Sara 
Kita berkongsi semua 
Seronok main bersama 
Mari semua 
Main bersama-sama 
Bila kita baik hati 
Allah sayang kita 
Bila kita baik hati…….. 
Allah... sayang... kita…. 
Analisis Implikatur berdasarkan TR 
 




Andaian implikatur: Perasaan kasih sayang 
 
Kesimpulan implikatur: Emosi yang menyeronokan apabila bermain bersama kawan-kawan 
dan berkongsi mainan serta mewujudkan perasaan sayang sesama manusia. 
 
2. Bila kita baik hati, Allah sayang kita 
 
Implikatur: Baik hati 
 
Andaian implikatur: Perasaan bertimbang rasa 
 
Kesimpulan implikatur: Apabila kita berbuat baik, kita akan mendapat keberkatan hidup 
daripada Allah SWT. 
 
Nilai yang diterapkan dalam penggunaan implikatur ini ialah sentiasa berbuat baik sesama 
manusia. Kanak-kanak diajar untuk sentiasa berbuat baik kepada sesama umat untuk 
mendapatkan kebahagiaan dalam kehidupan dan mewujudkan perasaan kasih sayang sesama 
manusia. Manusia dicipta bertujuan untuk beribadah kepada Allah SWT. Ibadah mencakupi 
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segala hal yang dicintai dan diredai Allah SWT. Antaranya menjalankan perintah-Nya dan 
meninggalkan larangan-Nya. Bahkan berbuat baik sesama manusia atau binatang juga 
merupakan ibadah jika dilakukan kerana Allah SWT. Amalan berbuat baik kepada sesama 
manusia telah diperintahkan oleh Allah dalam Surah Luqman (31) ayat 17-19 yang berbunyi: 
 
”Hai anakku, dirikanlah salat dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang baik dan cegahlah 
(mereka) dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. 
Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan (oleh Allah). Dan 
janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia (karena sombong) dan janganlah kamu 
berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang 
sombong lagi membanggakan diri. Dan sederhanalah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah 
suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai”. 
 
Lagu 3: Mama Papa  
 
Saya sayang  
Mama papa 
Selamanya 
Saya sayang   
Mama papa  
Sentiasa 
Mama dan papa 
cinta hati kami selamanya  
Terima kasih 
Sayang kami 
Sentiasa...   
Mama sayang 
Omar Hana 
Selamanya   
Papa sayang  
Omar Hana 
Sentiasa 
Mama dan papa cinta hati kami selamanya  
Terima kasih… Jaga kami… sentiasa... 
Kami sayang 
Mama papa   
Selamanya 
Kami sayang  
Mama papa 
Sentiasa   
Ya Allah sayangi Omar Hana  
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Analisis Implikatur berdasarkan TR 
 
1. Mama dan papa, cinta hati kami selamanya 
 
Implikatur: Cinta hati 
 
Andaian implikatur: Perasaan menaruh rasa kasih  
 
Kesimpulan implikatur: Jika kita menyayangi orang lain terutamanya ibu bapa (keluarga), kita 
juga akan disayangi selamanya. 
 
2. Terima kasih, jaga kami sentiasa. Terima kasih sayang kami sentiasa  
 
Implikatur: Terima kasih 
 
Andaian implikatur: Perasaan penghargaan  
 
Kesimpulan implikatur: Menyatakan penghargaan dan tanda bersyukur dengan kebaikan dan 
kasih sayang yang diberikan. 
3. Ya Allah sayangi Omar Hana dan mama papa. Sayangilah kami semua selamanya. 




Andaian implikatur: Perasaan minta untuk dihargai 
 
Kesimpulan implikatur: Jika kita menyayangi orang lain, kita juga akan disayangi Allah dan 
hidup sentiasa gembira. 
 
Nilai yang diterapkan dalam penggunaan implikatur ini ialah sentiasa menjaga hubungan 
sesama manusia. Kanak-kanak diajar untuk sentiasa menjaga hubungan sesama manusia, 
iaitu dengan menyayangi orang lain dan menyatakan penghargaan. Hal ini kerana jika kita 
sentiasa menjaga hubungan sesama manusia, Allah SWT akan sentiasa merahmati kehidupan 
kita sebagai manusia. Seperti yang difirmakan dalam surah Ali-Imran ayat 112 yang berbunyi: 
 
“Ditimpa kehinaan mereka walau di mana mereka berada melainkan berjaya berpegang 
dengan agama Allah SWT dengan menghubungkan diri dengan Allah SWT dan juga berbuat 
baik sesama manusia”. 
 
PERBINCANGAN 
Berdasarkan tiga lirik lagu kartun muzik animasi Omar dan Hana yang dipilih, ternyata 
terdapat penggunaan implikatur yang menerapkan unsur nilai murni. Penerapan unsur nilai 
murni ini dapat dilihat melalui penggunaan ungkapan yang merujuk kepada unsur nilai yang 
digunakan dalam kehidupan seharian manusia. Penerapan unsur nilai ini sesuai diekspresikan 
kepada kanak-kanak seawal usia mereka dan dilihat sebagai satu proses berterusan yang 
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berkembang serentak bagi membentuk jati diri setiap kanak-kanak. Kajian Mastura (2000) 
menyatakan bahawa setiap sesuatu yang dilihat dan didengari oleh seorang kanak-kanak dari 
persekitarannya merupakan satu pendidikan baginya. Ini kerana, kanak-kanak di peringkat 
awal umur tidak dapat membezakan antara perkara yang baik dan buruk. Ketinggian dan 
kualiti pendedahan serta pendidikan awal seseorang kanak-kanak pula merupakan asas 
kepada keseluruhan perkembangannya yang akan datang. 
Berasaskan Falsafah Pendidikan Kebangsaan, pendidikan merupakan suatu usaha yang 
berterusan sejak dari kecil dan berkembang sehingga kanak-kanak dewasa. Hal ini kerana 
pendidikan merupakan suatu proses pemerolehan dan pemindahan ilmu, kemahiran dan nilai 
murni. Proses pemerolehan dan pemindahan ini berlaku sejak dari kecil hingga ke akhir hayat. 
Oleh itu, pendidikan awal kanak-kanak amat penting untuk membentuk asas sahsiah yang 
berada dalam lingkungan umur antara satu hingga enam tahun. Proses pendidikan yang 
berterusan ini akan membantu inidvidu untuk menyesuaikan diri dalam pelbagai keadaan. 
Secara tidak langsung, dari proses pendidikan yang berterusan, individu akan dapat 
memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu secara seimbang 




Secara keseluruhannya, analisis kajian membuktikan bahawa pendekatan semantik dan 
pragmatik melalui penerapan TR dapat merungkai penggunaan implikatur dalam kartun 
muzik animasi Omar dan Hana terutamanya kepada kanak-kanak. Berdasarkan penganalisisan 
data, dapatan menunjukkan terdapat penggunaan implikatur yang menerapkan unsur nilai 
murni dalam kartun muzik animasi. Unsur nilai murni yang diterapkan ialah sentiasa 
bersyukur, berbuat baik, kasih sayang dalam keluarga dan sesama manusia. Interpretasi 
penggunaan implikatur yang menerapkan unsur nilai murni secara tidak langsung dapat 
meningkatkan tahap penerapan dan penghayatan ilmu kanak-kanak dari segi akhlak, budaya 
Melayu serta unsur hormat-menghormati. Dalam masa yang sama warisan budaya berbahasa 
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ABSTRACT 
Generation Z is a generation that is very independent and has strong character as individuals 
but has weaknesses in verbal communication and social interaction. The technology that 
developed in the digital era is impossible to prevent, so the most effective and efficient effort 
is to strive optimally from various parties to balance the Z generation digital thinking 
framework through analog media. This study aims to lead the generation Z’s thinking 
framework towards analog media as a counterweight to their digital thinking framework that 
has been formed first. The method used in this study is the Experimental Method. 
Researchers made an experimental group from generation Z born in 2007-2009 to be given 
various treatments from analog media. The results of this study are the initial conclusions that 
analog media in the form of board games with Indonesian fairy-tale content can balance the 
generation Z digital thinking framework. 
 
KEYWORDS 
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INTRODUCTION  
Generation Z was born and grew along with technological developments that automatically 
influence and shape their thinking framework into a digital thinking framework. Various 
advantages possessed by generation Z, such as strong character as well as being independent, 
multitasking and very familiar with the virtual world, even generation Z considers the virtual 
world is their real world. 
In Indonesia, generation Z is those born between 1995 and 2010. According to Hellen 
Katherina from Nielsen Indonesia, generation Z is the future, so it is very important to 
understand their behavior and habits. According to research conducted by the Tirto.id 
website in 2017, 1201 respondents aged between 7 and 21 years living in Jakarta, Bandung, 
Surabaya, Yogyakarta, Tangerang and Denpasar concluded that 35.2% of Z generations in 
Indonesia had the habit of accessing all forms of information through social media to meet 
the needs of fashion, food, entertainment and leisure. 
The various advantages possessed by generation Z also have the potential to be a weakness 
of the digital native generation, especially in their ability to communicate orally and to have 
direct social interaction. This is formed accidentally because of their digital behavior and 
thinking framework. 
At the seminar on "Teenage Problems in the Digital Era" held by the Faculty of Medicine of 
General Achmad Yani University on April 2, 2017, Dr. Miryam A. Sigarlaki expressed his 
opinion on the lack of relations between generation Z and the real world. According to him, 
although generation Z people has more intelligence than previous generations, their social 
competences are very lacking. 
Psychiatric specialist, Hasrini Romawi argued that the negative impact of generation Z's digital 
behavior and thinking framework is the disruption of the ability to develop thoughts that 
caused generation Z people cannot reflect and express themselves so that it affects attitudes 
and behaviors that tend to be indifferent, antisocial, alone and lose socialization ability. 
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The problems will become more serious if not handled immediately by various parties such 
as; family, school and environment. The role of parents is very important in determining the 
future of the Z generation. The relationship between parents and generation Z needs to be 
built through a bridge called trust bonding. 
One of the way to grow these bonds up is to make interaction and direct communication with 
them. Board game is an analog media which in its implementation includes interaction and 
direct communication. In other words, this study aims to find out whether board games as 
analog media can balance the generation Z digital thinking framework so that a bond will be 
formed through social interaction and direct communication. 
LITERATURE REVIEW 
Strauss and Howe define generations as aggregates of all people born over a span of about 
twenty years or one phase from childhood, young adults and old age. According to Strauss-
Howe, generation Z is called Homeland Generation, born in 2005 and raised overprotective. 
Whereas according to Graeme Codrington and Sue Grant-Marshall, generation Z was born 
between the period 1995 to 2010 called i-generation / Net generation. Even though there are 
differences in the birth period of generation Z, the agreement on generation Z as a generation 
that is familiar with the development of technology becomes the common thread. 
There are 4 trends in generation Z, namely: 1. Overwhelmed generation; tend to be 
overwhelmed by internal and external pressures, 2. Overconnected generations: tend to be 
slaves to technology, 3. Overprotected generations: tend to be vulnerable to pressure, 4. 
Overserved generations: tend not to have fighting power. These four tendencies are negative 
impacts that have and will occur if behavior problems and generation z digital thinking 
framework are not immediately handled by various parties such as; family, school and 
environment. 
The term media was first introduced by Marshall Mcluhan in the Electronic Revolution Effects 
of New Media. According to him, medium is the message (and the message), new forms of 
media transform experience and society. If on analog media people are stuffed with various 
information without being given the opportunity to interact, in contrast to digital media 
where people have a direct opportunity to interact with that information. 
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The advantage of analog media compared to digital media is its natural and manual 
processing of signals. So that in activities using analog media, the community will be forced 
to process every data received manually before sending the data to the next recipient so that 
the interaction between individuals will be created. 
Tales are hereditary cultural heritage from generation to generation. Usually in folktales 
about moral messages to behave well, honest and care for others. The essence of storytelling 
is not only the story that is conveyed but serves to build a bonding bridge between the one 
who tells and who listens to the tale. 
The benefits of fairytale besides building bonding are as follows; 1. Develop imagination, 2. 
Stimulate and improve language skills, 3. Generate reading interest, 4. Build emotional 
intelligence., 5. Form a sense of empathy., 6. Add insight and moral values., 7. As memory 
exercises, 8. Strengthen relationships., 9. Develop listening skills, 10. Have a healthy sleep 
pattern., 11. Help calm. 
From the fairytale benefits above, Indonesian fairy tale content in the form of board game 
media as analog media is felt appropriate to be tested as a treatment in this study to 
determine the effectiveness and efficiency of analog media as a counterweight to generation 






Generation Z will have a more ideal frame of mind if the digital thinking framework they have 
can be balanced through analog media. A bond is expected to be formed through social 
interaction and direct communication when they play the game board. In other words, the 
game board as an analog medium is capable of balancing the generation Z digital frame of 
mind. 
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METHODOLOGY 
Experimental Method is the method chosen in this study. The experimental group consisting 
of 16 students of Al-Ikhlas Islamic Elementary School, Jakarta was born between 2007-2009. 
There are 2 stages used by the experimental group. The first stage; they was introduced first 
with several types of game boards. After that, the experimental group discussed and played 
the boardgames.  
 
Picture 1. Board Games for 1st Treatment on Experimental Method 
The experimental group was divided into 5 groups where each group consisted of 3-4 people 
randomly selected through group number draws. Researchers have 5 different board games, 
namely; Balap Kuliner, Jomblo, Celebes, Candrageni, 5 Pilar. Each group has 30 minutes to 
play the first board games. After 30 minutes, the researcher will stop the game and then 
randomize it to a new group by taking the group lottery and the second board game. The time 
given to play is reduced to 20 minutes. Next, the group will be scrambled again and take a 
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Picture 2. Experimental Group 
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After approximately 1 hour, researchers conducted discussions with a group of researchers 
about the board games. Of the three game boards, the research group filled out a 
questionnaire about the play activities. Each individual from the research group will have 
different answers because not all members of the research group have the opportunity to 
play different board games. There is even the possibility that one individual will play only one 
board game. This is indeed planned by researchers to get direct response from the 
experimental group 
Experimental participatory method is using in the second stage. the experimental group will 
be given a board game design with the content of Betawi folktales created by the researchers. 
6 Betawi folktales featuring 6 Betawi hero figures are introduced to the research group, they 
are: Si Pitung, Murtado, Si Panjang, Pieter, Entong Gendut, and si Jampang. Board game with 
adventure genre filled with information about Betawi history is the chosen concept in this 
research. 
At this stage, the experimental group will be divided into 4 groups, where each group will 
respond from the design of the research work which then together with the research group 
completes the storyline and rules of the game according to their wishes. After the activity was 
carried out, continued with Focus Group Discussion. 
The full involvement of the research group is indeed planned to give generation Z a chance to 
determine the flow and rules of the game so that the results to be obtained are a board game 
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RESULT OF ANALYSIS 
Table 1. Boardgames and FGD Results 
No. Board Games FGD General Result 
1. Celebes  Most of the experimental groups say the 
Celebes game is a difficult game and has a 




Most of the experimental group stated that 
the game Candrageni is a game that is very 
difficult, confusing and not understood but 
has very interesting in visuals and colors. 
3. 5 Pilar 
Islam 
 Some of the experimental groups say the 
game 5 Pillars of Islam is a very exciting 




 Some of the experimental groups stated 
that the Culinary Racing game is a game 
that is confusing but has very beautiful 




 Most of the experimental group said Singles 
is a game whose rules are very confusing 
and not understood. 
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The result of the discussion about the experiment in the first phase was that all participants 
from the research group were happy and enjoyed playing the board games, although some 
people from the experimental group felt that the time given was very lacking. This can be the 
initial conclusion that generation Z can balance their digital thinking framework through 
analog media in the form of board games so that the second phase of the experiment can 
continue.  
The tables below are the results and analysis of FGDs that have been carried out by the 
experimental group on each board with 4 research questions; games in general, rules of the 
game, visuals of the board games and characters on the board games. The results are as 
follows: 
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Game 1 (Celebes), is an adventure board game that has a fire ring expedition mission featuring 
the island of Sulawesi as its background. There are 6 people from the experimental group who 
play this game board game 1. The results of the FGD are as follows: the game is considered 
difficult by all members of the experimental group (100%), according to them the rules given 
are very many and confusing so that most of the experimental group are less like (83%). 
However, the visuals and characters (83%) found in game 1 are considered good and 
interesting so the experimental group pays attention to each part even though they don't 
play. 
  
Picture 4. FGD Result for Game 2 (Candrageni) 
Game 2 (Candrageni), is a fire ring expedition board game by taking the cultural theme as the 
background. There were 6 people from the experimental group who played this game 2 board 
game. The results of the FGD are as follows: the game is considered very difficult by all 
members of the experimental group (100%), according to them the rules are confusing so that 
most of the experimental group did not continue the game (100%). However, the visuals and 
characters (65%) found in game 1 are considered quite good. 
 
  


































Game 3: 5 Pilar Islam
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Game 3 (5 Pillars of Islam), is a board game with Islamic religious themes and guessing 
techniques through cards as media. There are 7 people from the experimental group who 
play this game board game 3. The results of the FGD are as follows: the game is considered 
quite easy and exciting. The difficulty lies in a number of questions that the experimental 
group did not know but felt as new knowledge. The rules of the game are quite easy to 
understand by the experimental group (75%). However, for visuals and characters (15%) on 




Picture 6. FGD Result for Game 4 (Balap Kuliner) 
Game 4 (Culinary Race), is a board game with the culinary theme of the city of Semarang. 
There are 5 people from the experimental group who play this 4 game board. The results of 
the FGD are as follows: The game is considered quite exciting but not easy for some members 
of the experimental group (60%), according to them the rules are rather confusing (45%). 
However, most of the experimental group remained in the game because the visuals and 
characters (85%) contained in this game were very good. 
 
  




























Game 5: Perjuangan si Jomblo
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Game 5 (Single Struggle), is a board game with the theme of finding a soul mate. There were 
6 people from the experimental group who played this 5 game board. The results of the FGD 
are as follows: the game is considered very confusing by members of the experimental group 
(100%), according to them the rules are too difficult to understand so most members of the 
experimental group did not continue the game (80%). However, according to them for visuals 
and characters on the fifth game board this is very interesting and good 
Second stage experiments, researchers will provide board games with content Betawi 
folktales to the experimental group. Previously researchers divided 3 groups with 6 
participants each. The researcher only gave the game board initial design to the experimental 
group with the intention that all members of the experimental group would be involved in 
determining the storyline and the rules of the game. Of the three groups, there will be 3 
storylines and new game rules and even additional supporting characters in accordance with 
the wishes and imagination of each group. The researcher then conducted a Focus Group 
Discussion with all groups to determine a complete story from the Betawi tale from the 
collaboration of the three experimental groups. 
In the second stage of the experiment, the researchers did plan to involve each individual in 
the experimental group in determining the storyline and rules on the game board with the 
Betawi folktale content so that the aim of the researchers to lead the Z generation thinking 
framework towards an analog mindset could be achieved. 
Researchers prepare a new game boards with Indonesian folktale themes. For this research, 
the Betawi folktale was chosen for several reasons, including; the location of the research 
conducted in Jakarta, the lack of exposure to betawi tales and the chance of hero figures in 
the Betawi folktales can be role models for generation Z. 
At this stage, the experimental group was introduced with 6 Betawi folktales featuring 6 
Betawi hero characters, they are: Si Pitung, Murtado, SI Panjang, Pieter, Entong Gendut, and 
Si Jampang. The six stories represent 6 regions in Jakarta; Central Jakarta, East Jakarta, West 
Jakarta, North Jakarta, South Jakarta and the Thousand Islands. After the stories are told, the 
researcher shows illustrations of the Betawi hero figures to be tested in the experimental 
group. The results of the trials conducted in the Focus Group Discussion are as follows: 
Tabel 1: Design of the 6 Character of Betawi Hero 
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No. Name of 
Character 
Design Character 
1. Si Pitung 
 
Pitung is a Betawi hero from West Jakarta, not 
too tall but agile. Everyday he wears white 
clothes, double koko clothes and black pants 
complete with a cap, sarong and sandals. Have 
a mission to raise the pilgrimage of his parents. 
2. Murtado 
 
Murtado is a champion of Betawi from Central 
Jakarta. Well-built and field with codets around 
his eyes. Everyday he wears a white T-shirt with 
black pants and a sarong tied to his waist. The 
habit is not to use footwear for reasons to 
always touch the ground. Its mission is peace 
between the two camps which are always in 
conflict in central Jakarta 
3. Si Panjang 
 
Si Panjang is a betawi hero of Chinese descent 
from South Jakarta. He is tall, thin and have 
narrow eyes. Everyday he wears koko clothes 
with pencak silat pants. Its mission is to make a 
famous his pencak silat league. 
4. Pieter 
 
Pieter has a Dutch blood, he is a Betawi hero 
from North Jakarta. He is tall with blue eyes and 
sharp nose. Derived from educated people who 




Entong gendut is a betawi hero from East 
Jakarta. He short and fat stature but very agile. 
Every day, he wears T-shirt and scabbard. His 
mission is to preserve the Betawi culture 




Si Jampang is a Betawi hero from a thousand 
islands (Kepulauan Seribu). He Has a stature 
that is proportional to the thick mustache and 
eyebrows. Always use headbands and 
waistband in their daily life. Its mission is to 
have a successful farm. 
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This research proves that the problem of social interaction and direct communication in 
generation z can be solved through playing board games that are effectively and efficiently 
proven to be able to balance their digital thinking framework. 
DISCUSSION 
The results of the study are only as initial conclusions that need to be discussed and analyzed 
further to obtain more accurate validity and results. For that reason, the initial conclusions 
from the results of this study are open to receive various criticisms and input to improve the 
results of the study. Researchers also felt the need to conduct further research by 
experimenting with different groups and different groups so that the results obtained would 
be more general conclusions. 
CONCLUSION 
Board games with betawi folktale content can be a solution to problem solving in generation 
Z, especially in verbal communication and social interaction. Because through board games, 
generation Z is led to an analog thinking framework and interacts with each other to complete 
the game. So, analog media balances the digital thinking framework of generation Z 
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UNSUR MELAYU DALAM ANIMASI  
‘THE ADVENTURE OF AWANG KHENIT’ 
Marzuki bin Abdullah 30 




Animasi The Adventure of Awang Khenit terbitan Sead Studio (2015) merupakan siri 
animasi dua dimensi mengisahkan seorang kanak-kanak dengan kekuatan luar biasa. Shamsul 
Ikram Ghazali (kartunis Rambai) merupakan Pengarah animasi, Pereka watak dan  Pelukis 
Storyboard, mengambil asas cerita teks jenaka  Tradisional Melayu, Awang Kenit. Watak 
Awang Khenit dalam The Adventure of Awang Khenit, dibantu oleh seorang rakan bernama 
Badang. Mereka berdua berkhidmat untuk  Raja negeri Inderasakti. Kajian ini bertujuan untuk 
melihat sejauh mana unsur-unsur Melayu diterapkan pada watak dan  keperibadian watak 
dalam animasi ini. Kajian ini menggunakan kaedah temubual mendalam, pemerhatian dan 
kaedah kepustakaan.  
Pemerhatian terhadap ciri-ciri dominan Melayu pada watak utama dalam animasi The 
Adventure of Awang Khenit ini dibuat untuk melihat sejauh mana ianya disertakan pada 
watak-watak dalam siri animasi ini. Keperibadian setiap watak seperti gaya bercakap, gaya 
berjalan dan cara berpakaian juga diperhatikan untuk melihat sejauh mana perkara-perkara 
ini diletakkan pada watak-watak tersebut. Teori-teori seperti teori Syed Ahmad Jamal dan 
Zakaria Ali adalah dirujuk untuk melihat intipati nilai-nilai estetika Melayu dan seni Melayu 
yang dipersembahkan dalam  animasi The Adventure of Awang Khenit ini. Dapatan kajian ini 
memperlihatkan bahawa animasi The Adventure of Awang Khenit banyak menerapkan unsur-
unsur Melayu pada watak dan keperibadian wataknya. Elemen campuran (fusion) telah 
ditambah ke dalam siri animasi ini bertujuan untuk disesuaikan dengan penerimaan dan 
selera penonton pada hari ini. Jenaka-jenaka yang bersahaja tetapi bermakna telah digarap 
dengan baik oleh penggiat kreatif dalam produksi animasi The Adventure of Awang Khenit ini.    
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PENGENALAN 
The Adventure of Awang Khenit merupakan sebuah siri animasi dua dimensi terbitan 
Sead Studio Sdn Bhd yang disiarkan di TV9 sekitar tahun 2015. Animasi 24 episod ini, 
mengambil asas cerita jenaka tradisional Awang Kenit dan diolah penceritaannya oleh 
kartunis Rambai selaku pengarah dan pereka watak. Pengolahan ini bertujuan untuk 
disesuaikan dengan selera penonton animasi pada hari ini. 
 
  Produksi animasi Hikayat Sang Kancil (1978)  yang ke udara pada tahun 1980an 
memberi gambaran bahawa Malaysia mampu menghasilkan animasi tempatan sendiri.  
Bermula dari itu telah muncul beberapa lagi animasi yang diterbitkan oleh pelbagai syarikat. 
Sead Studio Sdn Bhd yang dimiliki oleh  Shamsul Ikram Ghazali atau lebih dikenali dengan 
nama kartunis Rambai telah menerbitkan ‘The Adventure of  Awang Khenit.’ Animasi 
berbentuk dua dimensi ini berdasarkan cerita jenaka rakyat yang berjudul Awang Kenit.  
Seperti cerita-cerita jenaka lain, contohnya Pak Pandir dan Lebai Malang, Awang Kenit juga 
sering diceritakan secara lisan suatu pada ketika dahulu. Cerita rakyat Awang Kenit 
mengisahkan seorang manusia yang dilahirkan  berbadan kecil namun mempunyai kelebihan 
iaitu mempunyai tenaga yang kuat. Awang Kenit ini diceritakan turun temurun secara lisan 
dalam bentuk jenaka. Cerita jenaka sememangnya diminati kerana sifat wataknya yang lucu 
menghiburkan hati walaupun ianya disampaikan secara lisan pada ketika dulu (Datu Mohd 
Mazudah Indal Jaya, Low Kok On, 2017:p 3). 
  
Dalam ‘The Amazing of Awang Khenit’, Rambai selaku Pengarah animasinya telah 
mengolah cerita asal teks cerita jenaka rakyat Awang Kenit dan disesuaikan dengan 
penceritaan bentuk animasi. Animasi memerlukan imaginasi dan tidak boleh disekat oleh 
keterbatasan logik. Kewujudan animasi adalah untuk menghalalkan keluarbiasaan dalam 
visual filem. Contohnya seorang pelakon perlu terjun dari bangunan tinggi. Untuk mengelak 
berlaku perkara tidak diingini seperti kecederaan kepada pelakon maka scene seperti itu perlu 
dibuat dalam bentuk animasi.  
 
Selain watak Awang Khenit, Rambai dalam The Amazing Awang Khenit mencipta 
beberapa watak lagi yang sememangnya tiada dalam naskhah asal Awang Kenit. Penambahan 
ini dibuat untuk memperluaskan plot penceritaan animasi tersebut. Menarik mengenai karya 
kartunis Rambai ini adalah setiap episod baru akan dimunculkan satu watak baru. Ini 
menjadikan cerita ini tidak berada dalam plot penceritaan yang sama pada setiap episod. 
Formula yang diamalkan Rambai adalah membiarkan cerita ini bergerak sejauh mungkin 
tanpa dihadkan dengan sempadan logik. Rambai mengekalkan watak Awang sebagai hero 
cerita dan watak Badang sebagai kawan yang sering membantunya sewaktu berdepan dengan 
musuh di negeri Inderasakti.  
 
Dari segi teknikal, tindakan Rambai ini mengakibatkan produksi berjalan dengan agak 
perlahan. Ini berikutan petugas-petugas animasi The Adventure of Awang Khenit perlu 
menghasilkan lukisan watak baru untuk setiap episod. Beberapa produksi lain sebelum ini 
sering mengelak untuk mewujudkan watak baru pada setiap episod kerana apabila 
diwujudkan watak  baru maka proses membina ‘koleksi lukisan’ watak perlu dihasilkan 
terlebih dahulu. ‘Koleksi lukisan’ ini atau istilah yang digunakan di industri adalah Character 
Library, meliputi kumpulan lukisan cara watak berjalan, kumpulan lukisan cara watak berlari, 
kumpulan lukisan ekspresi muka watak dan kumpulan lukisan cara watak berdialog dengan 
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vokal A, E, I, O dan U. ‘Koleksi lukisan’ watak perlu dihasilkan supaya setiap juruanimasi atau 
animator, dapat membuat rujukan dan penghasilan animasi watak tersebut menjadi lebih 
seragam dan terkawal dari segi bentuk watak tersebut. Penghasilan lukisan koleksi ini akan 
memakan masa dan unit lain belum boleh menjalankan kerja dan perlu menunggu lukisan 
koleksi ini siap dan diluluskan oleh Pengarah. 
   
KAJIAN LITERATUR 
Perlaksanaan kajian secara kepustakaan ini merujuk kepada kajian animasi di Malaysia dan  
kajian estetika visual. Kajian animasi di Malaysia bertujuan untuk melihat sejarah dan 
perkembangan animasi dan menganalisa watak-watak yang dihasilkan dalam animasi 
tersebut.  
 
a) Animasi Cerita Rakyat Melayu, Transformasi Simbolik  Naratif Verbal Ke  
    Visual Naratif 
Kajian bertajuk  Animasi Cerita Rakyat Melayu, Transformasi Simbolik  Naratif Verbal Ke Visual 
Naratif oleh Nizam Othman (2014) menggunakan teori Komunikasi. Kajian ini dirujuk kerana 
telah mengkaji animasi Melayu yang diadaptasi daripada naskhah teks sastera Bawang Putih 
Bawang Merah.  
 
Nizam mengkaji tiga persoalan iaitu pertamanya, pengolahan  cerita rakyat ke bentuk 
filem animasi. Keduanya, teknik yang sesuai untuk menterjemah naratif verbal ke naratif 
visual iaitu animasi dan ketiganya, untuk melihat menegaskan pemahaman budaya terhadap 
cerita dongeng. Dapatan Nizam menerusi penelitiannya mendapati, animasi Putih merupakan 
animasi yang menepati ciri-ciri animasi Melayu. Nizam meneliti watak protagonis Putih, yang 
dilakonkan oleh Erra Fazira. Watak ini memperagakan kecantikan watak gadis berbaju kurung, 
berkain sarung dan menyarung kain sarung biru muda sebagai penutup kepala. Nama watak 
ini juga diletakkan sebagai Putih yang menggambarkan kesucian walaupun dalam naskhah 
asal iaitu Bawang Putih Bawang Merah, watak ini sebenarnya adalah Bawang Merah. 
Manakala Watak Merah pula yang dilakonkan oleh Raja Azura merupakan watak antagonis 
yang pemarah dan bengis. Watak ini menyindir secara sinis keperibadian sesetengah orang 
Melayu yang sering beremosi dan malas.  
 
 Peranan watak amat besar kesannya terhadap penceritaan. Watak-watak 
digambarkan dengan  sifat yang berbeza di antara satu sama lain dan perbezaan ini menjadi 
tarikan kepada penonton. Watak-watak dalam filem Putih direka dengan begitu teliti  dan 
memperlihatkan unsur Melayu yang tinggi. 




b) Pembangunan Animasi Bangsawan Puteri Saadong: Adaptasi Teks dan Persembahan.  
Kajian bertajuk Pembangunan Animasi Bangsawan Puteri Saadong: Adaptasi Teks dan 
Persembahan oleh Nur Yuhanis Mohd Nasir (2015) mengkaji tentang pembangunan animasi 
Multimedia yang diadaptasi dari teks sastera tradisional Puteri Saadong yang juga meliputi 
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kajian persembahan bangsawan naskhah tersebut. Kajian  Nur Yuhanis juga memperincikan 
proses produksi animasi 2D ke atas naskhah tersebut.  
 
Kajian ini menggunakan teori persepsi visual Arnheim (1974) dan teori adaptasi 
Hutcheon (2005). Teori persepsi visual Arnheim (1974) merupakan kajian mengenai psikologi 
manusia dalam membuat pentafsiran terhadap sesuatu yang dilihat. Teori yang dinamakan 
teori  Gestalt, seterusnya dikaji oleh Maz Wertheimer, Wolfgang Kohler dan Kurt Koffka 
(Arnheim, 1974:4-5; Funch dalam Nur Yuhanis,  2015:7) Teori  Gestalt memperkatakan 
tentang keadaan manusia melihat sesuatu objek berdasarkan bentuk. Sesuatu karya terbina 
dari unsur seperti garisan, warna dan lain-lain. Dalam psikologi Gestalt, sesuatu karya 
ditanggap secara keseluruhan tanpa mengasingkan setiap unsur yang membentuknya. Teori 
adaptasi menurut konteks ini adalah mengenai peralihan bentuk media untuk penyampaian 
maklumat atau cerita. Setiap media mempunyai ciri-ciri tertentu dan berbeza dengan media 
yang lain dan hal ini mempengaruhi cara untuk suatu cerita yang dipersembahkan (Nur 
Yuhanis, 2015).  
 
Kajian ini dirujuk sebagai kajian lepas kerana ia mempunyai persamaan berkaitan 
watak animasi.  Kajian ini relevan untuk dirujuk kerana mengkaji dari segi pembinaan watak 
yang dibuat berdasarkan watak dalam persembahan bangsawan. Lazimnya, setiap watak 
dirancang mempunyai trait atau kriteria yang berbeza, merangkumi aspek gaya pemakaian, 
percakapan dan emosi, yang mencerminkan latar-belakang serta status setiap watak (Nur 
Yuhanis, 2015:p 172). 
 
c) Pengaruh Rancangan Kartun Terhadap Kanak-Kanak. 
Kajian bertajuk  Pengaruh Rancangan Kartun Terhadap Kanak-Kanak oleh Nadia Ezzareda 
Nasheeqa Binti Noor Azmi (2016) menggunakan teori Pembelajaran Sosial yang diperkatakan 
oleh Albert Bandura (1977). Kajian ini mempunyai tiga objektif iaitu, untuk mengenal pasti 
penggunaan kartun di dalam pengajaran, jenis kartun yang digunakan di dalam pelajaran dan 
menganalisis strategi dan kemahiran yang digunakan di dalam pengajaran penulisan karangan 
menggunakan bahan kartun (Nadia Ezzareda Nasheeqa, 2016:p 20). 
 
Kajian ini dirujuk kerana ia mengkaji dari segi pengaruh kartun terhadap kanak-kanak. 
Kajian ini mempunyai persamaan dari segi pemerhatian Nadia Ezzareda Nasheeqa terhadap 
rancangan kartun terbitan Malaysia. Beliau membuat rumusan bahawa rancangan kartun 
diakui memberi pengaruh positif terhadap kanak-kanak. Kajiannya mendapati terdapat lima 
aspek yang mempengaruhi kanak-kanak adalah dari segi tingkah laku, komunikasi, kehendak 
peribadi dan disiplin diri. Dapatan kajian juga mendapati dua faktor negatif   pengaruh kartun 
terhadap kanak-kanak. Melihatkan kartun memberi pengaruh besar kepada kanak-kanak, 
Nadia Ezzareda Nasheeqa menyarankan, penggiat-penggiat animasi perlu mempunyai 
kesedaran untuk menyuntik nilai-nilai positif dalam animasi terbitan mereka. Pengisian unsur-
unsur positif akan memberi kesan baik kepada perkembangan kanak-kanak yang akhirnya 
akan membentuk pemikiran dan tingkah laku yang baik bagi generasi masa hadapan. 
 
d) Kartun dan Kartunis di Malaysia. 
Penulis juga merujuk pada penulisan Muliyadi Mahamood menerusi bukunya bertajuk 
Kartun dan Kartunis di Malaysia (2015). Muliyadi membuat penerangan tentang istilah Kartun 
Tulen Malaysia. Kartun Tulen Malaysia menurut Muliyadi, adalah kartun yang mempunyai 
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tema, gaya bentuk dan makna kartun yang bersifat tempatan atau dengan kata lain, karya 
yang menggarap hal-hal tempatan dan dilukis oleh kartunis tempatan. Muliyadi menekankan 
tentang gaya dan bentuk yang mana ia  mempunyai kesamaan dengan kajian yang dilakukan 










Rajah 1:  Model Seni Kartun Melayu Muliyadi 
 
Kajian Lepas Berkaitan Seni Visual 
Seni merupakan sesuatu yang halus (Johari Ab Hamid, 2006). Seni berada dalam kelompok 
yang pelbagai. Sesuatu yang dicipta dan menggambarkan ekspresi pada  sesuatu yang 
dianggap indah. Seni memenuhi keperluan-keperluan naluri estetika dan fizikal manusia yang 
dipengaruhi oleh faktor-faktor keagamaan, kebudayaan, ruang, masa dan keadaan tertentu.  
(Muliyadi Mahamood, 2010: p 9). 
 
Seni Melayu terbahagi kepada dua kategori utama, iaitu seni rupa dan seni 
persembahan (Rahmah Bujang, Nor Azlin Hamidon, 2002: p 3). Seni visual pula memberi 
maksud seni dalam bentuk gambaran. Merujuk pada penulisan Johari Ab. Hamid dan Hamzah 
Lasa dalam buku bertajuk Estetika Seni Visual (2013), Johari menyebut  tentang 
perkembangan seni visual dalam tamadun manusia. Karya seni visual ialah hasil himpunan 
intelektual para seniman atau penggiat seni. Antara lain, karya seni visual merujuk kepada 
seni catan, cetakan arca, animasi dan kartun (Johari Ab Hamid, 2011:p 15). 
 
Seni telah wujud sejak dari zaman Firaun memerintah Mesir Purba. Himpunan hasil 
kesenian yang bersejarah ini menjadi simbol keupayaan kesenian masyarakat pada masa itu 
(Johari Ab Hamid, 2013:p 1). Seni terdapat  dalam pelbagai bentuk, salah satunya adalah seni 
suara dan Johari menyentuh bahawa kelunakan laungan azan sebagai satu bentuk seni 
walaupun azan merupakan laungan untuk menandakan masuknya waktu sembahyang. 
Penzahiran seni dijelmakan menerusi pelbagai aktiviti seni seperti dalam seni tari, seni silat, 
seni lakon dan seni pertukangan dan pelbagai bidang seni lain (Johari Ab Hamid, 2013:p 1). 
Seni memenuhi keperluan-keperluan naluri estetika dan fizikal manusia yang dipengaruhi 
oleh faktor-faktor keagamaan kebudayaan, ruang, masa dan keadaan tertentu (Muliyadi 
Mahamood, 2010:p 9). 
 
Menurut Johari lagi, falsafah seni juga boleh merujuk kepada persoalan mengenai 
nilai-nilai seni yang merangkumi pendekatan dan rumusan yang ingin dicapai oleh guru 
Pendidikan Seni Visual. Boleh juga dianggap sebagai satu bidang yang meneroka kefahaman 
dan kepercayaan dalam membentuk sikap dan nilai yang dihasilkan serta mempunyai nilai 
estetika tinggi (Johari Ab Hamid, 2013:p 155). Seni visual seperti yang diperkatakan oleh 
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Teori Estetika Seni Visual  
Karya Agung Melayu iaitu Sejarah Melayu ada mencatatkan beberapa objek ciptaan manusia 
yang menunjukkan masyarakat Melayu terdahulu amat tertarik dengan keindahan. Contoh-
contoh objek tersebut adalah seperti alat muzik, batu nesan, perkakas rumah, kapal dan 
bangunan. Beberapa tokoh seni tempatan antaranya Syed Ahmad Jamal (1992), Ku Zam Zam 
(1984) dan Zakaria Ali (1989) telah membincangkan tentang konsep keindahan dalam konteks 
masyarakat Melayu.  
 
Zakaria Ali meneliti beberapa karya seni dan membuat huraian bentuk serta asal-usul 
karya demi mencari nilai estetika Melayu. Melalui perbandingan oleh Zakaria, didapati 
terdapat dua jenis kualiti karya iaitu karya taraf tinggi dan karya taraf rendah. Karya taraf 
tinggi merupakan karya yang dihasilkan oleh tukang yang mahir dan matang manakala karya 
yang berkualiti rendah didapati dihasilkan oleh tukang muda atau yang masih dalam latihan.  
 
Zakaria dapat menghuraikan dengan terperinci bentuk istana Melaka yang baru, yang 
mana ianya memperlihatkan kesedaran kepada estetika yang tinggi dalam sesebuah senibina. 
Zakaria berceritaa tentang ruangnya, ketinggiannya, bentuk hiasanya dan kemasan salutan 
emas di istana tersebut. Beliau membedah naskah Sejarah Melayu dan memperlihatkan 
betapa pada zaman silam telah ada kesedaran estetika Melayu dalam kehidupan masyarakat 
terdahulu. Tarikan estetika  menghasilkan pernyataan dalam apa juga aspek kehidupan. 
Apabila pelukis menggunakan tembok atau tiang rumah atau perisai sebagai bahan 
pernyataan estetika, bermakna dia telah menggunakan apa juga benda atau permukaan yang 
yang didapati sesuai dengan tujuan seninya. (Ina Corribe Brown, 1963 dalam Syed Ahmad 
Jamal, 1992). Aestetic atau dibahasa Melayukan berbunyi estetika merupakan salah satu 
disiplin ilmu. Perkataan ini dicipta pada pertengahan abad ke 18.  
 
Sebelum perkataan estetika muncul, perkataan beauty telah diguna pakai untuk 
menyatakan konsep keindahan. Beauty telah digunakan dalam menganalisa pelbagai jenis 
bidang seni seperti seni tampak, kesusasteraan, seni bina, seni muzik, seni tari dan seni 
drama. Oleh itu, estetika juga adalah sama seperti beauty, perkataan yang membicarakan hal-
hal yang berkaitan dengan keindahan dalam bidang seni (Gatz,1942:p 33 dalam Hamdzun 
Harun, Narimah Abd Muthalib, 2012). Rajah 3 menunjukkan ciri-ciri Melayu yang perlu ada 














Rajah 2:  Model Seni Melayu Zakaria Ali 
 
Zakaria Ali pula membuat kesimpulan bahawa keindahan seni rupa Melayu 
berdasarkan kepada enam prinsip iaitu berhalus, berguna, bersatu, berlawan, berlambang 
dan bermakna (Hamdzun Harun, Narimah Abd Muthalib, 2012). 
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Ku Zam Zam pula menegaskan bahawa keindahan dalam seni rupa Melayu terbahagi 
kepada tiga nilai iaitu nilai kehalusan, kesesuaian dan keaslian. Keindahan sesuatu karya 
dinilai dari segi kehalusan seninya. Sesebuah karya itu juga perlu dilihat dari segi kesesuaian 
penggunaannya dan akhir sekali karya seni itu perlu dilihat dari segi keasliannya. Rajah 4 











Rajah 3:  Model Seni Melayu Ku Zam Zam 
 
Syed Ahmad Jamal memberi pengaruh dan menyumbang dalam sejarah 
perkembangan Seni Lukis Moden Malaysia (Nur Hazirah Musa & Harozila Ramli, 2014). 
Menerusi karya agungnya iaitu “Gunung Ledang/ Tanjung Kupang” memperlihatkan 
bagaimana identiti Melayu dimasukkan dalam karya berbentuk catan. Syed Ahmad Jamal 
sering menjadikan mitos dan lagenda kesusasteraan Melayu sebagai rujukan dalam berkarya. 
 
Menerusi Gunung Ledang/ Tanjung Kupang, Syed Ahmad Jamal tidak hanya bercerita 
tentang Mitos peminangan Puteri Gunung Ledang oleh Sultan Melaka tetapi menyuntik juga 
peristiwa sedih yang menimpa rakan baiknya yang meninggal dalam nahas kapal terbang di 
Tanjung Kupang pada tahun 1978. Dua garisan berwarna emas dan perak yang menjadi simbol 
permintaan Puteri Guteri Gunung Ledang yang meminta jambatan emas dan perak harus 
dibina daripada empayar Melaka ke Gunung Ledang ( (Nur Hazirah Musa & Harozila Ramli, 
2014). 
 
Flora dan fauna alam Melayu sering digambarkan dalam catan-catan beliau dan simbol 
segitiga menjadi objek yang kerap dilukis oleh beliau. Pelukis dan penulis ini menjadikan 
simbol-simbol alam Melayu seperti Pucuk Rebung dan Awan Larat sebagai subjek yang 
diabstrakkan. Contohnya, simbol-simbol yang terdapat di alam Melayu adalah Pucuk Rebung, 
Awan Larat yang sinonim sebagai simbol warisan tamadun ini diolah dan diabstrakkan (Nur 
Hazirah Musa & Harozila Ramli, 2014). 
 
Syed Ahmad Jamal tidak sekadar menghuraikan aspek ‘Rupa’ sahaja dalam seni rupa 
Melayu. Dia juga menghubungkan ‘rupa’ dalam seni rupa Melayu dengan ‘Jiwa’-sikap, 
pandangan hidup, nilai-budaya Melayu. Seni rupa Melayu tidak dapat lepas dari sifat semukur 
yang ketara, juga dalam seni bahasa dan sastera Melayu lama (Awang Had Salleh,1992).  
 
Menerusi buku karangan Syed Ahmad Jamal berjudul Rupa dan Jiwa, Awang Had 
Salleh menegaskan Syed Ahmad Jamal tidak menghuraikan rupa dan jiwa dalam seni lukis 
tetapi sebenarnya menghuraikan pelukisan seni rupa dalam kebudayaan Melayu, dalam cara 
dan nilai dan alam pandangan hidup Melayu terjelma dalam seni gubalan kata-kata, dalam  
sastra prosa dan puisi Melayu, dalam  penggunaan warna dalam bahasa, dalam hiasan pada 
barang-barang keperluan seharian, dalam ukiran pada keris, pasu dan sebagainya, dan dalam 
lakaran Islam serta seni khat (Awang Had Salleh, 1992). 
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 Penjelmaan unsur-unsur alam semula jadi dalam karya merupakan satu identiti dalam 
seni rupa Melayu. Pengamatan dan pemikiran pencipta dijelaskan dalam impian lalu 
memperlihatkan suasana harmoni di antara alam dan insan. Matlamat, kebergunaan dan 
konsep sesuatu karya itu dihayati berdasarkan pengukuran nilai estetikanya. Seni rupa 
Melayu kurang bertumpu kepada kehendak- kehendak keagamaan, sungguhpun karya 
ciptaan itu berkaitan dengan keagamaan. Karya cenderung untuk diperlihatkan sebagai 
hiasan dan menonjolkan keindahan. Penilaian ini berasaskan unsur-unsur formal atau 
formalistik (iaitu bentuknya), estetika, selera dan budaya (Syed Ahmad Jamal, 1992).  
 
Syed Ahmad Jamal menghuraikan estetika secara begitu terperinci dengan memetik  
beberapa kajian terdahulu seperti kajian Baumgarten (1735) yang mengatakan keindahan 
mestilah diasingkan daripada estetika kerana barang yang buruk boleh diterima dengan cara 
yang indah dan sebaliknya. Pendapat Bell pula mengatakan bahawa  emosi yang tersendiri 
sebagai reaksi seseorang terhadap karya seni ialah emosi estetika (Syed Ahmad Jamal, 1992). 
Mata dan telinga merupakan dua deria yang menjadi penilai kepada estetika. Proses imaginasi 
ini wujud sebagai reaksi apabila seseorang menikmati sesuatu karya (Socrates, Giambista 
Vico, abad ke 18). 
 
Estetika telah dikaji bertahun lama  iaitu bermula pada abad ke 4 hingga 5 masehi oleh 
pengkaji India dan teorinya dinamakan Teori Rasa India. Teori ini meletakkan emosi sebagai 
rasa dan menjadikan rasa sebagai keadaan kebahagiaan yang tulen.  Untuk menghidupkan 
sesuatu rasa, seseorang itu perlu masuk ke dalam suasana tersebut tetapi tidak dengan 
penghayatan sepenuhnya. 
 
Di dalam seni rupa Melayu, Syed Ahmad Jamal menegaskan bahawa prinsip 
Penggenapan amat dipentingkan dalam sesebuah karya yang bersifat Melayu. Penggenapan 
ini merupakan nilai imbangan yang semukur, yang banyak terdapat pada karya seni rupa 
Melayu seperti seni tekat, seni wau, seni ukir kayu, seni barangan perak dan sebagainya. 
Keadaan imbangan semukur merupakan sifat utama dalam bentuk penyataan kebudayaan 
yang ulung dalam sastera Melayu seperti yang  terlihat dalam seni pantun dan seni syair. 
Semukur dalam seni pantun  boleh dilihat pada bentuk pantun iaitu pantun dua kerat, pantun 
4 kerat pantun lapan kerat dan pantun 10 kerat. Melihat kepada pantun, ia mempunyai dua 
bahagian iaitu bahagian pembayang dan bahagian maksud. 2 bahagian ini merupakan prinsip 
utama dalam seni rupa Melayu. 
  
Syed Ahmad Jamal menulis tentang penggunaan warna dalam seni budaya Melayu 
yang sering menggunakan warna merah. Kebanyakan Kain Limar berasaskan warna merah 
selain warna ungu, biru, hijau, kuning dan jingga. Masyarakat Melayu lebih gemar 
menggunakan warna merah dan warna yang mempunyai nilai kroma yang hampir. Ini boleh 
dilihat pada kebanyakan warna tenunan Melayu yang sering dilihat berwarna merah. Warna 
merah ini dilihat terdapat pada hampir kebanyakan bendera negeri. Warna merah juga 
disentuh oleh Frank Swettenham yang mengaitkannya dengan sifat kepahlawanan yang 
mewakili keberanian. Konsep Seni Rupa Melayu lahir daripada kesedaran terhadap intisari 
sesuatu hasil ciptaan, iaitu melalui bentuk tampaknya kepada dimensi yang terjalin pada rupa 
ciptaan itu. Ini menjadi titian di antara realiti yang zahir dan yang batin serta berperanan 
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sebagai perantara jiwa pencipta dan perhayat (Syed Ahmad Jamal, 1992). Syed Ahmad Jamal 




Syed Ahmad Jamal menetapkan bahawa dalam Seni Melayu perlu ada ciri-ciri berikut iaitu:- 














Rajah 4: Model Seni Melayu Syed Ahmad Jamal 
 
PERMASALAHAN KAJIAN 
Animasi di Malaysia telah bermula dengan tersiarnya animasi Hikayat Sang Kancil (1978) 
(Hassan Muthalib, 2016, p 277).  Perkembangan selepas itu memperlihatkan satu demi satu 
produksi animasi tumbuh dan melahirkan cerita dan watak masing-masing. Senario produksi 
animasi pada hari ini sangat terarah kepada animasi Jepun dan animasi Barat. Merujuk pada 
watak-watak yang dicipta dalam animasi tempatan, tidak banyak yang dilihat mempunyai 
rupa kartun dan rupa animasi Melayu.  
 
Menurut Syd Field, watak adalah nadi kepada struktur naratif untuk membina atau 
memperkembangkan sesuatu lakon layar. Manakala dari sudut kesan psikologi pula watak 
merangkumi aspek-aspek psikologi, sosiologi dan fisiologi watak. Ketiga-tiga aspek ini boleh 
juga dikategorikan sebagai latar belakang cerita yang akan mempengaruhi tindakan watak di 
dalam cerita (Berman, R. A, 1988 dalam Norinawati, 2007). Kajian ini bertujuan untuk 
mengenal pasti ciri-ciri watak dan keperibadian watak animasi Melayu yang telah ditonjolkan 
dalam produksi animasi The Adventure of Awang Khenit. 
METODOLOGI KAJIAN 
Kaedah Kualitatif digunakan dalam kajian ini menggunakan pendekatan temubual dan juga 
pemerhatian. Rakaman dan catatan temubual dikumpul sebagai data kajian. Di dalam kajian 
terhadap animasi The Adventure of Awang Khenit ini, sesi temubual telah dijalankan  untuk 
menjelaskan persoalan yang ditimbulkan. 
 
Kaedah Temubual 
Kaedah temubual mendalam bertujuan untuk mendapatkan maklumat daripada responden 
yang dipilih. Responden ditemubual secara mendalam dan menyeluruh. Temubual telah 
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dilakukan terhadap seorang responden iaitu Pengarah dan Pereka Watak animasi The 
Adventure of Awang Khenit. Temubual dijalankan di Sead Studios yang bertempat di 
Cyberjaya, Selangor.  Rakaman video telah dilakukan dan footage rakaman telah dipindahkan 
ke bentuk transkrip untuk dijadikan sebagai data kajian. 
 
Kaedah Pemerhatian Visual 
Kajian secara pemerhatian terhadap visual animasi The Adventure of Awang Khenit juga 
dilakukan bertujuan melihat aspek-aspek visual rekaan watak, keperibadian watak dan 
penceritaan dalam animasi The Adventure of Awang Khenit. Beberapa episod The Adventure 
of Awang Khenit seperti Misteri Puteri Melati, Geng Jabai, Derita Kongkang Suci, Awang 
Khenit Menangkap Raksasa Ikan dan  Putera Katak dan Sham telah ditonton untuk mencari 
jawapan kepada persoalan-persoalan yang timbul. 
 
Kaedah Kepustakaan 
Kajian kepustakaan turut dijalankan untuk membuat penelitian terhadap bahan-bahan 
bercetak. Bahan-bahan bercetak seperti penulisan  Sarjana berkaitan teori-teori tertentu, 
penulisan tentang  pakaian orang Melayu dan penulisan  yang menerangkan ciri-ciri rupa 
orang Melayu. 
ANALISA KAJIAN 
Watak orang Melayu mempunyai pengenalannya yang tersendiri. Baik dalam persembahan 
lakonan drama atau filem, watak dalam animasi Melayu juga perlu digambarkan dengan ciri-
ciri Melayu yang sebenar. Watak Melayu mempunyai ciri-ciri dominan tersendiri yang 
mungkin boleh dilihat pada stail lukisannya, bentuk mukanya, bentuk badannya, kostumnya, 
gaya bercakap dan pergerakannya.  
 
Unsur Melayu dalam animasi The Adventure of Awang Khenit. 
Sejarah kartun Malaysia ada mencatatkan bahawa telah wujud kesedaran untuk melukis 
watak-watak beridentitikan Melayu seawal tahun 1930an. Kartunis Raja Hamzah berusaha 
menerapkan elemen-elemen kemelayuan dalam watak-watak, misalnya menerusi 
penampilan pakaian-pakaian tradisional Melayu dalam beberapa siri awalnya (Muliyadi 
Mahmood, 2015:p 10). Dalam kehidupan seharian Melayu, wujud etika tersendiri yang 
dipanggil budi. Persoalan budi berkait rapat dengan concience, kesedaran, kata hati, 
perasaan, rasa hati, berhati perut. Budi adalah pancaran nilai yang utama telah menetapkan 
apakah akhlak dan nilai manusia (Zainal Abidin Borhan, 1999:p 57). 
 
Frank Swettenham juga telah mengambarkan rupa kanak-kanak lelaki Melayu yang 
menurut beliau, biasanya comel, matanya alis dan keningnya cantik, pandangan matanya jauh 
nampak penyedih dan muram. Mata yang besar dan tetapi terseksa dengan apa yang 
dilihatnya di dunia ini, dan kelihatan seolah-olah sentiasa ingin dibuka lebih luas lagi untuk 
mencari sesuatu yang tidak mungkin dapat ditemui. Tidak seperti anak Jepun, anak Melayu 
tidak pernah selekeh, tidak pernah diabaikan (Zubaidah Ibrahim, 2007:p 2). 
 
Budak perempuan Melayu secomel budak lelaki dan kurang diberi perhatian. Mereka 
dibiarkan berlari ke sana sini sehinggalah sampai masa ia patut dipakaikan baju, yakni pada 
masa umurnya lebih kurang 5 tahun. Budak perempuan diajar  membuat kerja-kerja rumah 
5857TH INTERNATIONAL SEMINAR ON NUSANTARA HERITAGE
 
 581 | 799 
 
dan kerja-kerja dapur dan dilarang bergaul dengan orang-orang lelaki yang tidak dikenali. Bila 
berumur 15 atau 16 tahun, barulah dia nampak menarik sedikit, tersangat pemalu, gemar 
berpakaian cantik dan perhiasan diri, kulitnya agak cerah sedikit dari kulit lelaki Melayu, kaki 
tangannya kecil, wajahnya sentiasa tersenyum dan riang, giginya baik, mata dan keningnya 
sungguh cantik-seperti mata budak lelaki Melayu. Rambutnya hitam dan lebat, berkulit halus 
tidak ada cacat cela dan bulu keningnya seperti “bulan sehari”-alis matanya lentik dan ada 
pula lesung pipit di pipi atau di dagu (Frank Swettenham, Zubaidah Ibrahim, 2007:2). 
 
Dalam konteks animasi, watak-watak yang menggambarkan orang  Melayu perlu 
dilukis merangkumi perkara-perkara berikut seperti lakaran-lakaran pembangunan watak, 
contoh ekspresi watak dan lakaran watak dalam empat sudut pandangan iaitu pandangan 
hadapan, pandangan sisi, pandangan belakang dan pandangan ¾. Perkara ini perlu 
dilaksanakan terlebih dahulu untuk memudahkan kerja animator dari segi keseragaman 
lukisan watak sewaktu melaksanakan animasi. Lukisan watak Melayu pula merujuk kepada 
lukisan watak yang berpakaian seperti orang Melayu di Nusantara yang persekitaran 
ceritanya meliputi pengkisahan orang Melayu.   
 
Berbeza daripada tradisi lukisan konvensional, kartun dibentuk menerusi unsur-unsur 
penggayaan atau pengubahsuaian imejan sesuatu subjek. Justeru itu, persembahan visual 
karya kartun adalah lebih bebas dan tidak terikat dengan peraturan visual yang tepat. Dalam 
lukisan kartun, figura manusia tidak semestinya mempunyai kadar banding  yang normal atau 
betul. Justeru itu, biasa kita lihat imejan figura berkepala besar berbadan kecil, ataupun 
melakukan aksi-aksi di luar kebiasaan (Muliyadi Mahamood, 2010).  
 
Watak-watak dalam The Adventure of Awang Khenit. 
Rajah 5  menunjukkan gambaran watak  Awang Khenit dalam pelbagai aksi. 
 





Rajah 5: Watak Awang Khenit 
Sumber: The Adventure of Awang Khenit, Episod 1. 
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Jadual 1 menunjukkan ciri-ciri watak Awang Khenit. Ciri-ciri ini memberi gambaran 
akan sifat-sifat Awang Khenit dan secara tidak langsung ianya memperlihatkan latar belakang 
watak tersebut.  
 
Jadual 1: Ciri-ciri watak Awang Khenit 
1 Nama Sebenar Awang bin Tumin 
2 Umur 10 Tahun 
3 Sekolah Sekolah Rendah Inderasakti 
4 Sifat Peribadi Menolong orang, penyabar, tekun dan bijak mengawal 
keadaan panik 
5 Cita-cita Menjejak ayah dan ibunya dan menjaga keamanan 
Inderasakti 
 
Awang Khenit merupakan watak utama dalam animasi ini dan beliau mempunyai 
kekuatan yang luar biasa. Menurut kartunis Rambai selaku Pengarah animasi ini, kekuatan 
Awang Khenit datang daripada Kain Terbang yang dihadiahkan oleh seorang tua selepas 
Awang menyelamatkan orang tua tersebut dari lemas. Watak Awang Khenit direka dengan 
mempunyai bulatan mata yang besar. Rekaan watak ini menghampiri bentuk lukisan Anime 
dari Jepun tetapi pereka watak ini bijak untuk melengkapkan watak dengan pakaian berciri 
Melayu seterusnya menghilangkan pengaruh anime pada watak tersebut. 
 
• Bentuk Asas  
Watak Awang Khenit dibina dengan menggunakan asas lukisan berbentuk sfera. Lukisan mata 
juga  menggunakan bentuk asas sfera. Lukisan rambut watak Awang Khenit menggunakan 
enam garis lengkung separa bulatan. Pereka watak melukis watak ini dengan mengelak dari 
menggunakan garisan tajam untuk menghindarkan watak ini kelihatan seperti watak 
antagonis.  
 
 Sebagai watak protagonis, watak ini dilukis dengan garisan yang tiada bucu tajam. 
Dalam istilah animasi Jepun, bentuk watak seperti Awang Khenit ini disebut sebagai Chibis. 
Chibis merujuk kepada lukisan watak yang berbentuk karakter yang kiut dan dilukis dengan 
mudah. Ia tidak mempunyai proposi badan yang rumit (Jef Baker, 2013:p 9).  
 
Perkataan Chibi diambil dari bahasa slanga Jepun yang membawa maksud sesuatu 
yang kecil atau rendah. Watak-watak Chibi sering dilukis dengan bentuk kepala yang besar 
dan bentuk badan yang kecil. Di Malaysia, lukisan watak begini sering dipanggil sebagai watak 
comel. Watak comel merujuk kepada rekaan watak yang berasaskan bentuk bulat dan mudah. 
Kebanyakan kartunis Melayu menggunakan bentuk bulat sebagai bentuk asas seperti kartunis 
Ujang dalam kartun Aku Budak Minang (1988), Kartunis Cik Li dalam Manjalong ( Gila-Gila, 
No. 398, 1 April 1995:p 9-11) dan kartunis Jakalll dalam siri animasi Misi Ady (2012). 
 
• Ikatan Kepala 
Pada bahagian kepala watak ini, dihiasi dengan ikatan bandana. Ikatan bandana ini dihiasi 
lambang berhuruf A yang merujuk kepada Awang. Ikatan bandana Awang Khenit ini 
menyerupai ikatan semutal orang Melayu. A men wearing semuntal using cotton cloth 
wrapped around his head to protect himself from the hot sunlight ( Sheppard,1976 dalam 
Norwani Md Nawi, 2016:p 70). Huruf yang menghiasi ikatan kepala watak Awang ini boleh 
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dianggap sebagai simbol Pucuk Rebung yang mana simbol Pucuk Rebung ini melambangkan 
sebuah imej seni Melayu sebagaimana dinyatakan dalam Syair Raja Siak dalam Siti Zainon 
Ismail (2006). 
  
• Baju  
Awang  memakai baju tidak berlengan seperti yang dipakai oleh pendekar zaman dahulu. Baju 
ini digelar baju Pendekar. Awang hanya memakai baju pendekar ini tanpa baju luar yang 
berkancing di leher. Pemakaian Awang diringkaskan untuk memudahkannya bergerak 
sewaktu berlawan. 
 
• Kain terbang  
Sehelai kain layang yang diikat di leher dengan diperkemaskan oleh loket berlambang huruf 
W. Ianya berwarna kuning menjadikan watak Awang kelihatan lebih menonjol dalam banyak 
keadaan. 
 
• Seluar  
Awang memakai seluar panjang dengan kaki seluar yang tergantung dan seluar begini 
merupakan bentuk seluar yang sering dipakai oleh pendekar dan pesilat kerana bahagian kaki   
yang tidak labuh menjadikan pergerakan untuk menendang lebih mudah dilakukan. Seluar ini 
dinamakan sebagai Seluar Potong Cina atau Seluar Kabul. Unsur Melayu yang diselitkan pada 
watak ini tepat sebagaimana dinyatakan oleh Zubaidah Shawal (1994) dalam bukunya. 
 
• Pergelangan tangan  
Di kiri dan kanan tangan Awang dilengkapkan dengan ikatan kain yang bertujuan untuk 
menghalang kulit lengan dari terkena pukulan musuh.  
 
• Kain Samping  
Di bahagian pinggang, ikatan Kain Samping memperkemaskan jerutan seluar Awang dan kain 
bengkung berwarna merah mengelilingi pinggang Awang memperkemaskan lagi kedudukan 
Kain Samping di bahagian pinggang Awang.  
 
• Capal  
Awang dipakaikan capal sebagai alas kaki dan ini sesuai sebagai padanan persalinan pendekar 
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B) Badang 
Badang merupakan watak lelaki dewasa yang diwujudkan untuk membantu Awang dalam 




        
                Rajah 6: Watak Badang 
Sumber: The Adventure of Awang Khenit, Episod 13: Derita Kongkang Suci 
 
Jadual 2 pula merupakan gambaran ciri-ciri watak Badang namun begitu, banyak maklumat 
tentang Badang tidak dapat diketahui. Ini sengaja dilakukan oleh pihak produksi ‘The 
Adventure of Awang Khenit’ untuk menjadikan watak Badang sebagai seorang yang misteri. 
Jadual 2:  Ciri-ciri watak Badang 
1 Nama Sebenar Badang 
2 Umur Tidak diketahui 
3 Sekolah Tidak diketahui 
4 Sifat Peribadi Tidak diketahui 
5 Cita-cita Tidak diketahui 
 
Watak Badang diambil dari cerita rakyat yang pernah ditulis melalui apa yang 
diceritakan oleh Sharif Putera (Muhammad Sahidan dan lain-lain,1994:p 27).  Badang, 
seorang pemotong kayu yang miskin, mendapati ikan dalam lukahnya telah habis dimakan 
oleh ‘sesuatu’. Badang telah bersembunyi berhampiran dengan lukah yang ditahannya untuk 
menyiasat. Akhirnya muncul satu lembaga yang berbadan besar dan mendekati lukah yang 
dipasang oleh Badang. Selama ini, lembaga ini yang telah memakan ikan-ikan dari lukah 
Badang. Badang telah menangkap lembaga itu tetapi dilepaskan selepas lembaga tersebut 
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berjanji untuk memberi kuasa kekuatan kepada Badang dengan syarat, Badang memakan 
muntahnya terlebih dahulu.  
 
Berdasarkan watak Badang dalam cerita rakyat yang asal, Rambai telah mengolahnya 
untuk disesuaikan dalam penceritaan animasi The Adventure of Awang Khenit. Badang 
menjadi rakan seperjuangan Awang Khenit sewaktu melawan musuh. Kelebihan Badang yang 
mempunyai kekuatan luar biasa dikekalkan oleh Rambai.    
 
• Bentuk  
Watak Badang dibentuk menggunakan bentuk asas segi empat. Pereka watak mengelak dari 
membentuk watak Badang dengan bentuk bulat untuk mengelakkan watak ini kelihatan 
comel. Watak Badang ini direka untuk memperlihatkan keperkasaannya sesuai dengan 
peranannya sebagai pembantu kepada Awang Khenit.   
 
• Rambut  
Watak Badang divisualkan dengan mempunyai berambut panjang. Watak dengan rambut 
panjang ini memcerminkan jati dirinya yang tidak suka dikongkong dan ingin bebas. 
 
• Ikatan Kepala  
Ikatan kepala Badang merupakan tengkolok orang kebanyakan. Ianya dibuat dari kain biasa, 
tidak seperti tengkolok seorang pembesar yang biasanya dibentuk dari kain Songket. Ikatan 
kepala ini menggunakan kain berwarna kuning. 
 
• Baju  
 Badang memakai baju berwarna hijau dan baju ini mempunyai belahan leher teluk belanga. 
Potongan leher  begini sering dilihat pada kebanyakan baju silat.  
 
• Ikatan Tangan  
Ikatan tangan di tangan kiri dan tangan kanan Badang memperlihatkan personalitinya yang 
gagah perkasa. 
 
• Seluar  
Seluar Badang berwarna coklat. Badang juga dipakaikan seluar jenis Seluar Kabul. Badang 
mempunyai susuk tubuh yang sasa dan seluar yang dipakainya memperlihatkan otot kaki. 
Seluar Potong Cina juga disebut sebagai Seluar Gunting Cina atau Seluar Kabul. Bagi orang 
Johor zaman dahulu Seluar Kabul dimaksudkan seluar panjang yang diperketatkan (Zubaidah 
Shawal,1994: p 107). 
 
• Capal  
Badang juga memakai capal berwarna coklat. 
 
Watak Badang yang dicipta oleh kartunis Rambai, dari segi bentuk, rambut, ikatan 
kepala, baju, ikatan tangan, seluar dan capal adalah memenuhi unsur-unsur Melayu. 
 
C) Puteri Melati 
Puteri Melati merupakan watak gadis anggun yang direka sebagai mewakili watak gadis 
Melayu. Rajah 7 merupakan gambaran watak Puteri Melati. 
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Rajah 7: Puteri Melati 
Sumber: The Adventure of Awang Khenit, Episod 17: Putera Katak dan Sham 
 
 
Jadual 3 pula menunjukkan ciri-ciri watak Puteri Melati  yang merupakan Puteri kepada  Raja 
Mustafar yang memerintah negeri Inderasakti.  
 
Jadual 3: Ciri-ciri watak Puteri Melati 
 
1 Nama Sebenar Puteri Melati 
2 Umur 22 Tahun 
3 Peranan Puteri tunggal Raja Mustafar yang memerintah negeri 
Inderasakti 
4 Sifat Peribadi Penyayang, bertanggunjawab dan bijaksana 
5 Cita-cita Menjadi pelukis terkenal dan mempunyai galeri 
lukisan sendiri, menjadi Puteri yang adil dan saksama 
 
Watak Puteri Melati dilukis sebagai mewakili watak gadis Melayu. Watak ini berambut 
panjang seperti mana kebanyakan gadis Melayu tempatan. Rambutnya yang ikal 
dilengkapkan dengan perhiasan kepala yang digelar Mahkota. Mahkota ini memperlihatkan 
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• Mahkota  
Mahkota di kepalanya bermotif Pucuk Rebung. Mahkota ini diperbuat dari emas dan ini 
memperlihatkan kemewahan yang dimilikinya. Namun begitu, Puteri Melati bukan seorang 
yang berpegang kuat kepada kedudukan Istananya  kerana beliau lebih senang untuk 
berkawan dengan rakyat jelata.  
 
• Rambut  
Rambutnya yang ikal dan sengaja dilepaskan untuk menyerlahkan kecantikannya sebagai 
seorang puteri. Warna rambutnya tidak hitam pekat seperti kebanyakan gadis  Melayu tetapi 
ia diwarnakan dengan warna coklat untuk memberi kesan penegasan apabila berada dalam 
keadaan watak yang ramai. 
 
• Baju Kebaya 
Puteri Melati sering memakai Baju Kebaya dan baju ini mempunyai potongan ramping di 
bahagian pinggang memperlihatkan estetika kewanitaan seorang Puteri. Baju berpotong kecil 
di pinggang dipanggil sebagai Baju Kebaya Moden atau Baju Kebaya Labuh. Baju Kebaya Labuh 
merupakan baju labuh besar yang berbelah di hadapan dan disematkan dengan pin atau 
kerongsang. Ia bertepatan dengan pernyataan Zubaidah Shawal (1994) dan Mohd Said 
Sulaiman (2008). 
 
Baju Kebaya Puteri Melati menggunakan kain berwarna hijau dan berwarna kuning pada 
coraknya. Dominasi warna hijau pada pakaian Puteri Melati memberikan gambaran bahawa 
beliau merupakan seorang yang merendah diri. 
 
• Anting-anting 
Pemakaian baju Kebaya tidak lengkap jika tidak disertakan dengan perhiasan. Pereka watak 
ini tidak lupa untuk  memperhiaskan watak Puteri Melati dengan anting-anting berwarna 
emas. Pemakaian anting-anting menjadikan seseorang gadis itu kelihatan lebih cantik dan 
menarik pandangan mata.  
 
• Rantai Leher  
Watak ini juga dihiasi dengan rantai leher. Ini sesuai dengan kedudukannya sebagai seorang 
Puteri Raja. Bentuk muka dan badan, Mahkota, rambut, Baju Kebaya, anting-anting dan rantai 




D) Tun Berong 
Tun Berong merupakan watak yang kerap berada di sisi Raja. Raja sering meminta beliau 
memberi pendapat dan pandangan untuk sebarang tindakan. Tun Berong boleh dianggap 
sebagai orang kanan kepada Raja. Rajah 8 menunjukkan rupa watak Tun Berong. 
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Rajah 8: Tun Berong 
Sumber: The Adventure of Awang Khenit, Episod 2: Geng Jabai 
 
Jadual 4 merupakan ciri-ciri watak Tun Berong. Beliau merupakan seorang yang 
mempunyai pangkat di Istana dan sentiasa berada di samping Raja. Tun Berong 
dipertanggungjawabkan untuk menjaga negeri berkaitan soal-soal keselamatan. Namun 
begitu, segala tindakan pembenterasan anasir musuh akan diserahkan kepada Awang Khenit.  
 
Jadual 4:  Ciri-ciri watak Tun Berong 
1 Nama Sebenar Tun Berong Kaswari 
2 Umur 40 Tahun 
3 Peranan -Memanda Menteri yang bertanggungjawab sebagai 
penasihat Raja 
-Menanda Menteri yang bertanggungjawab sebagai 
penasihat ketenteraan 
4 Sifat Peribadi Kedekut, penting diri sendiri, sering lari dari masalah 
5 Cita-cita Menyimpan hasrat untuk merampas takhta 
 
• Tanjak dengan hiasan bintang  
Watak Tun Berong dihiaskan di bahagian kepala dengan pemakaian Tanjak  dengan kepala 
Tanjak yang meruncing ke atas. Dua bentuk runcing di bahagian kepala Tanjak terbentuk 
kerana Tanjak ini dilipat dari kain Songket bercorak kosong dan terjadi dengan sendiri dua 
bentuk runcing yang menghala ke atas. Pada bahagian depan Tanjak Tun Berong ini diletakkan 
Bintang berbicu 5 sebagai simbol anugerah yang pernah diterimanya.  
 
• Baju  
Baju yang dipakai oleh Tun Berong adalah Baju Melayu Cekak Musang dengan dua butang di 
leher. Dipersetujui dalam Mohd Said Sulaiman (2008) yang mengatakan mengenai baju-baju 
Melayu zaman dahulu. 
 
 
5937TH INTERNATIONAL SEMINAR ON NUSANTARA HERITAGE
 
 589 | 799 
 
Kelainan pada pakaian Tun Berong dan sesuai pula untuknya sebagai seorang Penasihat Raja 
berkaitan tentang ketenteraan, Tun Berong memakai Baju Sikap iaitu baju yang disarung di 
luar baju cekak musang. Baju Sikap ini dibiarkan tidak berkancing di bahagian leher. 
  
• Kain Samping 
Tun Berong dikenakan dengan kain Samping berwarna hitam. Warna Hitam dipilih kerana ia 
merupakan warna pakaian untuk seorang Pendekar (sepatutnya hitam keseluruhan). Warna 
hitam bermaksud kepahlawanan yang lebih bersifat umum dan berbeza daripada kesumba 




Tun Berong tidak memakai Capal seperti kebanyakan watak lain tetapi beliau memakai kasut. 
Pemakaian kasut pada watak ini seperti disengajakan oleh pereka watak untuk 
memperlihatkan sifat sebenar watak ini yang sedikit pelik. Selain penggunaan kasut, 
penggunaan Tanjak, pakaian dan Kain Samping pada Tun Berong adalah memenuhi 
penggunaan unsur-unsur Melayu pada watak tersebut. 
 
 
D) Raja Mustafar. 
 
Raja Mustafar merupakan Raja yang memerintah negeri Inderasakti. Rajah  9 merupakan 

















Rajah 9: Raja Mustafar 
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Jadual 5 menerangkan sedikit tentang ciri-ciri watak Raja Mustafar.  
 
1 Nama Sebenar Raja Mustafar Shah 
2 Umur 60 Tahun 
3 Peranan Raja Inderasakti dan sering menitahkan Awang Khenit 
dan Badang menjaga keselamatan negeri 
4 Sifat Peribadi Serius tetapi mesra kepada rakyat 
5 Cita-cita Berhasrat menjadikan Inderasakti sebuah negeri 
Pelancongan 
Jadual 5 : Ciri-ciri watak Raja Mustafar 
 
 
• Bentuk  
Rekaan tubuh Raja Mustafar dihasilkan berasaskan bentuk sfera yang memperlihatkan unsur-
unsur lucu pada watak. Walaupun wajah Baginda dihiasi misai yang tebal, wajah Raja 
Mustafar tidak kelihatan garang sebaliknya ia kelihatan sangat lucu. Raja Mustafar 
digambarkan dengan kekurangan ketinggian dan ini menjadikan watak ini bertambah lucu. 
 
• Perhiasan kepala  
Pada bahagian  kepala watak Raja Mustafar dipakaikan Destar, sesuai dengan kedudukan 
baginda sebagai seorang Sultan dan pemimpin negeri. Kepala Destar yang dipakai meruncing 
ke atas dan direka dengan agak tinggi sehingga kelihatan melebihi dua kali ganda bulatan 
muka Baginda. Lipatan Destar ini menghampiri lipatan Tengkolok Putera Kayangan dari Perlis. 






Ikatan Destar Raja Mustafar Ikatan Destar Perlis 
 
Rajah 10: Ikatan Destar Raja Mustafar dan ikatan Destar Perlis  
Sumber: Buku Destar, Warisan Malaysia: Koleksi Terpilih 
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• Baju  
Raja Mustafar memakai baju cekak musang dengan satu pin keronsang. Bajunya dihiasi 
perhiasan di bahagian bahu kiri dan bahu kanan. Sesuai dengan kedudukan baginda sebagai 
pemegang tampuk pemerintahan, warna baju baginda ditetapkan dengan warna kuning. 
 
• Selimpang  
Raja Mustafar memakai selimpang dengan dua warna iaitu merah dan biji kundang. 
Pemakaian Selimpang ini menonjolkan perbezaan darjat di antara Sultan dan pembesar lain 
kerana dari segi saiz badan, Raja Mustafar mungkin tenggelam di kalangan pembesar lain 
namun dengan mempunyai pakaian yang berbeza dari pembesar lain, Raja Mustafar kelihatan 
lebih menonjol. 
 
• Kain Samping  
Kain Samping Raja Mustafar berwarna kuning dan diikat labuh melebihi lutut. Ikatan Samping 
yang labuh melebihi lutut memberi tafsiran bahawa seseorang itu telah mendirikan 
rumahtangga. 
 
• Seluar  
Seluar Raja Mustafar tidak mempunyai perbezaan dengan seluar watak lain melainkan ianya 
diperbuat dari fabrik berwarna kuning. 
 
• Bengkung dan Pending  
Raja Mustafar memakai bengkung untuk memperkemaskan ikatan seluarnya dan bengkung 
ini dihiasi dengan Pending. Pending merupakan salah satu dari kelengkapan penting dalam 
persalinan Raja-Raja. Perkara ini ditegaskan oleh Teuku Iskandar  dalam Siti Zainon (2006). 
 
• Kasut Raja Mustafar 




Watak-watak dan perwatakan dalam animasi The Adventure of Awang Khenit ini telah 
dipakaikan pakaian tradisi dan dicampur dengan pakaian moden. Animasi The Adventure of 
Awang Khenit didapati memenuhi prinsip-prinsip Estetika Seni Melayu yang dirumuskan oleh 
Zakaria Ali iaitu prinsip berhalus, berguna, bersatu, berlawan, berlambang dan bermakna.  
 
• Prinsip Berhalus. 
Prinsip berhalus dalam animasi The Adventure of Awang Khenit adalah di mana garisan-
garisan lukisan yang dihasilkan adalah sangat halus dan berkualiti. Garisan-garisan ini 
membentuk watak, walaupun watak tersebut digambarkan dengan tidak cantik tetapi garisan 
luar dihasilkan dengan rapi menjadikan ianya memenuhi prinsip berhalus. 
 
• Prinsip Berguna. 
Prinsip berguna dalam animasi The Adventure of Awang Khenit adalah animasi ini tidak 
dihasilkan untuk hiburan kosong semata-mata, animasi ini mempunyai peranan besar untuk 
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menyelitkan penyampaian maklumat seperti nasihat supaya berbuat baik setelah watak jahat 
dikalahkan. Unsur pengajaran di akhir cerita merupakan sesuatu yang memenuhi prinsip 
berguna dalam estetika seni Melayu. 
 
• Prinsip Bersatu. 
Prinsip bersatu  dalam animasi The Adventure of Awang Khenit dapat dikesan pada rekaan 
watak yang bercirikan Melayu seperti kostum. Kesemua watak dilihat bersatu dalam rekaan 
yang berciri Melayu ini walaupun ada sedikit suntikan moden untuk memperlihatkan watak-
watak ini sesuai dengan generasi sekarang. Penggunaan pakaian seperti baju pendekar, baju 
layang dan seluar kabul merupakan pengekalan kepada ciri-ciri Melayu pada watak-watak 
dalam animasi The Adventure of Awang Khenit. Watak-watak The Adventure of Awang Khenit 
bersatu dalam bentuk pemakaian yang bercirikan Melayu. 
 
• Prinsip Berlawan. 
Prinsip berlawan dalam animasi The Adventure of Awang Khenit diletakkan pada watak 
protagonis dan antagonis. Kedua-dua perbezaan watak ini menonjolkan prinsip berlawan 
dalam segala tindakan dalam penceritaannya. Jika watak The Adventure of Awang Khenit akan 
membasmi kejahatan, akan ada watak lain yang akan membawa unsur kejahatan. Seperti 
watak Ikan Jadian dalam episod 4, Angkara Makhluk Jadian (2015).  
 
• Prinsip Berlambang. 
Prinsip berlambang pula ditonjolkan dalam animasi The Adventure of Awang Khenit dapat 
dikesan pada watak Awang sendiri yang melambangkan hati kanak-kanak yang bersih. Watak 
Awang ditunjukkan sebagai seorang yang baik hati dan jujur. Di sebalik kekuatan yang 
dimilikinya, beliau tidak menggunakannya untuk jalan yang salah malah menggunakan 
kebolehannya itu untuk berkhidmat kepada Raja Mustafar. Episod Putera Katak dan Sham 
(2016) menunjukkan Awang ditugaskan untuk menjaga Puteri Melati yang sedang melukis. 
Watak Awang melambangkan jiwa sebenar seorang kanak-kanak yang mempunyai hati yang 
jujur dan tidak menipu. Kanak-kanak cenderung berlaku jujur kerana fitrah kanak-kanak 
adalah bersih.  
 
 Tetapi jika dilihat watak Tun Berong pula, watak ini yang memegang jawatan sebagai 
penasihat ketenteraan Raja, dalam diam-diam mempunyai niat untuk merampas takhta Raja 
dan ini memberi pelambangan bahawa dalam dunia sebenar, watak-watak yang mempunyai 
niat begini selalunya pasti ada. Watak-watak dalam siri animasi The Adventure of Awang 
Khenit memberi pelambangan kepada watak-watak yang wujud di alam realiti pada hari ini.    
 
• Prinsip Bermakna.  
Prinsip bermakna dalam animasi The Adventure of Awang Khenit merujuk kepada setiap 
episod memberi makna yang tersendiri. Pereka cerita iaitu Shamsul Ikram Ghazali atau lebih 
dikenali dengan nama kartunis Rambai mengambil peluang untuk menyelitkan makna dalam 
setiap episod penceritaan animasi ini. Pereka ini tidak lupa untuk menerapkan nilai-nilai baik 
dalam setiap episod animasi ini. 
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RUMUSAN KAJIAN 
Animasi Hikayat Sang Kancil dan Pada Zaman Dahulu diproduksikan dengan merujuk kepada 
naskhah Hikayat Pelanduk Jenaka. Animasi Putih pula telah diterbitkan dengan merujuk pada 
naskhah Bawang Putih Bawang Merah dan animasi Silat Lagenda mengambil maklumat dari 
naskhah Hikayat Hang Tuah. Animasi The Adventure of Awang Khenit pula mengambil asas 
cerita rakyat Awang Kenit tetapi penceritaannya telah dipelbagaikan dan tidak terikat dengan 
kisah asal Awang Kenit.  
 
 Dalam animasi The Adventure of Awang Khenit ini watak Badang telah diwujudkan 
sebagai orang dewasa yang membantu Awang Khenit dalam menghadapi konflik-konflik yang 
tercipta dalam penceritaan. Awang Khenit yang merupakan watak kanak-kanak mempunyai 
tanggungjawab besar untuk menghapuskan watak-watak jahat di dalam negeri Indersakti dan 
keadaan ini memerlukan watak Badang diwujudkan sebagai pembantu Awang Khenit.  
  
Daripada pengamatan penulis, watak dalam animasi The Adventure of Awang Khenit 
merupakan gambaran  watak Melayu yang sebenar menerusi bentuk rekaannya iaitu watak-
watak ini dilukis dengan bentuk asas sfera, rupa yang tidak cantik yang mana ia mempunyai 
mata yang besar, hidung yang besar dan mulut yang besar. Kajian mendapati, watak-watak 
kartun dan animasi yang menggambarkan Melayu sering dilukis dalam keadaan tidak cantik. 
Contohnya watak-watak kartun yang dilukis oleh Lat yang melukis watak dengan mulut yang 
senget dan watak-watak animasi yang dilukis oleh Ujang dalam Usop Sontorian (1990) yang 
mana watak-watak ini mempunyai mulut dan gigi yang besar. 
 
Menerusi temubual bersama pereka watak animasi Awang Khenit, beliau sering 
menyebut bahawa perlunya di‘fusion’kan watak-watak dalam cerita rakyat Melayu supaya ia 
menjadi relavan kepada  penonton masa kini. Fusion bermaksud dicampurkan elemen asal 
dengan elemen moden supaya hasilnya dapat diterima oleh generasi baru. Contohnya seperti 
lagu lama, jika dipersembahkan lagu asal kepada khalayak pendengar generasi baru, besar 
kemungkinan lagu tersebut tidak dapat diterima oleh golongan muda tetapi jika ianya disulam 
dengan sentuhan moden seperti rangkap Rap disebahagian lagu mungkin ini dapat menjadi 
tarikan kepada generasi muda untuk menerima lagu lama ini.  
 
 
CADANGAN DARIPADA HASIL DAPATAN 
Setelah membuat pemerhatian terhadap watak-watak, perwatakan dan cerita The Adventure 
of Awang Khenit ini, penulis mendapati produksi animasi ini menunjukkan kesungguhan yang 
tinggi dalam menerapkan dan menonjolkan unsur-unsur Melayu di dalam animasi ini. Tidak 
hanya gambaran pada pakaian watak, tetapi dari segi kandungan jenakanya adalah sangat 
mirip kepada jenaka-jenaka orang Melayu. Pereka cerita ini yang telah ditemubual 
menerangkan bahawa sememangnya jenaka-jenaka Melayu ini sengaja ditonjolkan untuk 
dihidangkan kepada masyarakat luar kerana pada pandangan beliau, Malaysia mempunyai 
banyak khazanah cerita yang boleh ditonjolkan sebagai bahan cerita.  
 
CADANGAN KAJIAN LANJUTAN 
Penulis ingin mencadangkan bahawa perlunya dilakukan kajian tentang lukisan latar belakang 
animasi The Adventure of Awang Khenit kerana didapati gambaran lukisan latar belakang 
dalam animasi The Adventure of Awang Khenit dilihat mempunyai nilai-nilai Melayu yang 
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boleh dikaji. Rekabentuk istana, rekabentuk rumah, bentuk flora dan fauna di dalam hutan 
dan  keadaan dalam laut Inderasakti. Kajian lanjutan ini boleh dilaksanakan untuk melihat 
sejauh mana Pelukis Latar belakang animasi  The Adventure of Awang Khenit  ini menerapkan 
ciri-ciri binaan dan corak hiasan Melayu di dalam animasi ini. 
 
RUMUSAN 
Penulis membuat rumusan bahawa animasi The Adventure of Awang Khenit ini merupakan 
animasi yang mengangkat nilai-nilai Melayu secara serius. Ini dapat dilihat pada rekaan watak-
watak dan penyuntikan unsur-unsur Melayu seperti  penggunaan kostun yang dibuat dengan 
merujuk pada pakaian Melayu. Pereka cerita dalam produksi ini menggarap cerita rakyat yang 
selama ini hanya dalam bentuk naskhah teks dan manuskrip Melayu. Kartunis Rambai 
mengambil cabaran untuk mengangkat naskhah ini menjadi animasi. Peralihan medium ini 
merupakan sesuatu yang bukan mudah memandangkan penceritaan dalam bentuk teks 
sangat berbeza  dengan penceritaan dalam bentuk animasi atau visual. Khazanah teks Melayu 
merupakan perkara yang jarang diangkat dari bentuk asalnya dan kekosongan ini telah diisi 
oleh produksi The Adventure of Awang Khenit dan hasilnya dapat dilihat pada kejayaan siri 
animasi ini yang telah mendapat sambutan sehingga ke Singapura dan Indonesia. 
PENGHARGAAN 
Sekelung penghargaan kepada saudara  Shamsul Ikram Ghazali @ Kartunis Rambai dari Sead 
Studio Sdn Bhd yang sudi berkongsi maklumat mengenai penciptaan watak, penceritaan dan 
proses produksi animasi The Adventure of Awang Khenit ini. 
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Small and Medium Enterprises (SMEs) as a sector of creative industry economy has excellent 
economic potential and become one of the national economic supporters in the future. 
Indonesian government programmed for SMEs to control 80% of ecommerce market by 2020. 
Therefore, the government is actively organizing various programs and services in order to 
improve the SMEs capacity in terms of capital, production and marketing improvement. 
Semarang as the capital of Central Java province, has 3,675 SMEs spread all over Semarang. 
Although in Central Java Semarang is regarded as one of the cities with the largest number of 
SMEs, only about 10% of SMEs are able to penetrate the market through online sales with the 
utilization of internet technology. Owner of SMEs should make greater efforts to handle 
promotional media issues, and government needs to prioritize the programs which help them 
to  survive in competitive electronic commerce. This paper states that raising awareness for 
SMEs in Semarang City in handling promotional media is important. Consideration of the 
quality of visual attributes on SMEs promotional media that refers to aesthetic, economic, 
and versatile rules is a very important aspect and determines the success of e-commerce 
market penetration.   
  
KEYWORDS Small and medium enterprises (SMEs), visual, promotional media, ecommerce  
  
INTRODUCTION  
Small and Medium Enterprise as a creative industry sector has huge economic potential and 
can become one of the national economic buffer in the future. In 2012, the turnover of SME’s 
turnover in Central Java is Rp. 18.79 billion. By 2017, SME’s turnover reached 49.24 billion. 
Governor of Central Java on February 6, 2018 said  
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that within the last five years, the turnover of SME's assisted by the Government in Central 
Java Province increased by Rp 30.45 billion.  The success  of SMEs turnover enhancement in 
Central Java is inseparable from the role of Provincial Government who actively organizing 
various programs and services aimed at improving SMEs' capacity in terms of capital, 
production and marketing enhancement. The Central Java Partner Loan Program is currently 
a pilot for many other banks in the national scope. This program provides low-cost loans that 
can improve the welfare of customers, so that the program can reduce poverty significantly. 
The commitment of the Government of Central Java Province to increase SME’s capacity is 
also evidenced by the establishment of SMEs Center in 2013 with a capital value of 9 billion. 
Full funding is carried out by the Cooperative Office and SMEs of Central Java Province. SMEs 
Center is aimed at becoming the center of SMEs product development in Central Java 
Province, especially in terms of promotion and marketing.  
Semarang as the capital of Central Java province has 3,497 SMEs or 95% of the total 
of 3,675 businesses in the city of Semarang. This large number makes Semarang one of the 
cities in Central Java province with the highest number of SMEs in Java. In line with the mission 
of the Central Java Provincial Government, which is strongly committed to SMEs development 
efforts, Semarang City Government is also actively promoting cooperation with various 
government and private agencies to increase the capacity of SMEs in terms of capital, 
production and marketing. The commitment is also realized in the budgeting policy that is 
allocated at 8.20% or Rp 362 million in 2018.  
Although the turnover of SMEs in Semarang City increased significantly, it does not 
mean that SMEs did not encounter any obstacles in their efforts to increase their business. In 
general, small business owners are faced with marketing issues for their products. SMEs are 
unable to compete with established large industry products in financing and marketing 
strategies. Whereas marketing strategy holds a very important control in the success of 
product acceptance in society. Many SMEs still underestimate this issue. SMEs owners 
generally assume that without promotional activities, the products they produce are still 
purchased by consumers and they still get customers. In addition, the limited human 
resources and costs in developing quality packaging designs are also an obstacle for SMEs in 
Semarang. In addition to packaging design and promotion issues, the innovations made by 
SMEs in Semarang to increase their selling power are still low. Through the observation of the 
Industry Office of Semarang City, only about 20% of SMEs are able to penetrate the market 
through online sales by utilizing internet technology. Most of them still use conventional 
marketing strategy SMEs owners are also reluctant to build business networks. In the 
distribution of production, the lack of infrastructure in the products distribution make the 
marketing process cannot run well.  
So far the focus of the government is emphasized to improve the quality of capital 
services. The level of coaching for SMEs in marketing strategy is generally limited to the 
business licensing and packaging development as the main entity in the promotion media, 
while SMEs need a coaching activity so that they can run their business comprehensively. 
Developing SMEs product promotion media will be difficult to undertake by SMEs without the 
assistance of government or competent parties in marketing strategy. Development activities 
and mentoring visual-based promotion media is needed so that products produced by SMEs 
can have a high selling point and able to compete in the market.  
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This article is aimed to express the results of the promotion of product promotion media 
design activities for SMEs in Semarang City that have been initiated through this research 
activity since 2014. The promotional media developed for SMEs consists of labelling, 
packaging, activation of social media content. The purpose of this mentoring activity is to 
prepare SMEs to be ready for the e-commerce era by 2020.  
  
LITERATURE REVIEWS  
The experiment underlines packaging design is a strategic marketing tool. Packaging design 
has to communicate the products attributes and the overall impression must be presented 
through design elements such an illustration, colour, typography and shape. It still remains to 
be seen which of these elements trigger the tipping point and lead the buying process into 
the decision phase, but thing to be sure of packaging can grab the attention of consumers for 
a few seconds. Therefore the visual hierarchy should be focused on the brand visibility, colour, 
and illustration elements. From the theory of flow, and perception of fluency there seems to 
be a claim that consumers will find objects attractive if they are easy to perceive and 
understand. According to Shah et al., (2012) labelling is one of the most visible parts of 
product and an important element of the marketing mix. The information on packaging is an 
important component since it can support marketing communication strategies of 
companies, establish brand image and identity (Limon et al., 2009).  Some research results 
suggest that packaging surface design tendency from marketplace presents an inverse 
relationship with the consumer’s buying emotion. This focus may bring further knowledge to 
packaging design and particularly to the marketing profession. It may also develop the design 
profession (Hesket, 2002).   
The package in information and communication context aims to evoke the feeling of 
trust, care and affection in the consumer by the message which is made aesthetic to the 
extent that it satisfies the sense of beauty, taste and being practical. From the consumer’s 
point of view, the package is a tool that helps in choosing a product and deciding on a 
purchase, when the function of the package as information plays a prominent role (Durdev 
dan Maletic, 2011).  
Consumers see the packaging as a coherent whole, stressing one aspect or another, 
but not completely ignoring any element. There may not be a single ideal design for the whole 
market, but the most effective single package would probably need to have a technology 
image which clearly conveys convenience and ease of use; list clear product information, and 
have more classic, traditional graphic design, colors, and shape. There is strong segmentation 
in which packaging elements consumers consider most important. Some consumers are 
mostly oriented toward the visual aesthetics, while a small segment focuses on product detail 
on the label (Silanyoi and Speece, 2007).   
Packaging is used for product identification and play an important role in attracting 
the consumer. Good and well planned designs are eye-catching and can differentiate products 
on the shelves and can attract consumers more easily. So, attractive design, graphics, colors, 
printed lines, different signs and symbols as well as combinations of various materials can 
encourage consumers to notice and touch our product, thereby inspiring them to try and 
eventually buy the product. Printed information contain all the information related to the 
product quality, price, description which help to identify the brand (Orth, 2009).    
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The design of visual-based promotional media is one of the keys to success in penetrating e-
commerce market. Promotional media is a tool that can be a consumer stimulus to make 
purchasing decisions. The visual stimulus consists of verbal and non-verbal communication 
that can affect consumer responses.  
  
PROBLEM STATEMENTS  
This article will focus on research findings as a result of interaction during SMEs promotional 
media designs training and coaching in Semarang City Central Java. The problem statements 
in this article are as follows:  
1) How to design an ideal and affordable promotional media for SMEs products?  




SMEs in Semarang need guidance, counselling and mentoring from the government in order 
to response GOI programs that encourage SMEs to take over 80% of the ecommerce market 
by 2020. To enter the e-commerce market, visual media offered by SMEs became the key to 
SMEs product online sales success. Some SMEs are being coached by the Semarang City 
government and the have participated in training, development and advisory program of label 
and packaging through various programs initiated by Semarang City Office of Industry and 
Cooperative Office and SMEs, in collaboration with academics and industry practitioners.  
Training and coaching activities to conceptualize effective and affordable promotional 
media are necessary for SMEs. The implementation of training and mentoring is based on the 
limited knowledge and human resources of SMEs owners in developing promotional and 
marketing strategies.  
This research is a qualitative research oriented to the development of media 
promotion design. The techniques used to collect data are through interviews with SMEs 
owner and observations. The results of the data are used to map the media needs for SMEs 
and as a basis for designing the promotion media. Implementation of the design development 
is done in three stages. The initial phase is the transfer of knowledge through training 
activities for SMEs and continue with the advanced stage of mentoring and implementation. 
In training activities, SMEs owners get knowledge about the importance of brand building and 
value awareness. Through this training activity, SMEs owners also discussed with research 
teams to develop visual branding concepts of products. One of the requirements to develop 
a promotional media design is an aesthetically appealing packaging.  Advanced process for 
developing a visual-based media promotion design can be accommodated through the next 
stage.  
a. Preliminary Design  
Stages to analyze the products that have been developed based on 
performance factor, function, production and market reaction to the product.  
b. Design Development  
Creating a variety of unique, characteristic design alternatives, according to 
the character of market segmentation  
c. Final Design  
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Apply designs that have been developed to be promotional media that are 
ready to be reproduced and disseminated.  
RESULT OF ANALYSIS  
The results of this study indicate that visual attributes required by SMES to expose their 
products through the promotional media. In order to produce qualified visual attributes, 
different styles and approaches are needed based on product characteristics and market 
segmentation. Through training and mentoring activities, each SMEs owner can discuss with 
the research team in order to define the visual attributes that suits to the products offered. 
Visual attributes consist of the type and style of illustrations, colors, text and messages.   
  
DISCUSSION  
To blend pictorial elements, text, and color into an aesthetic graphic design work for SMEs is 
not a simple matter. Required specific stages related to market research, behavioral analysis 
and psychographic analysis of the target market. Based on the interaction between the 
research team and the owners of SMEs they are unwilling to use the services of designers in 
developing packaging designs and promotional media because they cannot afford the service 
and the reproduction fees. Besides, Some SMEs owners assume that attractive and 
professional-looking product packaging makes the product look expensive and that does not 
match the character of their product.  
It should be understood that the current consumer trend has changed. In the current 
visual era, consumers are willing to pay expensive products due to the appearance of 
packaging that can convince consumers that the product is indeed feasible and has a value 
that is proportional to the price. For example products such as cassava chips. Prices of chips 
packaged in a standing pouch made of aluminium voil, the value of production is not more 
than 25% of the price of the product, while 75% of the selling price is used to bear the price 
of packaging, distribution and marketing. But consumers are still willing to buy because the 
marketer managed to convince that the price to be paid worth the benefits.  
Based on observations, there is a stereotype of food packaging products produced by SMES. 
Generally, SMEs products use transparent plastic material that exposes the product content, 
utilizing labels that contain product brands, layout and typographic selection that is used 
seems improper. Variations that distinguish one product from another are invisible, so it takes 
longer to identify the product type and manufacturer.  
                 
Transparent  
Packaging   
Label, with brand  
and product identity   
606 7TH INTERNATIONAL SEMINAR ON NUSANTARA HERITAGE
 
 602 | 799 
 
Picture 1 Sterotype of packaging type of SMEs product   
  
IDEAL and AFFORDABLE PACKAGING FOR SMEs  
Through workshop and mentoring activities, the research team directed SMES to start 
a breakthrough by developing attractive packaging designs, supported by a unique marketing 
system. This can be seen from the strategy to display the brand through graphic elements 
such as brand, typography, color and iconic illustrations supported by the selection of good 
packaging materials. Consumer perceptions of a product can change when looking at a 
convincing product's physical appearance, so consumers will not object to buying a product 
at a more expensive price when the product is presented with different packaging.  
 
Picture 2 Three main graphical elements in the packaging   
  
In order to seize the competition, SMEs owners should pay attention to specific aspects 
related to the development of better and professional packaging designs (Nugrahani, 2015). 
Aspects to note include the following:  
1. Comply the Standard Function of Protection  
Packaging should be able to physically store products. Physical protection including 
packaging resistance to impact, pressure, or temperature. Associated with its function as 
a protector, the material used for packaging plays an important role. The designer must 
ensure that the packaging made is resistant to oxygen, water, dust, or insects. Thus 
designers and producers must recognize and learn the various materials and good 
packaging technology  
2. Packaging with good graphic design but still affordable and economical Some SMEs that 
produce food basically have developed a packaging design that comply the protection 
function. In terms of quality, the packaging uses a good material, but still seems to set 
aside the aesthetic aspect. Some SMEs are reluctant to pay additional costs to use graphic 
design services. They assume that good graphic design and good that has been developed 
by designers in general require a large cost when executed into packaging. Although 
basically to make good packaging design but economically affordable is not impossible.  
Many examples of labels and packaging are produced with low cost budget but still 
looks attractive and stunning. This is due to the optimization of good graphic design and 
the utilization of affordable packaging materials. The selection of techniques and 
materials that are simple but gives an exclusive impression can be seen from the 
packaging used by this product below (pic 3).  
                                                                                    
Brand/Logotype   
Illustration of Product   
Attractive color   
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Picture 3 One of economical packaging without put aside aesthetic aspect  
  
Graphic elements in the form of illustrations and product brands are visualized using 
only one type of color, which is brown. The material used as secondary packaging is 
papercraft food grade paper that can be categorized as an affordable material. The 
graphics power that is executed using only one type of color is one example of the 
development of an attractive design but still affordable to be produced by SMEs.  
3. Contains the correct information  
The function of packaging as a medium to convey product information from producers to 
consumers is inseparable from the rules that have been determined by the government. 
In designing product packaging (especially food and beverage products) there are special 
limitations specified by the National Food and Drug Agency regarding the materials used 
and the information contained on the packaging. For example, fruit juice packaging is 
allowed to include "FRUIT JUICES" if 90% of the product content is pure juice not mixed 
with other ingredients.  
In addition, texts containing information on preservatives, such as the text "No 
Preservatives" are also not allowed to be included on the packaging, with the 
consideration that the packaged food / beverage is inseparable from natural or artificial 
preservatives. For example, instant herbal products are packaged and can last up to 4 
months using sugar as a natural preservative as well as flavour enhancer. Thus the 
information that a product is made without preservatives is considered to be incorrect 
information because ingredients such as sugar or salt can be categorized as natural 
preservatives.  
  
THE ROLE of VISUAL ATTRIBUTES IN PROMOTIOAL MEDIA  
In addition, texts containing information on preservatives, such as the text "No Preservatives" 
are also not allowed to be included on the packaging, with the consideration that the 
packaged food / beverage is inseparable from natural or artificial preservatives. For example, 
instant herbal products are packaged and can last up to 4 months using sugar as a natural 
preservative as well as flavor enhancer. Thus the information that a product is made without 
preservatives is considered to be incorrect information because ingredients such as sugar or 
salt can be categorized as natural preservatives.  
                                 
Affordable  
Illustration  
using one color   
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Graphical elements consist of color, typography and illustrations in packaging play an 
important role in influencing consumer decisions. There are three main elements in the 
packaging graphics: a. Text  
Text display containing the information in the pack are largely determined by the choice 
of font / typeface. Typography on packaging is generally a series of alphabetical, 
displaying numbers or punctuation or bodycopy containing information about the 
product. The role of typography in packaging design becomes important because of its 
potential that can both be a reading element as well as a visual element (Lakoro, 2007). 
In fact, good packaging graphic design only relies on typographic elements only. The right 
choice of typography can stand on its own without any graphics or other design elements 
added to it. Important thing in font selection is the element of visual readability. Often 
SMEs owners choose fonts that aesthetically look good, but in fact the effectiveness of 
legibility in a certain distance is very low.  
b. Color  
Color is the most important stimulus that creates visual appeal. Marketing studies prove 
that humans have specific reactions to certain colors that can encourage subconscious 
perception as well as consumer behaviour. Each color has a different and powerful 
psychological impact. For example red and yellow color proved to cause hunger and 
purchase impulsively, so we see many color combinations are used by fast food outlets. 
Color selection on the packaging depends on product type and character. Color selection 
should be taken into account well, because the wrong choice can convey the wrong 
message to the consumer and adversely affect the purchase decision (Durdev and 
Melatic, 2011).  
c. Visual Elements  
The visual elements consist of photos, illustrations, ornaments, and other pictorial 
information. Visual character can be built from good visual style planning. Visual style can 
also be a differentiator with a competitor's product. The function of visual elements such 
as illustrations, photographs or ornaments is as an explanation of product information. 
This function evolves with the development of methodology in marketing 
communications and brand understanding. Illustration, photography or design 
ornaments become part of the product representation as well as the iconic visual 
character of the product in question. Studies conducted by Wang and Chen (2007) prove 
that packaging illustrations have a potential influence on consumer behaviour. The level 
of sharpness and quality of good graphical rendering encourages the most positive effect 
because it succeeds in encouraging perceptions related to feelings of joy, pleasure, 
satisfaction, and hope. Based on these findings it is known that wellpresented 
photography in packaging can display product representation, encourage a production 
the best performa. In the research note that the technique of expression, media selection 
and simplification of illustrations become important attributes that affect the visual 
impression generated by the packaging design.  
The three elements that include color, text and visual elements are complementary 
elements in shaping consumer perceptions of a product. Packaging has a great potential 
to boost product sales when its design aspect takes into account the three graphical 
elements previously described. Packaging can grab the attention of consumers for a few 
seconds, therefore the visual hierarchy to note is the unique brand visibility, color, and 
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unique illustration elements. The results of the observations made in this study, in line 
with the results of research conducted by Lakoro (2008 ), which explains that the majority 
of respondents acknowledge that product purchasing decisions are influenced by 
product identification along with its variants through the viewed illustrations (37.5%), 
displayed photography (22.5%) and typographic selection that allows consumers to find 
out the product information (25 %). Although on the other hand the respondents still 
show the tendency of product selection is influenced by the price of affordable products.  
  
CONCLUSION  
Based on the discussion that has been described, it is concluded that adequate research is 
needed to produce a packaging that fulfils the function of packaging as a means of protection 
as well as a product promotion media. Packaging acts as the spearhead of the marketing chain 
that influences consumer purchasing decisions. Therefore, the involvement of graphic 
designers to increase the selling value of the products should start to be considered by the 
actors of UMKM to help increase the selling value of the products and increase the profit of 
the company.  
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Educational problem of appreciation of traditional arts in Indonesia’s formal education is the 
limited of learning resources. Limitations are caused by the lack of development various 
sources of learning such as media or books. In addition, there is no data center of traditional 
Indonesian arts that can be referred by teachers in teaching appreciation of arts. Another 
challenge of arts appreciation education in Indonesia is the richness of ethnicity, the 
complexity of traditional artistic expression, and the transmission of traditional arts in oral 
culture. Based on the problem, this research is trying to develop documentary video as a 
medium of traditional arts appreciation. The research and development model was chosen to 
construct documentary video of Indonesian traditional arts. Limited trials in elementary 
schools shows that documentary videos can be accepted by teachers and students as a 
medium as well as a source of learning Indonesia traditional arts. The research findings 
confirm that the information presented in the documentary video makes the students more 
critical and more sensitive in assessing the variety of traditional Indonesian arts. 
 
Keywords: video documentary, traditional arts, elementary schoool, indonesia. 
 
INTRODUCTION 
The use of limited classes is the first step to make changes. This change is in accordance with 
the criticisms and suggestions from instructional video media experts, which suggest to 
reproduce images that clearly display a form, and a language presentation that is acceptable 
to children. The documentary video that has been tested presents information that is 
predominantly verbal in terms that are close to adults, less feasible for children. In addition, 
the combinations of graphics are related to the color and size of writing which is less than 
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ideal for children, because of its small size making it difficult for children to read the writing. 
In addition, images are too quickly presented so that the identification of the children is very 
poor. Based on the suggestions and opinions of the experts, the archipelago art dopumenter 
video was improved 
 
The research findings in the form of the results of the comprehension test scores become the 
initial conditions that provide encouragement and reinforcement to continue the research at 
a later stage. Considerations to carry out further research include: (1) although it has 
encouraged the improvement of understanding but these conditions have only been reached 
in a limited class with samples that are not yet representative, so that these findings cannot 
be generalized yet, (2) because the results cannot be generalized then documentary videos 
are not yet ready to be released into a broader scope of education, (3) in the structure of the 
presentation, the documentary video used has been informative and contains learning 
material, but the language of the picture, sound clarity, and other graphics (writing and 
picture effects) still need to be improved so more attract the attention of students without 
reducing the load of information, (4) the abundance of information in a cultural theme that is 
raised, becomes a challenge to be packed in a documentary video that is more information-
intensive but still easy to understand. 
 
The improvements that have been made in the first phase are to make changes to the 
construction of the language of the documentary video images used in limited classes. This 
change is in accordance with the criticisms and suggestions from instructional video media 
experts, which suggest to reproduce images that clearly display a form, and a language 
presentation that is acceptable to children. The documentary video that has been tested 
presents information that is predominantly verbal in terms that are close to adults, less 
feasible for children. In addition, the experts also stated that the combination of graphics is 
related to the color and size of the writing which is less than ideal for children, because of its 
small size making it difficult for children to read the writing. In addition, images are too quickly 
presented so that the identification of information that appears in the picture has the 
potential to be poorly understood by elementary school children. Based on the suggestions 
and opinions of the experts, the archipelago art dopumenter video was improved. 
 
After the repair process is carried out, the documentary video is tested on more classes. Trials 
were conducted at six elementary schools in three districts in Central Java. The details are 
two elementary schools in Sukoharjo regency, two elementary schools in Wonogiri district, 
and two elementary schools in Karanganyar district. The trial was conducted to find out the 
effectiveness of the documentary video with the theme of Indonesian music in improving the 
understanding of the appreciation of the traditional art of the archipelago. From the test of 
the effectiveness of the cards in the six elementary schools, the final conclusion can be drawn 
that the documentary video media with the theme of the diversity of Indonesian traditional 
musical instruments proved to be effective in enhancing the understanding of the diversity of 
Indonesian traditional arts in learning art and skills in elementary school students, especially 
grade IV elementary school. The effectiveness is proven by the significance level for p ≤ 0.05, 
so it can be concluded that all experimental SD groups experienced a significant increase with 
an average significance level of 0.025.  
 
612 7TH INTERNATIONAL SEMINAR ON NUSANTARA HERITAGE
 
 608 | 799 
 
The results seen from the comparison of pre- and post-test test values (pretest-posttest) 
show an increase in significant grade average. From the average grade of the pre-action test 
the experimental group was 60.5, rising to 84, 2 in the post-action. This means an increase of 
23.7 points. Meanwhile the completeness of the grade of the results of the pre-action test in 
the experimental group which initially reached 28.3%, increased to 71.7%. Conditions in this 
experimental group were not achieved in the control group. The results of the second phase 
of the study prove that the documentary video with the theme of the diversity of Indonesian 
musical instruments is effective to improve understanding of the diversity of the archipelago 
culture in elementary students. 
 
From the results of the research in the first stage that has been described, it can be seen that 
the use of documentary videos with the theme of Indonesian musical instruments, in addition 
to being effective for learning, also has positive strategic values to support active, creative, 
effective, innovative and fun learning in elementary school. The active process is formed 
because by watching the documentary video every student is attracted by the phenomenon 
of moving images, picture language, verbal language, and illustrated audio. The creative 
process arises in composing an understanding of. Effective results arise because the process 
of knowledge internalization occurs simultaneously as the process of watching documentary 
videos of the archipelago culture. The innovative process of learning is formed when students 
work in student worksheets identifying and classifying the various cultures of the archipelago. 
Finally, the situation and conditions are fun because learning activities contain experiences 




According to Sanaky (2009: 3) learning media is a tool that functions and is used to convey 
learning messages. Etymologically, Anitah (2008: 1) explains that the word "media" comes 
from Latin which is the plural form of the word medium, which means that something that is 
located in the middle can be interpreted as an intermediary or link between two parties, 
between the source of the message and the recipient of the message. Gerleach and Ely in 
Daryanto (2010: 17) classify media based on their physical characteristics including: 1) actual 
objects, 2) verbal presentations, 3) graphic presentations, 4) still images, 5) motion pictures, 
6) sound recordings, 7) Programmed Teaching, 8) Simulation.  
 
Anitah (2009: 25-26) classifies learning media into: Visual media, which can be captured with 
the sense of sight, so this media can be seen directly by students. Audio media, which is the 
type of media that is heard that has the characteristics of manipulating messages is only done 
through bundles or sounds that can be captured by the ear. Audio visual media is a medium 
that is not only seen or observed but can also be heard. Native media and people, are real 
objects and media that help students' real experience. In this case people can function as a 
medium in learning (Anitah in Mulyani Sumantri, 2001: 158). 
 
Based on the statement above it can be concluded that the learning media is classified into 
four, namely, the first audio media is the media that can be enjoyed with the sense of hearing, 
namely by utilizing the sound or sound of an object, both visual media media that can be 
enjoyed with the sense of sight, the three audio media visual is a medium whose presentation 
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can be observed and also heard by the senses of the listener and sight such as television or 
video, the media of the original object that is the media is taken from the object itself and 
does not experience differences in presentation. 
 
Sumantri & Permana (2001: 153) defines the notion of teaching media as a teaching tool used 
by teachers as intermediaries to convey instructional materials in the teaching and learning 
process, thus facilitating the achievement of these goals. From some of the opinions above it 
can be concluded, the notion of learning media is a tool that is used by the teacher to facilitate 
and facilitate the course of the learning process. Learning media is an important part of 
learning, so it is necessary to know about the classification of learning media. Each learning 
media has different characteristics and characteristics, so the selection of appropriate media 
is needed to support learning. According to Susilana (2007: 13-21) learning media can be 
grouped into the first media group in the form of graphics, printed materials, and still images. 
Second group, silent projection media. Third group, audio media. The fourth group, audio 
visual media is silent. Group five, film, Sixth group, television. Seventh group, multimedia. 
 
Briggs in Sadiman (2009: 23) identified 13 types of media used in learning, namely: objects, 
models, direct sounds, audio recordings, print media, programmed learning, whiteboards, 
transparency media, frame films, coupling films, films, television and pictures. Unlike 
Sadiman, Yudhi Munadi (2008: 54-57) revealed that the media in the learning process can be 
grouped into 4 major groups, namely: 1) Audio media, which is a medium that only involves 
the sense of hearing and is only capable of manipulating sounds. 2) Visual media, which is a 
medium that only involves the sense of sight. 3) Audio visual media, which is a medium that 
involves the senses of hearing and sight at once in a process. 4) Mulitimedia, which is a media 
that involves various senses in a learning process. Based on the description above the learning 
media can be classified into three major groups namely audio media, visual media, and audio 
visual media. Within each media group can still be classified into more specific forms of media. 
Audio media is a medium that involves the sense of hearing, while visual media is a medium 
that involves the sense of sight and audio visual media is a medium that involves the senses 
of hearing and sight. In this study, video documentary is included in the classification of visual 
media, because it contains pictures and captions. 
 
In the beginning, the use of video in learning was actually related to the history of 
investigative activities in the military world that used video as a material to study the strength 
of opponents in war. Gradually, the informative benefits of video as a source of learning led 
to this technology being developed for the world of education in the 1950s (Cruse, 2007). Liu, 
in the presentation of the results of his research, explained that the video was able to improve 
the learning outcomes of the participants in learning the competencies they learned. This was 
done by applying the class V-Log, or video blog, which was mixed with conventional classes. 
In this case the video is the main material of lectures, not just supplements, (Liu, 2016: p.44-
53). As a product that combines visual and auditive languages, Wang and Antonenko (2017: 
p.79-89) prove that learning videos that have strong effects to attract students' attention and 
bring learning satisfaction are videos that show the figure of instructor or teacher or presenter 
in the show.   
 
In a more specific topic, the results of recent research on the use of video, especially 
in education, have been carried out. Even Gaudin and Chalies (2015) have found and reviewed 
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225 scientific papers. The three main questions as the finding of the problem to be followed 
up according to Gaudin and Chalies (2015: 41) are: (1) how a lecturer as a teacher of 
prospective teacher students, can invite students to identify and interpret a learning process 
that is shown in a video so as to encourage professionalism teachers, (2) how can diversity be 
formulated about the strategy of watching videos in class and what video materials are 
worthy of being packaged in the learning and education of prospective teachers, and (3) What 
can be done so that the culture of using video becomes a sustainable practice in learning as 
part of teacher professionalism. 
 
In connection with these findings, a group of researchers from America consisting of 
Christ, Arya, and Chiu, conducted research using international survey methods on the practice 
of video use in learning in several countries. Research results show that video use has an 
important role especially in improving multimedia-based competencies. Video that helps 
students to develop is a video that contains learning resources and videos that contain 
methods or procedures (Christ, Arya, & Chiu, 2017: p.22-35). 
 
PROBLEM STATEMENTS 
The challenge for elementary school teachers in Indonesia in delivering material on cultural 
diversity, especially the diversity of the archipelago art in art subjects is very complex. Efforts 
are needed to improve the process, results, and quality of art learning in elementary school. 
One solution that was developed to answer these problems was to create learning media that 
contained an introduction to the diversity of Indonesian traditional art culture in the form of 
documentary videos. 
 
This research seeks to develop video as a teaching material as well as a source of learning to 
appreciate culture for elementary school students. The foundation of thinking is based on the 
aim that elementary school students as the nation's future generation have the knowledge 
and understanding of the diversity of the archipelago art culture (Indonesia). In particular, the 
advantages of the documentary video media that will be produced in this study are located 
in packages that can contain important information, but are presented simply and full of 
humanity. The documentary video developed is a short duration video, ranging in duration 
from 7 to 10 minutes. Modifications are carried out by developing special themes as learning 
material derived from basic competencies in art education for elementary schools. The 
material chosen was then constructed in videography, and made speech narratives and 
written narratives that simultaneously provided reinforcement information from the audio 
visual images displayed.  
 
In connection with art education material in elementary schools, the documentary video 
themes are made in two themes. The first theme is about "Culture of Gamelan music in Java" 
and the second theme is "Culture of bamboo music in Banyumas". The results of the video 
development are then used in learning in a limited class as explained earlier. This paper is the 
final part of the results of the development of documentary video media. In it contains the 
results of the test of the acceptance of this video media by education stakeholders in this case 
the teachers who will use it in class. The main reason for the problem to be revealed is, can 
documentary video media be accepted by teachers, for further use in learning appreciation 
of art in elementary schools? 
6157TH INTERNATIONAL SEMINAR ON NUSANTARA HERITAGE
 




Participants involved in the study of the acceptability of documentary video media with the 
theme of Indonesian art culture were education stakeholders, especially primary school 
education in the Karanganyar Regency, Sukoharjo Regency, Boyolali Regency, and Surakarta 
City, all in the Central Java province. Participants amounted to 40 teachers, which evenly came 
from each district, meaning that from one district 10 teachers were taken. The source of this 
research data is the teachers' perceptive opinion on the construction of documentary video 
media which is realized in the questionnaire. The documentary video media questionnaire 
consists of 20 questions, in which 16 items are limited choice questions, while 2 items are the 
answer answers.  
 
Data validation technique used is content validity and triangulation in the form of 
triangulation of data sources. The data obtained from this study were analyzed using Milles 
and Huberman's interactive model which includes three stages: data reduction, data 
presentation, and conclusion drawing (Sugiyono, 2009: 338). The procedure in this study was 
conducted through interviews, followed by FGD, then questionnaire distribution.  
 
RESULT OF ANALYSIS 
From the persepunctional assessment of documentary video media conducted in four 
districts, to see the acceptability of documentary videos can be explained in the description 
of the following results. Questionnaire questions for the documentary video media include: 
(1) suitability of the language of the picture with the hierarchy of students' thinking; (2) a 
combination of graphics and visuals that attract elementary students; (3) the visibility of the 
detailed image of the art phenomenon displayed; (4) visibility of the size and shape of letters 
in the video; (5) conformity of information in videos with basic competencies in subject 
matter; (6) Suitability of information in videos with competency indicators; (7) Suitability of 
information in videos with the aim of learning appreciation of art; (8) Coverage of teaching 
materials in videos; (9) suitability of the structure of the presentation of video images with 
student characteristics; (10) Attracting animation and illustrations for students; (11) 
Suitability of videography structure with ease of absorbing information; (12) videography 
efficiency compared to realia / real media usage; (13) The videography structure makes it easy 
to develop learning scenarios; (14) The form, structure, and information in the video makes 
it easy to explain the material; (15) The form, structure and information in the video trigger 
student activity; (16) The form, structure and information in the video enrich information on 
the diversity of the indonesia art culture. 
 
The questionnaire results show that the suitability of the language of the images in the video 
is in accordance with the hierarchy of students' thinking. This can be seen from 100% of 
respondents, 95% of respondents stated that the size of the documentary video media is in 
accordance with the way of thinking of elementary school age children. The remaining 5% of 
respondents said that it was not appropriate. That is, in the context that the suitability of the 
picture language with the hierarchy of students thinking Video Documentary is in accordance 
with the way of thinking elementary school students who are still in a concrete operational 
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phase. For more details, the overall results of the assessment on faithful items can be seen in 
table 1. 
 
From the data in table 1 it can be explained that from the aspect of combination of graphic 
and visual documentary video, it can be explained that the combination of graphic 
combination and visual documentary video media is suitable to attract the attention of 
elementary students, although the color combination still needs to be improved. While from 
the aspect of visibility the detailed picture of the art phenomenon that is displayed, can be 
formulated that the size of the image of a musical instrument in the Video Documentary 
media is in accordance with the visibility of elementary students, although the size ratio still 
needs to be improved. From the aspect of Visibility the size and shape of the letters in the 
video show that the size of the letters and their shape in Documentary Video are in 
accordance with the visibility of elementary school students. 
 
 Table 1. Results of persepunctional assessment on documentary video media 
 
In terms of the suitability of information in the video with the basic competencies of the art 
data subjects in the table clearly show appropriate suitability. In connection with the 
suitability of information in the video with indicators of competency in art subjects in 
elementary schools, the data illustrate that this aspect in the documentary video is in 
accordance with the indicators of achievement of competencies to be developed in the art 
No Aspect Participant 
Perception 
Assessment Percentage 
fit unfit fit unfit 
1 Suitability of the language of the picture with the hierarchy of students thinking 40 38 2 95% 5% 
2 Graphic and visual combination that attracts elementary school students 40 33 7 82,50% 17,50% 
3 Visibility of the detailed image of the art phenomenon displayed 40 34 6 85% 15% 
4 Visibility of the size and shape of letters in the video 40 39 1 97,50% 2,50% 
5 Suitability of information in videos with basic competencies in art subjects 40 40 0 100% 0% 
6 Suitability of information in videos with competency indicators 40 40 0 100% 0% 
7 Suitability of information in videos with the aim of learning appreciation of art 40 40 0 100% 0% 
8 Coverage of teaching materials in videos 40 39 1 97,50% 2,50% 
9 suitability of image presentation structure with student characteristics 40 38 2 95% 5% 
10 Attract animation and illustrations for students 40 38 2 95% 5% 
11 Suitability of videography structure with ease of absorbing information 40 37 3 92,50% 7,50% 
12 Videography efficiency compared to realia / real media usage 40 38 2 95% 5% 
13 The videography structure makes it easy to develop learning scenarios 40 39 1 97,50% 2,50% 
14 The shape, structure, and information in the video makes it easy to explain the material 40 40 0 100% 0% 
15 Forms, structures, and information in videos trigger student activity 40 40 0 100% 0% 
16 Video enriches information on the diversity of the Indonesian art culture 40 39 1 97,50% 2,50% 
 AVERAGE  38,35 1,75 96% 4% 
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appreciation learning. Whereas in the aspect of conformity of information in video with the 
aim of art appreciation learning, the data shows that the information in the video 
documentary is in accordance with the learning objectives, namely the ability of students to 
appreciate the diversity of Indonesian traditional arts. 
 
In the aspect of coverage of video teaching material, it can be seen that the information in 
the documentary video is in accordance with the scope of learning material on the diversity 
of Indonesian music, although it still needs to be completed again. In the aspect of conformity 
of the structure of the picture presentation with the characteristics of students, the data in 
the table explains that the structure of the video documentary presentation is considered to 
be appropriate for students of elementary school students' characteristics, but needs 
improvement again. In the aspect of attracting animation and documentary video illustrations 
for students, the data shows that documentary video animation and illustrations are ideal so 
that they are effective to attract the attention of elementary school students in learning the 
diversity of Indonesian music. 
 
In the aspect of videography structure compatibility with the ease of absorbing information, 
it can be explained that documentary videos have the potential to facilitate the absorption of 
information in elementary students about the diversity of the archipelago art culture. In terms 
of videography efficiency compared to real / real media use, it is seen that audio-visual 
information in documentary video media is seen as more effective than real media. In the 
ease of aspect, structuring a videography structure learning scenario in a video documentary 
is considered to be able to facilitate teachers in compiling scenarios of national art culture 
appreciation learning. . In the aspect of form, structure, and information in the video, it is 
easier for the teacher to explain the material, the data shows that the participants assessed 
the documentary video as making it easier for the teacher to explain the learning material 
appreciation for the diversity of Indonesian traditional art culture. 
 
In the aspect of form, structure, and information in a video that can trigger student activity, 
the data shows that the information content, and the structure of a documentary video 
presentation can make students active in learning appreciation of the archipelago traditional 
arts and culture. Whereas in terms of the structure of the documentary video structure that 
can enrich information, it appears that participants tend to judge that the form, structure, 
information content of documentary videos can enrich information on the cultural diversity 
of the archipelago in the appreciation of the video-based art. 
 
DISCUSSION 
The results of the responses from the 16 items of the questionnaire question show that the 
documentary video is well appreciated and liked by educators because of its solid and 
interesting information packaging. It contains information on the culture of the archipelago 
art that is linked to the context of social life and culture so that the thematic aspects become 
strong and intertwined. In addition, this small documentary video is considered practical and 
can provide alternative information on the diversity of Indonesian traditional arts culture 
which is still limited to several forms of books. 
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Documentary videos as a medium of learning appreciation for art have specificity and 
uniqueness in terms of presenting detailed, focused, and interesting images, so that in 
accordance with the learning style of elementary school students need a variety of important 
information around them. The documentary video package was built based on the results of 
the research by Wang and Antonenko (2017), namely a video in which a narrator was present 
in the show, as in the form of a presenter or instructor who delivered material. However, the 
portion of the appearance of the presenter is limited to a duration of not more than 15% of 
the whole scene (cut of images) so that the language flow of the image is maintained. With 
such a packaging model, students can play documentary videos in all places and at all times, 
according to the information needs of various archipelago cultural arts that they need, with 
conditions as well as being in the classroom. 
 
The documentary video format successfully contains various information through multi-
perspective presentation techniques. That is, a phenomenon or reality is lifted and packaged 
into an audio visual information, then viewed from a variety of perspectives, such as positive-
negative, joyful, or good-bad, without pretension to influence and direct students to an 
assessment decision. Thus, the documentary format provides flexibility for students to 
construct appreciative attitudes. This basic concept of video is finally considered ideal by 
teachers, as a means of deepening knowledge about the existence of the archipelago 
traditional art culture. Openness of attitude determination, provides opportunities for 
students to build an appreciation of the traditional arts of the archipelago, based on policy 
considerations and growing maturity. From this, the development of art learning media in the 
form of documentary videos in general can be accepted by participant teachers who assess 
the media, even positive rating averages at the end of the study reached 96% of all items 
assessed by the 40 assessors. 
 
CONCLUSION 
From the results of the study, the final conclusion can be formulated, namely that the 
Documentary Video media with the theme of the diversity of Indonesian traditional musical 
instruments can be accepted by teachers and education stakeholders. In general, the 
acceptability level reaches 96%. The level of acceptance that has been good shows that the 
design improvements made have had a good impact. However, development still needs to be 
done by doing some improvements and sharpening both from the Documentary Video media 
and in terms of accompanying books. The improvement that needs to be considered further 
is the development of the color composition of the Documentary Video and the color of the 
image, to be made more attractive and larger so that it can attract the attention of elementary 
school students who are still children. 
 
Positive responses and opinions for the documentary video do not mean the documentary 
video is perfect. Educators argue that there are several things that need to get an emphasis 
on improvement for this documentary video. These improvements include the need for 
variation in formulating the storyline, not necessarily linear, but a flash back model. In 
addition, the documentation area also needs to be expanded, because Indonesia has a diverse 
and diverse culture. Another critical aspect is the advice given by teachers to limit the balance 
of the depth of discussion, taking into account the basic competencies and indicators that 
exist in the art learning curriculum for elementary schools. 
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The globalization has brought society to change in all of its aspects of life and now has entered 
the era of 4.0 or known as the fourth industrial revolution characterized by the dominance of 
proficiency. Information and communication technologies evolving in this digital era requires 
a variety of innovations including arts, culture, and music. This article discusses the 
digitization of folklore music performances in Indonesia within the framework of the music 
industry. Folklore as an element of Indonesian culture traditionally inherited can be packaged 
and restated in the form of performances using digital technology to be enjoyed widely and 
have economic values that allows the community not to be present directly. Digitalization of 
folklore music is one form of innovations in order to preserve and maintain the existence of 
culture in Indonesia to be known by every generation.  
 
KEYWORDS 





Technological advances in the impact of globalization have brought society to accelerate 
change in all aspects of life, which has now entered the 4.0 era or known as the fourth 
industrial revolution. This is characterized by the dominance of the skills that every individual 
must have in order to be able to keep abreast of developments, especially the transition from 
analog to digital systems. Information and communication technologies are evolving in this 
digital era requires a variety of innovations. Advances in information technology and 
communications consciously or not, has affected the lives of people in various fields. One 
aspect that is exposed to the effects of technological development is an aspect of art and 
culture, especially in music. 
The development and transformation of music as a cultural product is coupled with 
technological advances. At first, music is a performing art that is enjoyed directly by the 
audience at the venue. As the times change, technology has made music closer to the 
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audience. Music becomes easier to present and utilized as needed. Music has come in more 
accessible forms, such as via radio, television, mobile phones / smart phones, computers, and 
the Internet. Ease of access is indirectly able to increase the level of public appreciation of 
music, and even spawned a variety of new innovations of music. One form of innovation in 
the field of music as the effect of advances in information and communication technology is 
the digitization of music. 
 
Digitalization of content in music covers a wide range of creative areas of music, from musical 
instruments to scientific studies in the field of music technology. This has significant impact 
on production in the music and entertainment industry. The rapid progress of the music 
industry as a result of digitalization makes many musicians utilize existing facilities and 
advances in making a piece of music. Digitalization in musical performances can be 
interpreted as a transformation of reconstructed music performances using digital technology 
devices. This means the production of musical performances will go through several stages of 





Folklore is part of the culture and tradition of a collective society, which is spread and passed 
down from generation to generation in different versions, both in oral and exemplary forms 
with gestures or mnemonic devices. Concerning the type of culture, Yadnya (1981: 2528) 
states that folklore is part of a culture that is traditional, unofficial, and national. This view 
implies that folklore is not only ethnic, but also national; the unofficial delivery. On the other 
hand, Potter argues that folklore is "a lively fossil which refuses to die" (Leach, 1994: 401). 
 
The whole type of folklore both oral and non-verbal folklore has a very important function in 
human life. According to Bascom, folklore has four functions: (1) projection system, i.e. as a 
reflection tool of a collective mind, (2) as a means of legalization of institutions and cultural 
institutions, (3) educational tools, and (4) the norms of society will always be obeyed by its 
collective members (1965: 3-20). 
 
Furthermore, Dundes adds another function: (1) to strengthen the feeling of collective 
solidarity, (2) as a means of justification of a society, (3) to give direction to society in order 
to criticize others; (4) as a means of protesting injustice; (5) as a means of fun and provide 
entertainment. 
 
2. Music and Folk Song (Traditional Songs) in Indonesia 
 
Music can be defined as a high art form that can accommodate individual interpretation and 
creativity. Music is the art that discusses various sounds into patterns that can be understood 
by humans. Music comes from the word muse, which is one of the gods in ancient Greek 
mythology for the branch of art and science; god of art and science. Good music is that has 
elements of melody, rhythm, and harmony (Banoe, 2003: 288). Bernstein & Picker (Djohan, 
2006: 36) explains that music is a sound that is organized into a time frame. Music is also an 
art and cultural elements that have dynamic properties. This is understandable because the 
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music has evolved, transformation and innovation in accordance with the changing times, 
social and environmental conditions. 
 
Music has become part of Indonesian cultural products. Indonesian music consists of various 
genres include traditional music, keroncong music, dangdut music, the music of stringed 
instruments and popular music. There are stages of Indonesian music development as follows: 
 
 
Graphic 1. Step of Indonesian Music Period 
 
In general, the function of music for the people of Indonesia, among others, as a means or 
media ritual ceremony, entertainment media, media self-expression, communication media, 
dance accompaniment, and economic means. 
 
Each major ethnic group in Indonesia has its own musical style. Much of this music is known 
as folk music or folk songs, because generally use the language of the area. Besides, folk songs 
even more produced in provincial capital cities than in big cities like Jakarta.  Wallach (2017: 
32) explains, "Regional music is the whole category, which includes every style of music sung 
in regional languages, ranging from the most westernized pop to the most stable of the 
original performing traditions, two of which are at the ends of the series unity, which contains 
a variety of musical hybrid of local, regional, national, and global genres”.  Wallach 
explanation can be interpreted that the local music is a mixture of various elements of the 
region into a single music. 
 
In the Indonesian music industry, regional music is classified into two categories, namely 
traditional music and local pop music. Categorization is done based on the function of local 
music. Traditional music is more widely used in traditional art performances such as gamelan 
performances, talempong, or kecapi Cianjuran, and generally traditional music is played 
simultaneously with dance or puppet shows. While the local pop music is the label given to a 
musical language or regional dialect, which contains elements of non-traditional. This implies 
that the element of tradition in regional pop songs is not always a part of the music, and 
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Local pop music genres that are successful and have a wide audience include Pop Sunda, Pop 
Java, Pop Batak, and Pop Minang. Javanese Pop music is the most successful and varied pop 
genre. This is understandable because of Javanese dominance in population, politics, and 
culture. For example, Campur Sari music is a new style that developed in the late 1990s in 
cities in Central Java, such as Solo and Yogyakarta. This style combines keroncong, dangdut, 
and traditional Javanese music, which is sung exclusively in Javanese. Although in the end 
campursari not included in the category of regional pop music, its popularity can compete 
with dangdut music, and including one of the popular music genres in Indonesia. 
 
3. Digitization, Digitalization and Digital Transformation 
 
Digitization is used in several meanings. In general, it has two meanings which are closely 
related with each other. Digitization is creating a digital (bits and bytes) version of analog 
/physical things such as paper documents, microfilm images, photographs, sounds and more. 
In short, the digitization is simply transforming and / or integrating non-digital into digital 
format, accessible by the system for various reasons and needs. 
The purpose of digitization, is to gain efficiency and optimization in many ways including 
efficiency and storage optimization, security from various forms of disaster, to improve 
resolution, picture and sound more stable.  
 
Digitization is a process that has both symbolic and material dimensions. Symbolically, 
digitization converts analog signals into bits that are represented as 1s and 0s. Digitization 
therefore produces information that can be expressed in many different ways, on many 
different types of materials, and in many different systems. Digitization is simply the 
automation and/or digitization of business processes which in turn is based on the digitization 
of paper (removing paper-based processes), and along with this the removal of manual labor 
where it isn’t viable or effective/efficient. 
 
‘Digitization’ and ‘digitalization’ are two conceptual terms that are closely associated and 
often used interchangeably in a broad range of literatures. The first contemporary use of the 
term “digitalization’ in conjunction with computerization appeared in a 1971 essay first 
published in the North American Review. In it, Robert Wachal (in Sanders, 1974: 575) 
discusses the social implications of the “digitalization of society” in the context of considering 
objections to, and potentials for, computer-assisted humanities research. Digitalization 
means turning interactions, communications, business functions and business models into 
(more) digital ones which often boils down to a mix of digital and physical as in omni-channel 
customer service, integrated marketing or smart manufacturing with a mix of autonomous, 
semi-autonomous and manual operations. In this sense, digitalization has come to refer to 
the structuring of many and diverse domains of social life around digital communication and 
media infrastructures. 
 
Other scholars explain digitalization’s wide-ranging effects on social life by noting how 
digitalization broadly motivates “convergence” of disparate sectors. Most notably, many have 
identified ‘digitalization’ as bringing about convergence across media, which drives many of 
the broader social and technical changes detailed below. Some scholars have argued that 
digitization’s ability to produce a medium that mimics, simulates, or consolidates all other 
media means that the digital must ultimately be seen as a “generalized medium” that 
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consolidates “diverse forms of information” (Beniger, 1986: 26), or that is ultimately 
“mediumlessness” (Negroponte, 1995: 71). Ultimately, the rise of digital media “has entailed 
a reconsideration of what a medium is, because the digital computer can reproduce or 
simulate all other known media” (Jensen, 2013: 217).  
 
Digitalization also has a dimension of ‘digital maturity’ or ‘digital culture’, whereby data and 
information, put at work with the needed technologies, serve as business assets and enablers 
to come up with digital services, increase the usage of digital platforms and transform the 
ways business is conducted, for instance in the context of the digital workplace, digital supply 
chain, digital customer experience and anything digital really (except the pure data and 
process aspect, which, again, is digitization). 
 
Digital transformation is part of a process of high technology, which is a change associated 
with its application to all aspects of life contained in society. Ultimately, digital transformation 
is a total depiction of digitalization effects in society. The transformation is seen as the third 
stage of digital technology, beginning with Digital Competency - Digital Use - Digital 
Transformation, with usage and transformative capabilities that inform digital consciousness. 
 
Digital Transformation is application of digital capabilities to processes, products, and assets 
to improve efficiency, enhance customer value, manage risk, and uncover new monetization 
opportunities. 
PROBLEM STATEMENTS 
Indonesia as unitary state that has a diversity of ethnic, cultural diversity in it, especially in 
the traditional folk art or known as folklore. Folklore is a mirror of self and collective human 
habits, thus revealing folklore as well as diving the beautiful human imagery. The problem 
now is whether the very rich folklore can be utilized to bring young Indonesians into a brighter 
future. 
 
The diversity of folklore in Indonesia, covering various fields of art, and in this case is focused 
in a musical context. The problems that happened today is the decreasing knowledge, 
understanding and public awareness of the folklore music. This condition is exacerbated by 
the rapid popularity of popular music from outside which is more dominating and liked by the 
community, especially among teenagers. It is becoming a threat to the sustainability of 
traditional arts and folklore in Indonesia who feared increasingly disappearing due to lack of 
generation that cares. 
 
METHODOLOGY 
The research method used in this study is qualitative, using an ethnographic and 
phenomenological approach, supported by a process of digital concept experimentation 
applied to Indonesian folklore music. Apart from the results of experimentation, research 
data taken from surveys, audio-visual documentation and literature with references relating 
to the development of music in Indonesia. 
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RESULT OF ANALYSIS 
 
Based on the analysis of the results of the field research conducted, there are several things 
that become indicators of the decreasing existence of folklore in the community, namely: 
1. Inheritance / regeneration in the environment of indigenous peoples and tribes 
2. Globalization, modernization and technological development 
3. Education and knowledge of folklore 
4. Documentation or archiving of folklore 
5. Folklore performing art packaging 
 
These five indicators become the basic foundation of the importance of digitalization process 
in art and music folklore in Indonesia. Based on these indicators, the stages of the 
digitalization process of folklore music in Indonesia are formulated as follows: 
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Digitalization has become an important aspect in the framework of the ongoing 4.0 industrial 
revolution. This process covers various aspects of life including art and culture. As previously 
explained, Indonesia has ethnic and cultural diversity, especially in the traditional folk art or 
known as folklore. Globalization has been going along with the rapidly evolving information 
technology, indirectly decrease the existence of folklore in Indonesia. 
 
Based on the analysis, there are five indicators that affect the existence of the folklore. The 
main factor causing the decreasing of public knowledge to folklore is the inheritance or 
regeneration of society in every tribe. Although it looks simple, regeneration becomes an 
important process in the framework of cultural inheritance. This is generally due to the lack 
of concern for indigenous people or tribe of folklore owners towards the young generation 
who were born, so that they have incomplete knowledge and understanding of their 
traditions and culture. This condition is becoming more apprehensive as globalization and 
technological advancement attract more young people. In addition to these two factors, 
education and knowledge of folklore in schools or educational institutions into aspects that 
give a significant influence on the existence of folklore. Thus, this condition led to a lack of 
awareness of preserving folklore in the form of performances and documentation. 
 
Departing from these five indicators, the utilization of digital technology becomes an 
alternative to preserve and maintain the existence of folklore. Through the digitization 
process, the public will have easier access to information, and even to create new packaging 
folklore performances. Moreover, folklore art will be able to compete in the world of creative 
industry, particularly in this case the Indonesian music industry. The results of the analysis 
have illustrated the stages of the digitalization process carried out for folklore, in this case 
focused on folklor music: 
 
1. Making Database of Folklor Music 
 
This process is the first step in which consists of three activities namely the process of 
curation, classification and category determination. These three processes are carried out 
to map folklore music in Indonesia. Currently, there are approximately 238 songs the 
folklore of the 34 provinces in Indonesia that is popular and frequently sung. This does 
not include the nature of instrumental music or a dance. 
 
2. Digitizing Process 
 
Database changes from analog to digital form, including: audio visual recording in MP3 or 
MP4 format; manuscripts scanning original documents; reproduction of texts, songs, 
sheet music in a digital format by using software for digital music. This process is done to 
facilitate the storage and search of folklore music data. In addition, the audio data can be 
reproduced by digital music technology without losing the elements and the identity of 
the folklore music. 
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3. Software (Application) 
 
The next step is making software (application) as a medium to access the database in 
digital format. This application can be based internet / web that can be accessed online, 
and also based systems that are used to a limited circle. Through this system, people from 
various backgrounds including musicians, students and artists have the ease to search for 
data and information about the folklore that has been mapped in Indonesia. In addition, 
this folklore application can be exploited widely for artistic and tourism interests. 
 
4. Folklore Music Digitizing Products 
 
Follow-up of the manufacturing folklore application can provide motivation for people to 
do a variety of innovations related to folklore. So the results of these innovations produce 
a profitable product and able to increase the existence of folklore. Forms of innovation 
that can be done one of them is foklore music performances with digital concepts. 
 
This is a musical performance that displays Indonesian folklore music by utilizing digital 
technology. This concept is used to give the impression of contemporary and new 
packaging of folklore music, while maintaining the essence and basic elements of the 
cultural character of each region. This folklore music performances can be done in three 
ways: 
 
1) Folklore Music Performance with Composition, Instrumentation, and Artistic with 
Digital Devices (All Digital Folklore Music Performance). 
 
In this category, the music performed by packaging that actually only uses 
electronic and digital devices. The music directly created and arranged using the 
music software that includes own sounds in accordance with the original 
instrument. The sounds of the instrument have been changed from the analog 
format through direct recording, into a customizable digital format as needed. 
Performing and artistic typically use digital technology such as video mapping, CGI, 
or augmented reality (AR). 
 
2) Analog and Digital Folklore Music Performance 
 
It is a musical performance that combines analog technology with digital 
technology. The show requires a long and complicated production process. In the 
concept of this performance, the musical composition is played directly by the 
musicians with their respective instruments, then collaborated with music that has 
been processed into digital format. 
 
3) Folklore Music Collaboration Performance with Other Folklore Types. 
 
The show is a collaboration between music, dance and folklore stories performed 
in one event. The music played is collaborated with dance moves and stories. In 
this performance, dance can be in the form of digital graphic display using digital 
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technologies such as motion capture, video mapping, CGI, or augmented reality 
(AR). 
 
Folklore performances with digital concept is expected to increase the awareness and 
interest of the community, especially musicians and artists, to continue lifting the themes 
of folklore in the performing arts. Within the framework of the music industry, folklore can 
be an important asset for designing and creating new innovations in the production of 
records, with appropriate packaging industry needs to be able to generate profits. 
Musicians will be required to be creative and innovate in arranging folklore songs, so that 
they can be accepted by connoisseurs and also traditional stakeholders who inherit the 
folklore music. 
 
The result of the folklore music show with this digital concept becomes an important asset 
and documentation. Therefore, the final product of this digitalization process is the 
realization of a special digital library for folklore. The entire documentation of 
performances, records, sheet music and data on folklore in Indonesia can be accessed 
online at the library's digital folklore. 
 
5. Prospect and Utilization of Digitalization of Folklore Music Performance 
 
The end of this digitization process is prosepek and the use of digitizing products by 
consumers or users. In this case the consumer is categorized into several elements: 
a. Education 
This digitalization product becomes an important medium for learning process, 
especially about art and culture knowledge. Thus, the younger generation will have a 
complete knowledge and understanding of folklore music through digital technology 
that exists today. 
b. Creative Industry 
Creative industry is an area that can take advantage of digitizing the results widely 
folklore music performances. This digitalization allows producers, musicians and 
artists to be creative to produce folklore themed artwork. So as to increase the 
existence of folklore into a cultural tourism assets that are profitable for Indonesia 
c. Society 
Digitization folklore music is able to raise public awareness, particularly the indigenous 
stakeholders and regional tradition / ethnic groups in order to maintain the existence 
and the existence of folklore owned. So that in the end it can continue to be passed 




Digitalization is an important aspect in the framework of the ongoing 4.0 industrial revolution 
and covers many aspects of life including art and culture. Digitization in folklore music 
performances become one of the solutions to improve public knowledge of the folklore. The 
performance of Indonesian folklore music by utilizing digital technology is a new packaging of 
folklore music that can enter into the area of the music industry and performances, while 
maintaining the essence and basic elements of the cultural character of each region. The 
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process of digitizing folklore music is a form of cultural representation in maintaining the 
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Natural disaster has become a given factor in most part of Indonesian archipelago. Educational 
media has been developed by utilizing the approach of local speech culture such as songs or 
folk games as their awareness of life space. It is found that traditional mitigation pattern is not 
always in line with modern disaster management approach. This research goal in the first place 
is attempt to collect Indonesian spoken culture that related to disaster risk reduction, which 
are used as content of educational media. This study attempts to explore the concept in 
designing media for disaster mitigation. The research method applied is semiotics with 
qualitative descriptive analysis and media design experiment. The research trace the 
utilization of local wisdom elements in past mitigation education. The elements consist of 
aesthetic aspect, content aspect and technological aspect. The results of the research use as 
recommendation approach for designing educational media. 
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disaster mitigation, educational media design, local wisdom, semiotics, spoken culture 
 




Disasters Risk Reduction (DRR) campaign become very important issue since Indonesia lies 
between the ring of fire that having possibilities to face disaster periodically. The natural 
disaster has become a given factor in most parts of Indonesian archipelago. There was several 
educational media that has been developed by utilizing the approach of local speech culture 
such as songs or folk games as their awareness of life space. The awareness of life space is 
important to set the people who lived in the potential area of disaster to be prepared. In 
traditional mitigation patterns, it is found that is not always in line with modern disaster 
management approach. There were folktales that lived for years used by older generation to 
explain the origin of every disaster, mostly in spoken culture. This research goal is an attempt 
to collect Indonesian spoken culture that related to disaster risk reduction, which are used as 
content of educational media. Studies conducted to disaster museums in Indonesia and Japan. 
As a comparison, this study is widening to learning center for disaster. This study aims to 
identify, understand and explain about the media of disaster mitigation education in 
Indonesia. This study also attempts to explore the concept in designing educational media for 
disaster mitigation. 
 
LITERATURE REVIEW  
Cultural variation of one place different to another and it makes the approach and planning 
would be different in every culture. People who live in disaster potential area commonly have 
traditional pattern of disaster management that running traditionally. This pattern affected 
the community and social group in order to reach help. There are different beliefs about life 
and death concept and usually the response to disaster is unpredictable by modern people 
(Ehrenreich, 2001:6). This research explore to certain geographic contexts in certain societies, 
over a period of time and cultural barriers to illustrate how to explain the phenomenon of 
educational disaster during this time. Media allows humans to be the only creatures on earth 
that can accumulate knowledge and pass it on to the next generation. This accumulation of 
knowledge often forms the basis of human culture and civilization. (Westera, 2015:16-19). 





Figure 1. Dale’s cone experience (Edgar Dale,1946) 
 
The medium is viewed as a material that directly or indirectly, concretely or abstractly, 
provides experience and can be referred as a pictorial device. The cone of experience (Dale, 
1946: 37) does not offer the perfection of images as a tool, but how visual vehicles explain the 
relationship between material and individual positions in a learning process. In this case it does 
not mean learning by the method of reading is the weakest, but the method that makes 
knowledge difficult to remember in a certain period of time. 
PROBLEM STATEMENT  
Educational media that for disaster mitigation have been generated by various institutions 
related to disaster. Based on this background, the problem in this research is formulated into 
several things: (1) the difference between traditional approaches in dealing with disasters with 
modern disaster management. (2) the content of messages, visualization and media to 
distribute them has varied, but constraints are still encountered. These constraints are 
particularly visual communication constraints on the target audience of early age (3) the media 
effectiveness that has been used so far has not been known. (4) the visual cultural approach 
using spoken culture in disaster educational media take a role in building a safety culture 




The research method applied is semiotics with qualitative descriptive analysis and 
experimentation on media design. Since the educational media has been started by the 
government body, NGO’s or initiative of volunteers, this research also creating opportunities 
in optimizing disaster and mitigation educational media design. The research will trace the 
utilization of local wisdom elements in past mitigation education from the sample of sites.  
 
Figure 2. This research methodology conducts to categorize the educational media that enable designer to 
build the design concept of educational media for disaster (Lakoro, 2018) 
 
The elements consist of aesthetic aspect, content aspect and technological aspect. The 
research focus is set to give direction to the research stages according to the given timeframe, 
among others:  
(1) Period and Media Edition: the medium studied is divided into periods from 2002 to 2018. 
It considers that in the AKMB (Direction of Disaster Mitigation Policy) issued by Badan Nasional 
Penanggulangan Bencana ( National Disaster Management Agency) in Jakarta in 2002, one of 
the most important issues in disaster management is socialization. The policy provides space 
for producing educational media for disaster mitigation;  
(2) Material / object: objects studied are all forms of public communication media related to 
disaster mitigation both printed and electronic, taking into account the aspects of design, 
communication and level revealed in the visual culture that influence the media. The general 
form of media that used for education disaster mitigation so far can be a posters, books, films 
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and animations, to materials used in disaster simulation. The disaster subjects studied and 
developed in this research are hydrometeorology disasters and volcanic eruptions;  
(3) Research area: the study area was taken as a sample in the path of a ring region of fire with 
different disaster characteristics. The observation conducts in Museum Gunung Merapi 
Yogyakarta, Indonesia; Hanshin Awaji Earthquake Memorial Museum at Kobe, Hyogo 
Prefecture in Japan, also in Ikebukuro Fire Department Learning Center at Tokyo, Japan. It is 
expected to give an overview of how the design used as educational media approaches its 
audience, as well as its ability to articulate local wisdom. As comparison, The Tobacco and Salt 
Museum selected since the museum use media with multimodal potential to deliver the 
information. ;  
(4) Subject: the subjects studied were among the audience targeted by disaster education 
during this time ranging from pre-school education to primary education. Assumed in this age, 
the audience does not yet have any physical independence in disaster mitigation. Other 
subjects were interviews and focus group discussions with resource persons from the National 
Disaster Management Agency, Masyarakat Tangguh Indonesia (the Community of Disaster 
Resilience), and Disaster Mitigation activists to obtain an overview of concepts that have been, 
are and will be developed related to disaster mitigation education. (5) Outputs:  this research 
seeks to understand various aspects of disaster mitigation education, so it is specifically 
expected to produce theories related to communication in the design of educational media 
especially starting from local wisdom. The theory is expected to be applied in educational 
concepts on disaster mitigation. The results can be published as the direction of disaster 
mitigation strategies in the region of ring rings through Indonesia, targeting journals related 
to art and design, humanities, earth and disaster or disaster management. 
 
RESULT OF ANALYSIS 
Table 1 shows the user interface of application for smartphone that provided by BNPB to 
inform disaster to public with both static and dynamic data. User could access the common 
knowledge of disaster, and also the event of disaster in the map in Indonesia Archipelago. As 
the users of smartphone increase, application design would be the significant media to 
convey, promote, warn and educate the public about disaster. It needs further research about 
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content creation and the integration to the early warning system. The using of long text in 
most content indicates that this media require user with high communication context to 
understand the message. 








Disaster Information apps issued by BNPB 
(The National Agency for Disaster 
Countermeasure) 
Composition uses the vertical 
composition with 1 and 2 columns grids. 
The 2 columns grids used to arrange the 
icons vertically aligned and maintain the 
size of proper readability 
Colors using bright color of background 
and black text as contrast. The colors of 
the icons mostly using red color 
constantly as the sign of alertness. In this 
version the header and contents not 
separated by color distinctively 
Text typography palette using the 
universal typeface that using in 
smartphone operating system from sans 
serif type with clarity if use in proper size. 
Illustrations using icon designed as a logo 
that describe the content and sub 
content, but the potential to explain the 
text with illustration haven’t optimized 
No sounds code interaction could be 
more intensive to create connection 
between user and the content they 
desired to access 
Disaster information represent by icons of disasters 
use the basic shape that associate with content. The 
icon also applied on the map that shows the level of 
disaster by using the color tones. Most content are 
written in Indonesian language with long text and 
highly context that needs reader with more 
intellectual capacity. The content also indicate the 
users of this application would be young to mature 
user with requirement at high school education level 
Disaster diagrams are displayed in several panels to 
make it easier for the audience to understand the 
level of threat using red, yellow and green color as 
indicator.  
 
Source: Lakoro, 2018 
 
Storytelling from Hanshin-Awaji Earthquake survivors 
The different from common content of museum, the content of Hanshin Awaji Earthquake 
Memorial Museum deliver the message of disaster using the first person view. This is 
interesting because the audiences are setting up to get involve with the storyteller experience 
when the earthquake was striking Kobe in 1995. The female voice who tells the story brought 
the audience to an emotional memory that could happen to anybody in Hanshin-Awaji 
earthquake.  
 
 First room describe how big was the earthquake with delivery using video mapping 
technology and lighting effects. The diorama also created in between two theatres that 
running different content and different angles of what happened in Kobe.  After an 
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interchange room that describe the city aftershock, audience enter the room with the movie 
of a monologue of a girl that experience the panic situation when the earthquake stroke and 
the feeling when she lost her sister. The content also describe the recovery process and how 
the people resilience with that. The museum use media in different approach since they treat 
the media as reading aid, visual aid, and interactive aid that encourage young visitor to dig 
more information. The use of visual panel, video, interactive screen, infographic, diorama and 
scale models are working together to build a comprehensive content. The use of diorama, 
photograph display, graphical panel, model kit, video and infographic on Hanshin-Awaji 
Earthquake Memorial Museum enrich the information and strengthen the narration of the 
impact of disaster. The images are arranged in sequential order to describe the fragment of 
disaster in a timeline. 
 
Figure 3. The use of character design (mascot), posters, video, merchandise, animation, video and simulation 
on Ikebukuro Life Safety Learning Center, Tokyo Fire Department enrich the information and strengthen the 
connection between media and audience. The images are displayed to give the information atmosphere 
around the learning centre (Lakoro, 2018) 
 
Character Design on Tokyo Fire Department Learning Center 
Communication approach on The Tokyo Fire Department Learning Center at Ikebukuro use 
animals as the mascot to create an intensive conversation with students. Since the disaster 
mitigation embedded on curriculum, all the communication approach are designed to 
maintain the audience's interest by the using colourful and cartoony posters, animation, video 
and simulation.  
Students in elementary and high school level trained for 3 competencies, which are: (1) learn 
how to survive from disaster, (2) learn how to help others, (3) learn how to running shelter. 
All those purpose are packed on levelled curriculum that gradually teaches the students to 
take a bigger responsibility. The use of character design (mascot), posters, video, merchandise, 
animation, video and simulation on Ikebukuro Life Safety Learning Center, Tokyo Fire 
Department enrich the information and strengthen the connection between media and 
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audience. The images are displayed in every wall in the building to give the information 
atmosphere around the learning centre. 
   
Figure 4. The use of diorama, posters, scale-model, supergraphic, interactive media and simulation on Museum 
Gunung Merapi Yogyakarta encourage audience to interact with the information and build curiosity. (Lakoro, 
2018) 
 
Media using of Educational tools for Disaster Risk Reduction 
Educational tools design concept aim to deliver the contents through the media that build 
knowledge and at the same time, entertain the user. The common media using physical 
platform like information graphic panel at the museum, but also create the possibility to use 
virtual content for specific devices, ie. using video platform or Augmented Reality technology. 
The technology enables the contents to interact intensively with audiences. The use 
infographic panel, interactive display, posters, video, models, replica and diorama on Tobacco 
and Salt Museum Tokyo enrich the information and invite the audience to interact more with 
the information. Young visitor are encourage to complete the information by fill the form that 
related to content. 
 
Spoken Language as Disaster Risk Reduction Awareness 
The using of human, animal or mythological creature are common as mascot and 
communicator in campaign of DDR awareness. In Nias people, the animals that suddenly 
roaming and appears perceived as a sign of disaster. This local wisdom is confirmed with 
modern science that animal will react when sense danger or disaster symptoms. Nias people 
also make a name call for tidal wave or tsunami with personification as the coming of "Teteu" 
(old man) or “Smong” in Simeleu people spoken language. The metaphor using in their 
children’s song and use as the mitigation method that contains symptoms, what to do and 
avoid in that condition, also the message from their ancestors. The spoken language has a 
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potential to use as metaphor when used as visual language, such as creative process on 
character design, alternative design and final design. Character that well known enable the 
recognition of disaster.  
 
Figure 5. The script of folksong in Simeleue and Nias people that contains the message of disaster mitigation 
and the natural symptom of disaster. This song arranged by the tribe chiefs after tsunami in 1907 that attack 
their island and cause big numbers of casualties  (Lakoro, 2018) 
 
Javanese people that live surrounding Mt. Merapi has different metaphor of disaster. The 
pyroclastic ash that erupted by Merapi known as "Wedhus Gembel" (means: messy sheep) 




In the Edgar Dale’s cone of experience, it might found that all the stages in the cone mostly 
about cognitive experience to grab knowledge. The results of observation at all museums 
show that emotional experience could last longer to create longer memory about the content. 
The modality of picture in 2D and 3D, the using of diorama, infographic, video and interactive 
modules bring information that enrich with emotional experience. It is founded that museum 
with only display informative and cognitive-oriented content leave the image of audience 
memory, but it’s not last longer than the content of museum with emotional appeal. It brings 
the experience like picture/movie, motion, dialog, crowd into the memory and remain last 
longer. The simulation of earthquake is the same physical table, but with addition of scenario, 
lighting effects and video mapping, it describes the disaster much better for the visitors. 




The use of local spoken language and idiom would help the information delivery and increase 
the memory and experience. As the emotional elements, it could use as idea to develop 
mascot, character or logo to the most of visual and or audio visual media. Disaster in real scene 
brings the uncomfortable memory, but with the development of idioms that related to the 
culture of audience will help the acceptance of information. The information not only adding 
knowledge in cognitive of audience, but also enrich their emotional experiences. As the 
communication reach the affective level, it would be easier to build the culture and habitual 
attitude to deal with disaster or emergency situation. 
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ABSTRAK 
Institusi warisan budaya harus mengimbangi kaedah penggunaan konvensional bagi 
mempamerkan koleksi penemuan artifak sejarah untuk menjadikannya lebih relevan dan 
selaras dengan perubahan teknologi yang pesat, sama ada dengan menggunakan media yang 
lebih berkesan, teknologi atau pameran yang bersifat interaktif. Sehingga kini, terdapat 
banyak institusi warisan budaya yang telah mendigitalkan koleksi artifak sejarah. Senario ini 
merupakan inisiatif yang baik dalam memelihara koleksi artifak sejarah namun, penyampaian 
maklumat yang saintifik untuk memberikan pengetahuan mendalam kepada pelawat tidak 
dapat dilaksana dengan berkesan. Ini kerana, interaksi yang mampu dilakukan oleh pelawat 
masih lagi bersifat pasif walaupun teknologi sofistikated telah diimplementasi bagi 
menyokong penyampaian maklumat. Sifat pasif interaksi pelawat adalah berkaitan dengan 
tahap pengalaman mereka yang diperoleh semasa penyampaian maklumat. Sehubungan itu, 
kajian ini menghasilkan model mental pengguna bagi mereka bentuk pengalaman mereka 
menelusur warisan maya. Kajian keperluan pengguna melibatkan pertanyaan kontekstual, 
soal selidik dan kaedah guessability. Pertanyaan kontekstual melibatkan 6 orang pakar bagi 
mendapatkan keperluan pihak berkepentingan, manakala soal selidik pula adalah untuk 
mendapatkan keperluan sebenar pengguna yang melibatkan 32 orang. Kaedah guessability 
pula dilaksana untuk mendapatkan set gerak isyarat yang sesuai digunapakai oleh pengguna 
untuk berinteraksi dengan sistem warisan maya dan melibatkan 13 orang pengguna sebenar. 
Hasil kajian adalah sebuah model mental pengguna yang menjadi asas penghasilan reka 
bentuk pengalaman menelusur warisan maya bagi meningkatkan tahap pengalaman pelawat 
semasa penyampaian maklumat saintifik yang boleh memberi kefahaman mendalam 
terhadap mereka yang melawati warisan maya. 
 
KATA KUNCI 




Pentadbir institusi warisan kebudayaan haruslah peka tentang pelawat yang datang dari 
pelbagai latar belakang dan mempunyai kepelbagaian keperluan ketika mereka mengunjungi 
ruang kebudayaan. Kehadiran mereka ke pameran juga mempunyai tujuan yang berbeza-
beza. Oleh itu, adalah penting untuk memahami dan menyesuaikan teknologi bagi 
memaksimumkan pengalaman yang bermakna kepada pelawat ke ruang kebudayaan. Muzium 
                                                          
32 Arial 11 pt 
33 Arial 11 pt 
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dan institusi kebudayaan lain harus mengimbangi penggunaan cara konvensional 
penyampaian maklumat berkaitan koleksi artifak bersejarah untuk menjadikannya lebih 
relevan, dan selaras dengan perubahan teknologi, sama ada dengan menggunakan media 
yang lebih berkesan, teknologi atau pameran interaktif. 
 
Koleksi artifak bersejarah di muzium biasanya terlalu banyak untuk dipamerkan menyebabkan 
tidak semua artifak dapat dipapar kepada pelawat, kerana memerlukan lebih banyak ruang 
atau galeri untuk memaparkan kesemuanya. Walau bagaimanapun, dengan kemajuan 
teknologi maklumat dan komunikasi, pemprosesan bahan sejarah ke dalam format digital 
semakin meluas dan bertambah (Karaman et al., 2014). Terdapat lebih banyak institusi 
muzium kini yang mendigitalkan koleksi artifak sejarah. Ini adalah inisiatif yang baik dalam 
memelihara koleksi artifak sejarah, tetapi dari aspek penyampaian maklumat yang dapat 
memberi makna yang berkaitan dengan pengunjung, masih diabaikan oleh kebanyakan 
institusi muzium (Bottino et al., 2016; Valtolina, 2016). Penyampaian maklumat saintifik 
penting untuk pelawat bagi mendapatkan pengetahuan tentang artifak yang boleh 
memberikan makna yang bernilai bagi mereka dari aspek kebudayaan dan kewarganegaraan. 
Menurut Champion (2016a), Madsen dan Madsen, (2015), dan Mensink dan van Gemert 
(2014), koleksi artifak, tapak bersejarah dan lain-lain hanya dipamerkan sebagai konsep 
katalog yang mana pengunjung hanya boleh mendapatkan maklumat yang terlalu ringkas 
seperti nama artifak, lokasi, fungsi, dan bahan. Oleh sebab itu, pengunjung tidak dapat 
merasakan bahawa maklumat yang disampaikan adalah berkait dengan latar belakang 
mereka. 
 
Usaha penyimpanan dan perkongsian digital disokong oleh teknologi terkini, tetapi sehingga 
sekarang, perubahan dari konsep katalog kepada konsep naratif telah diabaikan. Unsur naratif 
dalam interaksi antara pengguna dan artifak perlu dipertimbangkan dalam persekitaran 
warisan maya terutama persekitaran muzium maya. Oleh itu, penambahan unsur penceritaan 
supaya pelawat lebih mudah memahami dan menghayati maklumat setiap artifak yang 
dipaparkan adalah langkah seterusnya supaya pelawat dapat mengaitkan artifak kepentingan 
sejarah dengan kehidupan mereka (Madsen dan Madsen, 2015; Nagata, Garcia-Bermejo Giner 
dan Martinez Abad, 2016). Persoalan tentang apa yang perlu mereka ketahui tentang artifak, 
bagaimana untuk menghubungkan dengan budaya mereka dan mengapa penting untuk 
dikaitkan dengan kewarganegaraan mereka harus dipertimbangkan untuk memberi 
pengetahuan yang bermakna kepada pelawat. Oleh itu, bukan hanya pameran digital pasif, 
tetapi pembangunan teknologi realiti maya yang canggih dan dapat memberikan 
persembahan yang bermaklumat perlu disediakan kepada pelawat. 
 
Kini, reka bentuk dan pembangunan persekitaran muzium maya telah berkembang pesat 
menerusi penglibatan pengguna. Walau bagaimanapun penglibatan pengguna tidak 
dipertimbangkan dengan jelas, contohnya tidak ada aktiviti yang dapat merangsang pelawat, 
menceritakan kisah naratif, dan kesan emosi. Aspek pengalaman pengguna dan penggunaan 
teknologi adalah satu cabaran untuk mentransformasikan muzium analog ke dalam format 
digital.  
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Terdapat banyak penyelidikan yang telah dilakukan dalam domain warisan budaya tetapi 
kebanyakan penyelidik telah memberi tumpuan lebih kepada aspek teknologi dan bukannya 
kesan emosi pengguna untuk mendapatkan maklumat mengenai koleksi muzium. Kebanyakan 
penyelidikan memberi tumpuan kepada bagaimana teknologi melakukan persembahan 
pameran tanpa mempertimbangkan keperluan pengguna. Emosi pengguna menjadi aspek 
yang lebih penting kerana apabila hanya memberi tumpuan kepada teknologi, pengguna akan 
kurang mendapat pengetahuan. Walau bagaimanapun, tanpa teknologi, pengetahuan tidak 
dapat disampaikan dengan baik kepada pengguna. Menurut Li, Liew dan Su (2012), muzium 
maya harus memberi tumpuan kepada pengalaman pengguna berbanding dengan teknologi. 
Walau pun begitu, tanpa teknologi, pengalaman pengguna tidak dapat dicapai. Jadi, kedua-
dua aspek ini perlu dipertimbangkan dalam merancang dan membangun muzium maya. 
Kejayaan muzium maya memerlukan teknologi yang baik, kejayaan tidak dapat dicapai tanpa 
mengambil kira pengalaman pengguna. Ramai penyelidik mengatakan bahawa pengunjung 
ingin berinteraksi dengan muzium interaktif dan dapat memberikan perasaan yang 
menyenangkan. Pengguna tidak mahu bosan ketika berinteraksi, mereka menginginkan 
interaksi semulajadi, lebih mudah bagi pengguna mencari maklumat dan juga boleh memberi 
kesan pada aspek sosial (Cucchiara et al., 2012). 
 
Kajian ini bermatlamat untuk mengenalpasti keperluan pengguna terutamanya pengunjung 
muzium supaya mereka memperoleh pengetahuan yang berharga dan bermakna semasa 
melawat muzium berdasarkan keutamaan yang diperlukan oleh mereka. Dalam pembelajaran 
tidak formal, biasanya pengunjung muzium tidak mahu sesuatu yang boleh menyebabkan 
minda mereka berat untuk berfikir dengan teliti bagi mendapatkan maklumat tetapi mereka 
memerlukan suasana yang menyeronokkan dan pada masa yang sama mereka memperolehi 
pengetahuan juga. Pengalaman pengguna adalah bahagian penting untuk dipertimbangkan 
termasuk juga elemen interaksi antara pengguna dan aplikasi untuk memberi impak emosi 
kepada pelawat. Objektif utama kajian ini adalah untuk membangunkan model mental 
pengguna berasaskan pengalaman mereka untuk berinteraksi dengan sistem. Model mental 
pengguna yang dihasil boleh digunakan sebagai asas panduan bagi pereka bentuk dan 
pembangun mengenal pasti ciri-ciri pengguna sasaran persekitaran warisan maya khususnya 
muzium maya. Selain itu, ianya dapat membuka cetusan idea kepada institusi warisan 
khususnya muzium untuk melihat kemungkinan peluang paradigma interaksi baharu di 
muzium pada masa depan untuk memenuhi kepelbagaian keperluan pengguna dan 
menyumbang idea untuk pereka bentuk dan pembangun untuk menggunakan teknik atau 
kaedah tepat untuk membangunkan aplikasi persekitaran muzium maya terhadap pengguna 
yang mementingkan aspek pengalaman pengguna. 
 
Kajian dijalankan berasaskan model Reka Bentuk berpusatkan Pengguna (User-Centered 
Design-UCD) yang mementingkan pada aspek keperluan pengguna untuk meningkatkan 
pengalaman sambil meneroka ke dalam persekitaran warisan maya. Persoalan Kajian ialah: 
apakah keperluan pengalaman pengguna sistem warisan maya yang berguna untuk 
memudahkan pembelajaran tidak formal?, apakah ciri -ciri model mental pengguna untuk 
warisan maya?  dan bagaimanakah pengguna dapat berinteraksi dengan sistem untuk 
meningkatkan pengalaman pengguna semasa menggunakan sistem warisan maya?. 
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Berdasarkan kajian literatur dan pengesahan masalah kajian melalui kajian awal Rahim et al., 
(2017) dengan menggunakan teknik temubual, hasil kajian awal menunjukkan antara muka 
pengguna warisan maya masih lagi menyebabkan pengguna sukar untuk berinteraksi. Kini, 
pengguna memerlukan interaksi yang mudah & intuitif (Ray dan Van Der Vaart, 2013). Oleh 
yang demikian, paradigma Antara muka Pengguna Semulajadi (APS) dianggap bersesuaian 
untuk warisan maya dimana ianya mempunyai ciri-ciri teknologi yang memudahkan pengguna 
dan sangat intuitif dalam bertindak balas denggan pengguna semasa proses interaksi berlaku. 
Selain itu, aspek visualisasi interaktif seperti kaedah penyampaian maklumat masih lagi tidak 
mampu berfungsi sepenuhnya sebagai medium untuk komunikasi. Walaupun telah ada 
beberapa penyelidikan yang menggunakan elemen penceritaan namun, ianya masih lagi 
lemah dan tiada format yang khas. Oleh yang demikian, aspek pengalaman pengguna tidak 
dapat dicapai.  
  
LATAR BELAKANG KAJIAN 
MM adalah adaptasi dari muzium sebenar dengan bantuan komunikasi & teknologi maklumat 
(ICT) yang juga merupakan institusi digital untuk memelihara dan memulihara warisan budaya. 
MM telah lama wujud sama ada dari luar atau dalam negara ini, contohnya, Muzium 
Smithsonian, Muzium Negara India-Amerika, Pemandu Mudahalih Sistem Realiti Luasan 
(MPNS-AR) dan Bilik Pameran Maya (VER), MM Melaka dan MM Terengganu (Tengku Wook 
et al., 2016; Tengku Wook, Asaari @ Ashaari dan Rahim, 2016). Kewujudan MM adalah 
menarik kerana tidak ada batasan ruang untuk tujuan pameran serta tetap kukuh berada 
dalam pangkalan data walaupun berlaku bencana alam dimana koleksi warisan budaya ini 
dapat dipelihara dengan baik.  
 
Pelbagai istilah telah digunakan oleh penyelidik untuk memperkenalkan muzium maya. 
Menurut Mat Zin, Mat Noor dan Muda (2016), istilah berikut telah dikenalpasti oleh 
kebanyakan penyelidik, seperti muzium dalam talian, muzium elektronik, muzium hyper, 
muzium digital, muzium siber atau muzium web, bagaimanapun, kepelbagaian istilah yang 
digunakan mempunyai objektif yang sama iaitu untuk memelihara dan memulihara warisan 
budaya tanpa batasan atau ruang masa. MM merupakan alternatif kepada muzium sebenar 
dalam bentuk digital yang sama dengan muzium fizikal, yang mempamerkan koleksi muzium 
untuk memberikan pengetahuan kepada pelawat melalui pembelajaran tidak formal tetapi, 
MM mempunyai kelebihan tanpa ruang dan masa untuk mempamerkan semua koleksi dan 
ruang simpanan keselamatan dari kejadian bencana alam. Setakat ini, pengumpulan bahan 
sejarah di muzium terlalu banyak, tidak semua artifak boleh dipaparkan kepada pelawat 
kerana kekangan ruang atau ruang galeri untuk mempamerkannya. Oleh itu, dengan 
kemajuan dalam bidang ICT, proses bahan sejarah ke dalam format digital semakin 
berkembang Karaman et al., (2014) yang dijalankan oleh muzium di dalam dan di luar negara. 
Terdapat lebih daripada 100 institusi muzium yang mendigitalkan koleksi bahan-bahan sejarah 
mereka. Usaha ini adalah inisiatif yang baik dalam memelihara dan memulihara bahan sejarah. 
 
Kajian ini melibatkan institusi muzium sebagai kajian kes khususnya pada tapak arkeologi 
dibawah Lembaga Muzium Negeri Terengganu (LMNT) iaitu Gua Bewah yang bertempat di 
Tasik Kenyir, Kuala Terengganu. Gua bewah merupakan tempat arkeologi yang telah dijumpai 
oleh pakar arkeologi sebelum kewujudan tasik kenyir. Lokasi Gua bewah adalah di daerah Hulu 
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Terengganu, Terengganu. Ia berusia lebih kurang 16 000 tahun dulu. Diantara perjumpaan 
artifak dalam Gua bewah adalah rangka manusia, rangka kambing gurun, tembikar dan sisa-
sisa makanan. Subjek utama gua bewah adalah rangka manusia yang juga dikenali sebagai 
Bewah Man. Bewah Man meninggal dunia semasa umurnya lingkungan 20 tahun dan 
merupakan seorang gadis perempuan. Saiz Bewah Man adalah sama dengan manusia pada 
masa kini. Rangka Bewah Man dijumpai di dalam gua di depan pintu masuk gua bewah. Bewah 
Man ditanam dalam keadaan terlentang dimana posisi lutut dilipat ke dada yang menyerupai 
kedudukan seperti bayi dalam kandungan. Melalui kajian yang dilakukan oleh ahli arkeologi, 
kematian Bewah Man disebabkan oleh penyakit. Oleh yang demikian, penyampaian maklumat 
tentang Gua Bewah dapat direalisasikan melalui ICT dimana paradigma antara muka pengguna 
terkini adalah menjurus kepada APS.  
 
Antara muka Pengguna Semulajadi (APS) dalam warisan maya 
APS telah dibuktikan berguna dalam bidang warisan budaya contohnya untuk institusi muzium 
atau tempat bersejarah. Interaksi ini tidak memerlukan pengguna memakai peranti pada 
badan untuk berinteraksi yang berkemungkinan akan menyusahkan pengguna. APS 
mempunyai potensi yang dapat membenarkan pengguna untuk melalui pengalaman 
berinteraksi dengan objek melalui simulasi sentuh dan lain-lain pergerakan (Johnson et al., 
2015). Walaubagaimana pun, interaksi ini masih dalam fasa ekperimen (Pescarin et al., 2013).  
 
Sehingga kini, APS telah banyak diimplementasikan dalam aplikasi persekitaran maya dan 
domain warisan budaya (Baldissini dan Gaiani, 2014; Pietroni dan Adami, 2014; Pescarin, 
2014). Namun begitu, kajian dalam APS masih lagi dalam fasa eksperimen dan belum matang. 
Masih banyak kelompongan dalam penyelidikan tentang APS seperti dari aspek interaksi 
pengguna dan isu kesan pengalaman pengguna selepas menggunapakai sistem warisan maya. 
Implementasi APS dilihat dapat menyokong domain warisan budaya iaitu dapat membantu 
dalam penyampaian maklumat tentang Gua Bewah melalui elemen penceritaan.   
 
Penceritaan digital dalam teknologi maklumat & komunikasi 
Usaha untuk penyimpanan dan perkongsian secara digital sangat disokong oleh teknologi 
terkini, tetapi sehingga kini, penyampaian maklumat yang dapat memberikan maksud penting 
berkaitan artifak kepada pelawat masih lagi diabaikan oleh kebanyakan institusi muzium 
(Valtolina, 2016; Pagano dan Pescarin, 2015). Ia merupakan satu kepentingan untuk pelawat 
mengetahui maksud disebalik artifak yang dipamerkan supaya mereka tahu dan kenal akan 
asal usul mereka (Windhager dan Mayr, 2012). Menurut Champion (2016a), Madsen dan 
Madsen (2015) dan Alisi (2005) artifak, tempat bersejarah dan sebagainya hanya dipamerkan 
seperti konsep katalog iaitu sama seperti fungsi perpustakaan dimana pelawat hanya boleh 
melihat sahaja dan mendapat maklumat yang ringkas. Kebanyakan pengkaji sejarah Baldissini 
dan Gaiani (2014) dan Ray dan Van Der Vaart (2013) menyatakan bahawa visualisasi interaktif 
sangat dihargai oleh pengguna dan dikatakan penting, namun  jika hanya visualisasi interaktif 
sahaja dalam menyampaikan maklumat adalah tidak cukup tetapi perlu menambah 
penceritaan dan pengetahuan (Madsen dan Madsen, 2015). 
 
Oleh yang demikian, elemen penceritaan dalam interaksi antara pengunjung dan artifak perlu 
diambilkira dalam Muzium Maya. Jadi, penambahan elemen penceritaan dengan maklumat 
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yang lebih jelas adalah langkah seterusnya supaya pelawat dapat mengaitkan kepentingan 
sejarah artifak dengan kehidupan mereka (Madsen dan Madsen, 2015; Nagata et al., 2016). 
Oleh itu, dengan implementasi APS untuk pengguna berinteraksi dan elemen penceritaan 
untuk penyampaian maklumat saintifik dijangka dapat meningkatkan tahap pengalaman 
pengguna yang tinggi.  
 
Pengalaman pengguna 
Mengikut Tullis dan Albert (2013), pengalaman pengguna mempunyai 3 ciri definisi yang 
berbeza yang melibatkan penglibatan pengguna, pengguna berinteraksi dengan produk, 
sistem, dan apa saja yang mempunyai antara muka pengguna dan pengalaman pengguna yang 
dapat dilihat dan diukur. Menurut Sharp, Rogers, dan Preece (2007), terdapat tiga matlamat 
yang perlu dipertimbangkan untuk mereka bentuk dan membangunkan aplikasi seperti utiliti, 
kebolehgunaan dan pengalaman pengguna. Walau bagaimanapun, sehingga kini banyak aspek 
utiliti, kebolehgunaan telah dibincangkan secara meluas dalam penyelidikan (Nielsen, 1993). 
Kebolehgunaan adalah konsep utama untuk mendapatkan kualiti penggunaan sistem 
interaktif (Bevan, 1995).  
 
Persoalan tentang apakah aspek kebolehgunaan ini penting dalam bidang Interaksi Mesin 
Komputer (IMK) telah menjadi isu oleh beberapa penyelidik. Sebagai contoh, Dillon (2001) 
mencadangkan kepuasan pengguna dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti pengalaman 
peribadi dengan teknologi, memilih gaya kerja dan reka bentuk sistem estetik. Aspek kualiti 
adalah seperti kepentingan pengguna tetapi tidak melibatkan aspek prestasi pengguna di 
dalam sistem. Di samping itu, penting untuk mengetahui bagaimana pengguna mengalami dan 
bagaimana perasaan pengguna apabila menggunakan sistem. Adakah mereka diberi 
keutamaan, menjengkelkan, kecewa, pasti, atau tidak pasti? Isu ini merujuk kepada aspek 
emosi pengalaman pengguna, bahagian yang paling tidak diiktiraf oleh kebanyakan penyelidik 
dalam bidang IMK. 
 
Kesimpulannya, keberkesanan, kecekapan, dan kepuasan adalah penting untuk menentukan 
interaksi dalam bidang IMK manakala aspek lain, seperti reka bentuk sistem estetik dan 
pengalaman emosi pengguna semasa penggunaan sistem harus diambilkira supaya tidak akan 
menjejaskan kualiti penggunaan sistem (Hassenzahl et al., 2015). Seperti juga penyelidik lain 
Hassenzahl dan Tractinsky (2006), perspektif yang lebih luas telah dibincangkan dalam aspek 
pengalaman pengguna yang merupakan gabungan dari tiga unsur asas ini yang meliputi 
kebolehgunaan, nilai-nilai estetik reka bentuk antara muka pengguna dan tindak balas emosi 
dan tingkah laku pengguna dengan sistem.  
 
METODOLOGI KAJIAN 
Matlamat utama kajian ini adalah mengenal pasti keperluan pengguna untuk warisan maya. 
Keperluan yang diperolehi daripada pengguna dianalisis untuk mendapatkan model mental 
pengguna. Dalam fasa analisis, metod penyegitigaan telah dilaksanakan melalui tiga teknik 
iaitu pertanyaan kontekstual, soal selidik dan kajian guessability. Metodologi ini adalah 
berasaskan model reka bentuk berpusatkan pengguna (User-Centered Design-UCD) yang 
mementingkan penglibatan pengguna sebenar sepanjang kajian dijalankan dan bercirikan 
iteratif atau berulang-ulang pada fasa awal kajian sehingga menepati keperluan pengguna.  




Penyegitigaan adalah untuk menentusahkan data yang diperoleh. Rajah 1.1 menunjukkan 




Rajah 1.1 Kaedah penyegitigaan dalam fasa analisis 
 
Pertanyaan kontekstual 
Teknik pertanyaan kontekstual telah dilaksanakan untuk mendapatkan keperluan daripada 
pihak muzium. Mereka adalah dikategorikan sebagai pakar. Seramai 6 orang responden 
terlibat termasuk pengarah muzium, kurator muzium, 2 orang pegawai teknologi maklumat, 
ketua bahagian sejarah dan ketua bahagian promosi. 
 
 
Prosedur Pertanyaan Kontekstual.  
Melalui teknik pertanyaan kontekstual, penyelidik menemubual pakar iaitu muzium. 
Penyelidik menerangkan secara ringkas berkenaan eksperimen yang ingin dijalankan. Proses 
temubual dijalankan melibatkan 2 fasa masa dan telah melibatkan 2 tempat iaitu di jabatan 
Muzium Malaysia, Kuala Lumpur dan Muzium Negeri Terengganu. Masa temubual untuk 
setiap responden adalah selama lebih kurang 45 minit setiap orang. Temubual yang digunakan 
adalah jenis semi-struktur dengan mengambil masa selama satu hari untuk dua orang pakar 
di jabatan Muzium Malaysia dan seterusnya mengambil masa selama dua hari yang telah 
melibatkan empat orang di Muzium Terengganu. Soalan temubual yang dibangunkan 
melibatkan item berikut iaitu metrik kejayaan institusi warisan khususnya muzium, matlamat 
pihak berkepentingan, identiti jenama dan statistik pengunjung. Ke empat item berikut adalah 
merangkumi aspek apakah tujuan institusi muzium dibangunkan, apakah matlamat oleh pihak 
berkepentingan muzium, tema muzium, keunikan dan siapakah kategori pelawat berdasarkan 
statistik yang telah dianalisis oleh pegawai promosi muzium terengganu. Rajah 1.2 
menunjukkan item yang terlibat dalam soalan temubual untuk pakar.  
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Rajah 1.2 Item yang digunapakai dalam teknik pertanyaan kontektual untuk mendapatkan 
senarai keperluan pihak berkepentingan khususnya pihak muzium Terengganu 
 
Soal selidik atas talian 
Soal selidik atas talian dilaksana bertujuan mendapatkan senarai keperluan pengguna akhir 
berpandukan item dalam peta empati. Responden yang telah memberi respon terhadap 
eksperimen ini adalah seramai 32 orang. 
 
Prosedur soal selidik atas talian.  
Senarai soalan untuk instrumen soal selidik atas talian direka bentuk berpandukan peta 
empati yang merangkumi aspek demografik untuk mendapatkan profil pengguna akhir dan 4 
item yang boleh mengenalpasti kategori dan memahami pengguna akhir iaitu fikir & rasa, 
sebut & buat, dengar dan lihat. Instrumen soal selidik dibangunkan menggunakan aplikasi 
borang google secara atas talian dengan berkongsi pautan kepada responden akhir yang 
dipilih secara rawak tetapi dengan syarat umur responden adalah 19 tahun keatas. Kategori 
umur 19 tahun ditentukan berdasarkan statistik pelawat diperoleh daripada pihak muzium 
sejak 5 tahun kebelakang. Target responden seramai minimum 14 orang namun maklum balas 
yang diperolehi oleh penyelidik untuk kajian seramai 32 orang responden.  Rajah 1.3 
menunjukkan item yang digunakan melalui peta empati untuk membangunkan soalan untuk 
soal selidik atas talian. 
 
Rajah 1.3 Item yang digunapakai dalam peta empati 
 
Kajian guessability 
Kajian guessability bertujuan untuk mendapatkan set gerak isyarat yang bersesuaian daripada 
pengguna sebenar untuk berinteraksi dengan warisan maya. Seramai 13 orang responden 





































Prosedur kajian guessability 
Penyelidik memberikan penjelasan ringkas tentang kaedah pelaksanaan eksperimen. 
Kemudian, penyelidik demonstrasi cara berinteraksi dengan sistem. Setiap responden 
diberikan arahan yang jelas untuk semua tugasan terpilih. Responden dikehendaki mengikut 
pendekatan menyuarakan pemikiran (think-aloud protocol) dan perlu memberikan tahap 
penkadaran setiap gerak isyarat yang dicadang berdasarkan aspek mudah diguna dan mudah 
dipelajari. Kaedah ini dilaksana untuk membuat pemerhatian tentang ciri-ciri sebenar tingkah 
laku gerak isyarat pengguna dan ia adalah sama dengan rasional yang telah diguna oleh 
Wobbrock et al., (2009). Wobbrock telah melaksanakan teknik guessability untuk 
mendapatkan set gerak isyarat untuk pengkomputeran permukaan (surface computing). 
Responden perlu memetakan gerak isyarat yang dilaksana mengikut kecenderungan masing-
masing. Responden kemudian disuruh menilai setiap senarai gerak isyarat yang mudah diguna 
dan mudah dipelajari menggunakan skala Likert 5. 
 
HASIL KAJIAN 
Bahagian ini membincangkan tentang hasil analisis data yang diperoleh melalui kaedah 
penyegitigaan iaitu pertanyaan kontekstual, soal selidik dan kajian guessability. 
 
Hasil pertanyaan kontekstual 
Hasil analisis daripada teknik pertanyaan kontekstual adalah senarai keperluan daripada pihak 
muzium. Bagi pihak muzium, penyampaian maklumat yang berkesan kepada pelawat penting 
supaya pelawat boleh menerapkan jati diri melalui pengalamannya di muzium. Pengguna 
memerlukan maklumat jelas bagi setiap artifak yang dipaparkan seperti asal, bila dijumpai, 
fungsi, kenapa artifak dihasilkan, bagaimana artifak dihasilkan dan sebagainya. Bahasa yang 
digunakan mestilah dalam bahasa  Melayu dan Bahasa Inggeris supaya lebih global. 
Seterusnya, penyampaian maklumat perlu menepati untuk semua kategori pelawat seperti 
paparan maklumat yang ringkas dan padat serta mampu memberikan keseronokan kepada 
pelawat supaya masa interaksi di antara pengguna dan sistem lebih lama. Oleh yang demikian, 
pihak muzium memerlukan bantuan teknologi supaya sistem yang dibangunkan khas untuk 
muzium mampu menyampaikan maklumat setiap artifak dengan lebih berkesan kepada 
pelawat.  
 
Antara cadangan media oleh pihak muzium untuk penyampaian maklumat yang boleh diguna 
adalah video animasi, drama, diorama, dokumentari dan sebagainya. Tambahan lagi, pelawat 
juga perlu diberi kemampuan untuk berinteraksi dengan sistem iaitu selain mendengar dan 
melihat, pelawat boleh berinteraksi dengan sistem secara aktif. Interaksi yang boleh 
diimplementasi termasuklah penggunaan skrin sentuh seperti membelek buku, teknologi 
gerak isyarat tubuh yang membenarkan pengguna berinteraksi dengan sistem melalui isyarat 
tangan, mata, badan dan seumpamanya. Selain itu, butang menu untuk bantuan dan tips juga 
diperlukan sepaya pelawat mempunyai panduan untuk berinteraksi dengan sistem. Tambahan 
lagi, elemen muzik dan bunyi juga diperlukan tetapi hanya menggunakan nada bunyi yang 
rendah supaya tidak menganggu pelawat.  
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Selain itu, artifak di muzium perlu dipelihara dan artifak yang dihasilkan oleh manusia perlu 
dipamerkan untuk menunjukkan manusia mempunyai pengetahuan yang tinggi kerana 
mampu menghasilkan koleksi peninggalan artifak di muzium. Tanpa pengetahuan yang dimiliki 
oleh manusia, artifak tidak dapat dihasilkan dan generasi kini tidak harus berbangga sahaja 
tanpa perlu membuat dan menghasilkan barangan yang lebih baik. Menurut mantan pengarah 
muzium Terengganu, Hj. Mohd Yusof, apabila pelawat datang ke muzium, pelawat perlu tahu 
tentang cara untuk menghasilkan artifak. Oleh yang demikian, pelawat perlu menjiwai dengan 
melihat, mendengar dan melaksana supaya mereka memperolehi pengetahuan dengan jelas 
dan dapat mengaplikasikan ilmu tersebut dalam kehidupan. 
 
 Tujuan dan misi muzium Terengganu adalah Menyelamat, Menyelidik, Memelihara, 
Mempamer dan Menyebar iaitu dalam singkatan adalah 5M. Matlamat yang ingin dicapai oleh 
muzium Terengganu ialah menjadikan Muzium Negeri Terengganu sebagai sebuah institusi 
keilmuan tidak formal yang unggul ke arah pembentukan masyarakat yang berwarisan, 
berilmu, berinovasi dan bertakwa dalam perspektif tempatan, nasional dan global. Tema 
Muzium terengganu ialah “Pusat Pemuliharaan dan Rujukan Kearifan Tempatan” manakala 
keunikan muzium terengganu termasuk Galeri Kraf, Galeri Islam, Galeri Maritim. Majoriti 
pengunjung muzium Terengganu adalah berumur dari 19 tahun dan keatas.  
 
Hasil soal selidik atas talian 
Melalui soal selidik, senarai keperluan pengguna sebenar telah memperolehi. Penyelidik juga 
memperoleh profil dan persona pengguna melalui teknik soal selidik atas talian. Terdapat dua 
jenis kategori yang diperoleh iaitu kategori ahli maklumat dan enjoyer. Rajah 1.4 menunjukkan 
persona ahli maklumat diwakili oleh Puan Mariana manakala enjoyer diwakili oleh Iqbal. Setiap 
persona yang dibentuk adalah terdiri daripada sekurang-kurangnya tujuh orang responden. 
Persona ahli maklumat yang diperoleh merupakan golongan pengguna profesional dan 
inginkan ilmu pengetahuan yang lebih jelas dan terperinci mengenai sesuatu artifak. Mereka 
adalah kategori pengguna yang meminati sejarah namun tidak ingin membaca melalui teks 
yang banyak tetapi inginkan sesuatu pengalaman yang menarik dan mengujakan. Melalui 
pengalaman ahli maklumat setelah melawat beberapa muzium, mereka amat berasa bosan 
kerana paparan maklumat yang statik dan berformat analog seperti poster yang mempunyai 
teks yang panjang dengan tulisan yang kecil menyebabkan pelawat sukar untuk membaca. 
 
 Kategori persona kedua yang diperolehi adalah persona enjoyer yang boleh dirujuk 
pada Rajah 1.5 Enjoyer diwakili golongan pengguna yang energetik dan sukakan hiburan. Jika 
ke muzium, enjoyer ingin melakukan aktiviti yang membolehkan interaksi supaya rasa terhibur 
dan dalam masa yang sama memperoleh ilmu pengetahuan. Golongan ini sangat ketagih dan 
kagum pada keupayaan teknologi berkomputer. Golongan enjoyer memerlukan paparan 
dalam bentuk animasi samada 2D atau 3D untuk menggambarkan kehidupan masa lampau 
supaya mereka berasa terhibur dan dalam masa yang sama mendapat pengetahuan yang lebih 
terperinci.  




Rajah 1.4 Persona Ahli maklumat 
 
 
Rajah 1.5 Persona enjoyer 
 
Hasil kajian guessability 
Terdapat tiga elemen interaksi yang dikategorikan iaitu navigasi, manipulasi dan simulasi. 
Interaksi navigasi adalah untuk navigasi komponen persekitaran maya. Melalui teknik 
guessability, gerak isyarat untuk navigasi persekitaran yang diperlukan oleh pengguna terdiri 
daripada gerak isyarat maju ke hadapan, mundur ke belakang, pendar kiri dan pendar kanan. 
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Selain itu, interaksi manipulasi untuk komponen objek pula merangkumi gerak isyarat jepitan, 
lepaskan, putar kiri, putar kanan, putar atas, putar bawah, pilihan tunggal dan tutup. Gerak 
isyarat interaksi simulasi bagi komponen paparan maklumat atau video pula terdiri daripada 
main, berhenti, berhenti sebentar, rendahkan bunyi, tinggikan bunyi dan senyap. Oleh yang 
demikian, jumlah gerak isyarat yang telah dikenalpasti diperlukan oleh pengguna mudah 
digunakan dan mudah dipelajari adalah sebanyak 18 jenis gerak isyarat untuk warisan maya. 
Gerak isyarat ini adalah gerak isyarat yang boleh diguna untuk pengkomputeran gerak isyarat 
khusus untuk gerak isyarat pertengahan udara. Rajah 1.6 menunjukkan senarai ikon gerak 
isyarat jenis pertengahan udara untuk warisan maya. 
 
 
Rajah 1.6 Senarai gerak isyarat yang diperlukan pengguna sebenar 
 
 
PERBINCANGAN DAN KESIMPULAN 
Dapatan kajian menggunakan teknik penyegitigaan  diguna untuk menghasilkan model mental 
pengguna warisan maya yang mementingkan aspek pengalaman pengguna pada tahap yang 
tinggi. Bahagian ini membincangkan tentang pembinaan dan implikasi model mental 
pengguna dan warisan maya. 
 
Model mental pengguna warisan maya 
Teknik penyegitigian yang terdiri daripada teknik pertanyaan kontekstual, soal selidik atas 
talian dan kajian guessability telah menghasilkan model mental pengguna warisan maya. 
Sebelum mereka bentuk dan membangunkan sesebuah sistem, menjadi satu kepentingan 
untuk mengenalpasti ciri-ciri pengguna sebenar melalui pembentukan model mental supaya 
mencapai kehendak sebenar target pengguna. Model mental pengguna merupakan 
perwakilan kefahaman pengguna sebenar tentang bagaimana untuk menggunakan sistem dan 
apa tindakan yang boleh dilakukan berikutnya. Selain daripada itu, bagaimana sistem 
beroperasi digambarkan oleh pengguna melalui model mental. Setiap tugasan yang pengguna 
ingin laksanakan diterjemah dalam model mental. Oleh yang demikian, reka bentuk dan 
pembangunan model mental pengguna penting sebelum menghasilkan model konseptual 
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Pengguna sebenar warisan maya adalah terdiri daripada ahli maklumat dan enjoyer serta 
pemegang berkepentingan iaitu pihak muzium. Pihak muzium merupakan entiti utama untuk 
memastikan kandungan maklumat dalam sistem adalah betul dan padat bersesuaian dengan 
matlamat sesebuah agensi warisan maya. Keperluan pakar dapat diperolehi melalui metrik 
yang merangkumi tujuan, matlamat, tema, keunikan dan pengguna. Ahli maklumat dan 
enjoyer memerlukan aktiviti seperti melihat, mendengar, menyentuh dan mengembara. 
Dalam sistem warisan maya, pengguna ingin melihat dan menyentuh artifak, mengembara 
untuk meninjau kesemua artifak yang dimiliki oleh institusi warisan maya, mendengar 
penjelasan bagi setiap artifak tanpa perlu membaca teks yang terlalu panjang dan juga 
menyentuh artifak supaya mereka memperolehi pengalaman yang menyeronokkan disamping 
mendapat ilmu pengetahuan yang terperinci. 
 
Ahli maklumat adalah kategori pengguna yang bersikap formal memandangkan majoriti dari 
kalangan ahli maklumat mempunyai pekerjaan tahap profesional. Petikan yang diwakili oleh 
ahli maklumat ialah jika hendak mengenali sesebuah bangsa, perlu mengkaji apa yang bangsa 
itu buat. Oleh yang demikian, maklumat terperinci setiap artifak perlu lebih terperinci supaya 
ahli maklumat memperolehi pengetahuan yang tinggi. Kategori pengguna kedua adalah 
enjoyer yang merupakan golongan pengguna yang energetik dan sukakan hiburan. Enjoyer 
sangat menyukai teknologi sehingga telah menyebabkan mereka menjadi ketagih pada 
teknologi. Jadi, pemasangan teknologi dalam institusi warisan maya perlu mampu 
menyediakan pengalaman yang menyeronokkan disamping dapat membantu menyampaikan 
maklumat atau pengetahuan kepada pengguna. Petikan yang diwakili oleh enjoyer ialah 
ringkas, padat dan menarik. Ini bertepatan sebagai gambaran golongan enjoyer yang aktif.     
 
Aktiviti yang ingin dilaksana oleh pengguna boleh direalisasi melalui elemen interaksi navigasi 
untuk komponen persekitaran maya, interaksi manipulasi untuk komponen objek maya dan 
interaksi simulasi untuk komponen paparan maklumat atau video. Pengguna boleh navigasi 
persekitaran maya, manipulasi objek maya dan simulasi paparan maklumat melalui gerak 
isyarat pertengahan udara.  
 
Berdasarkan penentuan ciri-ciri pengguna sebenar dan pihak berkepentingan, implementasi 
teknologi intuitif dan responsif dapat membantu pengguna berinteraksi dengan mudah dan 
menyeronokkan. Bagi memberikan pengetahuan saintifik terhadap pengguna, paparan 
maklumat dalam bentuk animasi melalui paparan video mampu meningkatkan pemahaman, 
proses kognitif iaitu interaksi diwujudkan (embodied interaction) sekaligus dapat memberikan 
kesan emosi yang mendalam terhadap pengguna. Oleh itu, tahap pengalaman pengguna 
dapat dicapai apabila memastikan kebolehgunaan sistem yang tinggi, reka bentuk antara 
muka yang estetik dan kesan emosi pengguna adalah menyeronokkan. Rajah 1.7 yang 
menggambarkan model mental pengguna warisan maya. Bagi merealisasikan keperluan 
pengguna sebenar, teknologi sofistikated yang responsif dan intuitif diperlukan oleh ahli 
maklumat, enjoyer dan pemegang berkepentingan.  




Rajah 1.7 Model mental pengguna warisan maya 
 
Teknik penyegitigaan dapat memperoleh keperluan pengalaman pengguna sebenar untuk 
mereka bentuk dan membangunkan model mental pengguna warisan maya. Teknik yang 
digunakan telah dihuraikan dengan jelas dalam kajian ini. Pada masa akan datang, model 
mental pengguna boleh dijadikan sebagai asas untuk mendapatkan model konseptual warisan 
maya yang memenuhi keperluan pengalaman pengguna.  
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Kajian ini bertujuan untuk mengkaji hubungan grafik dan muzik terhadap empat buah reka 
bentuk kulit album Zainal Abidin iaitu album Hijau, Gamal, Orak Arek dan Terangsang. 
Sememangnya tidak dapat dinafikan bahawa reka bentuk kulit album telah banyak mengalami 
perubahan dari pelbagai aspek mengikut perkembangan industri muzik itu sendiri.  Pelbagai 
teknik reka bentuk digunakan untuk menyampaikan mesej berhubung kait dengan genre 
album tersebut. Kajian kes dalam kaedah kualitatif ini menggunakan teknik pemerhatian dan 
fotografi terhadap empat buah kulit album Zainal Abidin sebagai artis pop yang terkenal 
dengan semangat ekstrem muzik etnik dan perintis dalam penggabungan gabungan etnik 
serta World Music. Data yang dikumpul dianalisis dan dinilai dari segi grafik berdasarkan tiga 
elemen iaitu warna, visual dan tipografi yang digunakan terhadap reka bentuk kulit album 
tersebut manakala, dari segi muzik pula dilihat dari elemen ritma, melodi dan lirik album itu 
sendiri. Kesimpulannya, hubungkait antara grafik dan muzik dapat dilihat pada keempat-
empat kulit album yang dijadikan kajian kes ini. Oleh hal demikian, hubungan antara reka 
bentuk grafik dan album muzik tidak dapat dipisahkan untuk menghasilkan kulit album yang 








The study aims to investigate the graphical and musical relationships of Zainal Abidin's album 
cover design of four of his albums: Hijau, Gamal, Orak Arek and Terangsang. It is undeniable 
that album cover design has evolved from various aspects in accordance to the development 
of the music industry itself. Various design techniques are used to convey messages related to 
the genre of the album. Case study in this qualitative method uses observation and 
photography techniques on the four album covers of Zainal Abidin album as a pop artist in 
famous for the extreme spirit of ethnic music and pioneers in combining ethnic mix and World 
Music. 
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 The collected data will be analysed and graphically based on the three elements which are 
colour, visual and typography used on the album cover, while rhythm, melody and lyrics will 
be analyse. In conclusion, the relationship between graphics and music can be seen in all four 
album covers this case study. As such, the relationship between graphic design and music 








Kulit album atau cover mempunyai berbagai fungsi pada sebuah karya seni muzik, selain untuk 
melindungi kandungan, kulit album bermaksud lambang kepada imej iaitu kaedah yang 
digunakan oleh pengiklan untuk menarik perhatian khalayak dengan memperkenalkan 
sesuatu produk. Hal ini bermaksud para penerbit perlu  meneliti keadaan semasa terutama 
dalam perkembangan seni muzik mengikut tema kerana ianya merupakan sumber ilham 
pereka sesebuah kulit album. Kulit album  adalah salah satu daya tarikan pelanggan untuk 
membuat pilihan ketika membeli produk tersebut. Kulit album yang mempunyai reka bentuk 
menarik mampu menjadi satu penyampaian baik kepada pelanggan sebagai alat hubungan 
penerbit dan artis dengan pelanggan.  
Menurut Gulitinan (1990, ms.248), berdasarkan analisis situasi dan strategi  
pemasaran, setiap penerbit bertanggungjawab untuk menjelaskan maksud setiap reka bentuk 
grafik tersebut. Sebagai alat penyampaian yang berkesan, kulit album direka dengan baik 
supaya apa yang ada dalam kandungan sesebuah album mampu difahami oleh masyarakat 
terutamanya dari segi reka bentuk yang disampaikan oleh pereka dan boleh menyampaikan 
imej produk tersebut, kulit album merupakan sebuah pembungkusan seni yang menarik 
kepada sesebuah produk seperti album samada  dalam bentuk piring hitam, kaset atau CD. 
Kulit album adalah karya seni, dengan reka bentuk grafik yang dipilih, kulit album ini dapat 
menyampaikan mesej yang boleh menyampaikan maklumat secara tepat dan teliti. 
Reka bentuk grafik merupakan seni berkaitan komunikasi dan proses penciptaan 
bentuk visual, proses komunikasi visual yang menggabungkan teks dan ilustrasi yang 
membentuk logo, grafik, risalah poster, kulit album, kulit buku, buletin dan lain-lain. Menurut 
kamus Dewan Edisi Keempat oleh Noresah binti Baharom (2007), grafik membawa maksud 
maklumat atau paparan yang terdiri daripada lukisan, gambar rajah, simbol, warna, tipografi 




Perbincangan berkaitan kulit album telah lama dilakukan di Barat. Di antara kajian dan 
dokumentasi berkaitan kulit album Barat yang paling menyeluruh telah dilakukan oleh Storm 
Thorgerson dan Roger Dean (1977). Di dalam buku “Album Cover Album” terbitan  pertama 
mereka, terdapat penerangan tentang sejarah perkembangan kulit album di Amerika yang 
ditulis oleh Dominy Hamilton (1977). Beliau membincangkan tentang kemunculan terma 
‘album’ itu sendiri dan bagaimana aspek visual mula menguasai kulit album. Menurut 
Hamilton (1977): 
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“Starting before 1920, books of records bound together had been available-this is the 
origin of the term ‘album’ which strictly speaking, is a misnomer in its present day 
usage” (ms. 9). 
Menurut Janis Libeks dan Douglas Turnbull (2010), melalui artikel mereka “You Can 
Judge an Artist by an Album Cover: Using Images for Music Annotation” membincangkan 
bahawa kulit album yang menggunakan imej dapat memberi penjelasan yang mendalam 
terhadap sesebuah album muzik tersebut. Dapatan kajian yang boleh disimpulkan dari kajian 
ini ialah hubungan antara reka bentuk dengan muzik tidak dapat dipisahkan dari pelbagai 
aspek.   
Kajian Zulkelnain Ngah Hassan (1988) membincangkan tentang pengaruh muzik rock 
terhadap golongan remaja yang mendapati bahawa ciri khusus muzik  seperti lirik, rentak, 
mesej lagu, penyanyi dan ciri umum berkait dengan muzik rock seperti pakaian, rambut dan 
peranan rakan sebaya mempunyai pengaruh terhadap minat remaja terhadap muzik tersebut.  
Mustaffa @ Tapa, Berita Hiburan (2016) menjelaskan bahawa kulit album dapat 
memperlihatkan evolusi fesyen daripada 70-an, 80-an, 90-an sehingga kini.  Kulit album yang 
dihasilkan bukan sekadar kulit album tetapi juga mengenai pengarkiban warisan budaya pop 
dan industri muzik Malaysia. Kesimpulan yang boleh dibuat berdasarkan kajian beliau, 
peranan seni reka grafik sememangnya penting untuk menghasilkan suatu rekaan yang kreatif 
dan idea-idea yang bernas dalam setiap reka bentuk seperti reka letak yang bersesuaian, 
pemilihan tipografi, warna, imej dan lain-lain untuk sesebuah penerbitan dengan tujuan 
pemasaran pada setiap rekaan grafik, hasil dari gabungan elemen-elemen tertentu mampu 




Peranan reka bentuk komunikasi visual pada kulit album masing-masing mempunyai maksud 
penyampaian yang berbeza untuk berinteraksi antara satu sama lain dan mewujudkan satu 
kesatuan bentuk dan kesatuan makna yang penting. Memandangkan permasalahan yang 
dikemukakan  adalah kaitan grafik dan  muzik dalam reka bentuk kulit album, pendekatan 
semiotik makna denotatif dan konotatif, maka kajian mengenai elemen seni grafik dan elemen 
muzik perlu dikaji bagi melihat kaitannya dengan jelas. Pemilihan ini dibuat berdasarkan 
kepentingan dan keserasian hubungkait antara grafik dan muzik terhadap penghasilan reka 




Kajian ini meneliti hubungkait antara grafik dan muzik pada kulit album Zainal Abidin iaitu 
Hijau, Gamal, Orak Arek dan Terangsang. Kajian kualitatif telah digunakan dalam kajian ini iaitu 
data berbentuk  perkataan atau ayat yang dikumpul melalui sumber dokumentasi, temubual, 
pemerhatian dan fotografi. Sumber dokumentasi yang dijadikan panduan untuk diambil 
maklumat tentang album Zainal Abidin ini ialah berita online dan juga artikal mengenai artis 
ini serta lirik lagunya.  
Kaedah seterusnya ialah menemubual pereka dan pengumpul kulit album yang telah 
memberi maklumat berkesan untuk merungkai maksud di sebalik lirik lagu album kajian kes 
ini. Pereka kulit album yang ditemubual ialah Tapa Otai di Matic, Kuala Lumpur ketika pameran 
kulit album rekaannya dan pengumpul kulit album yang ditemubual untuk mendapatkan 
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maklumat mengenai kulit album ini ialah  En. Mushtari yang merupakan pemilik Galeri Seni 
Piring Hitam Perlis. 
Menurut Denzin (2001), temubual haruslah digunakan sebagai alat pengumpulan 
maklumat sahaja, ia perlulah bersifat reflektif dan dapat  mencerminkan  kehidupan dan 
keadaan yang sebenar mengenai sesuatu fenomena. Manakala kaedah pemerhatian dilakukan 
secara langsung terhadap rekaan grafik kulit album dan juga maksud lirik yang disampaikan 
dalam album Zainal Abidin ini. Tiga unsur grafik yang dilihat pada kulit album kajian kes ini 
ialah warna, visual dan tipografi manakala bagi muzik penulis melihat ritma, melodi dan lirik 
album itu sendiri. 
 
HASIL  ANALISIS 
 
Seperti yang dibincangkan sebelumnya, kajian ini bertujuan untuk mengkaji hubungan grafik 
dan muzik terhadap reka bentuk kulit album Zainal Abidin (Kajian kes: Album Hijau, Gamal, 
Orak Arek dan Terangsang). Menurut Tan Sooi Beng (2009, ms.70), Zainal Abidin dikenali 
sebagai "semangat ekstrem muzik etnik" dan "perintis dalam penggabungan gabungan etnik 
dan World Music". Beliau telah mengambil muzik Malaysia ke negara-negara Asia lain seperti 
Jepun, Indonesia, hong Kong, Singapura, Taiwan, Korea serta Australia dan Perancis melalui 
konsert secara langsung dan promosi albumnya termasuk Zainal Abidin  (Hijau), Gamal, orak 
Arek, dan Terang ... sang (Bintang 8 Ogos 1996, NST 5 Jun 1994). 
Zainal Abidin bin Mohamad atau lebih dikenali sebagai Zainal Abidin atau Zainal 
Headwind (lahir 4 November 1959) merupakan seorang penyanyi lelaki Malaysia. Beliau ialah 
bekas penyanyi kumpulan Headwind sebelum mengorak langkah sebagai penyanyi solo pada 
tahun 1989 menerusi album pertamanya yang menggunakan namanya sebagai judul album 
yang diterbitkan oleh Roslan Aziz Production (RAP) pada 1991. 
Zainal telah memenangi banyak anugerah di dalam negara dan di Jepun dan telah 
muncul di MTV Asia yang dipancarkan di Hong Kong, Jepun, Korea, Taiwan dan negara-negara 
lain. Dia telah disiarkan oleh saluran NHKTV Jepun. Beliau adalah orang Malaysia yang pertama 
di festival WOMAD (World of Music, Arts and Dance) yang mewakili Malaysia di Yokohama 
pada tahun 1992 (Bintang 7 Sept 1992, 22 Feb 1992). 
Sepanjang kerjaya muzik beliau, Zainal Abidin terkenal dengan lagu-lagu yang bergenre muzik 
dunia dan kerohanian yang banyak berkisarkan tentang kasih sayang, kemanusiaan dan alam 
sekitar melalui liriknya dan berjaya mencuri perhatian para pendengar dan diterima oleh 
masyarakat tempatan dan antarabangsa. Bersama kumpulan Headwind, beliau telah 
menghasilkan sebanyak 8 album sebelum meninggalkan kumpulan itu pada 1989 untuk 
memulakan kerjaya muzik beliau secara solo pada 1990. Dalam kerjayanya sebagai penyanyi 
solo, Zainal Abidin telah melahirkan 4 album  solo yang paling diiktiraf dan berjaya 
merevolusikan perubahan besar   kepada industri muzik Malaysia. 
Zainal Abidin (digayakan sebagai ZAINAL abidin) ialah album studio pertama oleh 
beliau yang dilancarkan pada 1991. Melalui album pertamanya ini Zainal mengetengahkan 
konsep World Music dan popular dengan lagu yang hits Hijau, Ikhlas Tapi Jauh dan Manis. 
World Music merupakan genre muzik yang membawakan aliran muzik tradisional yang kental 
dalam muziknya. Umumnya genre World  Music ialah seperti muzik tradisional atau muzik 
rakyat dari suatu budaya yang diciptakan dan dimainkan oleh pemuzik pribumi dan berkait 
erat dengan muzik dari daerah asal mereka. Boleh dikatakan bahawa World Music merupakan 
pengadaptasian muzik tradisional dengan muzik moden. Album ini diterbitkan oleh Roslan Aziz 
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menerusi Roslan Aziz Productions (RAP) dan diedarkan oleh Warner Music Malaysia. Zainal 
merakamkan album solo pertamanya ini selepas beliau meninggalkan kumpulan Headwind. 
Istilah 'World Music’ dan ‘World Beat’ telah digunakan untuk menonjolkan muzik Zainal 
oleh pengkritik muzik dan dalam beberapa cara mereka "menggambarkan asas perkusi berat 
yang berfungsi sebagai batu loncatan untuk beberapa pengembaraan berirama yang 
membangkitkan kegelapan dengan Latin Amerika, Afrika dan Sentuhan orang India "(NST 5 
Jan.1994). Zainal juga menggabungkan irama tarian sosial Melayu seperti joget, keroncong, 
asli dan zapin serta etnik dari Sarawak. Zainal sendiri label kandungannya 'World Music’ kerana 
mereka menggabungkan bunyi etnik dan moden. Alat muzik tradisional seperti Yang qin, sitar, 
gendang dan gambus saham terkenal dengan saksofon, keyboard, drum dan gitar (NST 6 
September 1996, 5 Jun 1994). 
Zainal Abidin telah dirakamkan oleh Zainal Abidin, dengan Mukhlis Nor mengendalikan 
gubahan dan Roslan Aziz sebagai penerbit album. Pada masa itu, Zainal amat terpikat dengan 
pemuzik seperti Peter Gabriel, The Police dan Paul Simon dari negara Afrika. Album Simon, 
Graceland adalah terutamanya inspirasi utama untuk Zainal Abidin. Zainal berkata, objektif itu 
bukan untuk membuat album Melayu, tetapi album Malaysia. Beliau juga mahu mencipta 




Jadual 1 di bawah merupakan senarai elemen grafik dan elemen muzik secara keseluruhan 
namun elemen yang bergaris itu sahaja dipilih untuk dilihat dalam kajian ini. Pemilihan ini 
dibuat berdasarkan kepentingan dan keserasian hubungkait antara grafik dan muzik terhadap 
penghasilan reka bentuk kulit album.  
 
 
Elemen Grafik   Elemen Muzik 
                     Tipografi                        Melodi 
                     Warna                        Ritma  
                      Ilustrasi                        Lirik 
                      Ruang (Space)                        Harmoni 
                      Garisan (Line)                        Tekstur 
                      Bentuk Tiga Dimensi (Form)          Bentuk 
                      Rupa Dua Dimensi (Shape)                    Ton 
                      Permukaan/Jalinan (Surface)                                        Ekspresi 
                                             Jadual 1: Elemen Grafik / Komunikasi Visual, Suhanto (1999) 
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Rajah 1: Kerangka Kajian 
Rajah 1 diatas merupakan kerangka kajian tentang hubungan grafik dan muzik di dalam reka 
bentuk kulit album Zainal Abidin. Elemen grafik yang dilihat dalam kajian ini ialah warna, visual 
dan tipografi manakala elemen muzik pula ialah ritma, lirik dan melodi. Dibawah merupakan 




  A1 
 
Rajah 3: Album Hijau 
 
Zainal Abidin – Zainal Abidin 
Label: WEA – 9031-74404-2, Roslan Aziz Productions – 9031-74404-2 
Format: CD, Album  
Country: Malaysia 
Released: 1991 
Genre: Pop, Folk, World, & Country 
Tracklist:  1. Senang-senang 
      2. Telaga 
      3. Inayah 
      4. Baba 
      5. Damai IV 
      6. Insaf 
      7. Ikhlas tapi Jauh 
      8. Debu Liar 
      9. Manis 
     10. Hijau 
 
 Rajah 3 di atas merupakan album solo Zainal Abidin yang pertama diterbitkan pada 30 
Mei 1991 dengan meletakkan namanya sendiri pada kulit album iaitu “Zainal Abidin”. 
 Berdasarkan tiga elemen grafik iaitu tipografi, warna dan visual dilihat dalam kajian ini. 
Elemen pertama iaitu tipografi, tipografi dalam kulit album ini ditulis dengan menggunakan 
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huruf Sans Serif pada perkataan “Zainal” dan Display Decorative pada “Abidin”. Menurut 
Hasegawa dan Kobayashi (1985), Teknologi komputer mempunyai kebebasan kepada pereka 
grafik untuk mencipta mesej dengan huruf, bukan hanya untuk membaca, tetapi juga 
mengekspresikan suasana atau rasa. Di sini dapat dilihat pada kulit album Hijau iaitu 
tipografinya seumpama corak “safari” sesuai dengan visual dan maksud lirik lagu yang 
disampaikan. Dalam rajah 4 di bawah merupakan kumpulan huruf Afrika yang jelas 
menampakkan coraknya lebih kepada corak Safari, ini dijadikan perbandingan antara tipografi 













Rajah 4: African Font Family by Anton Scholtz 
(Sumber : https://www.pinterest.com/pin/258957047299394531/) 
 
 
 Warna memainkan peranan dalam penghasilan reka bentuk kulit album hijau ini. 
Berdasarkan skala warna yang diambil pada kulit album ini dengan menggunakan Adobe 
Capture, terdapat lima warna iaitu ungu, biru, kuning, hijau dan merah. Berdasarkan warna 
dan maksud psikologi jadual 1 (Kustrianto, 2007), warna ungu dalam kulit album ini  
melambangkan keagungan dan perubahan bentuk. Warna biru melambangkan teknologi dan 
kebersihan. Warna kuning melambangkan pengkhianatan. Warna hijau pula melambangkan 
asli dan pembaharuan. Manakala warna merah melambangkan kekuatan, tenaga, agresif dan 
bahaya. Maksud psikologi disebalik warna berkaitan dengan lirik lagu dalam album ini sendiri. 
Rajah 5 di bawah merupakan enam  peta negara benua Afrika yang menggunakan warna 
kuning, hijau dan merah untuk benderanya. Skala warna bendera Afrika digunakan dalam 













Rajah 5: Peta negara Afrika 
(Sumber : https://www.yukepo.com/dunia/eropa/) 




 Ilustrasi visual yang terdapat pada kulit album ini ialah ilustrasi sehelai daun di dalam 
lingkaran bulat yang menyerupai permukaan gendang. Di sini pereka telah memahami lirik 
lagu dan mengaplikasinya dalam bentuk visual terhadap penghasilan kulit album ini. Ilustrasi 
visual menyerupai permukaan gendang ini di pilih untuk kulit album Hijau sempena nada 
muziknya yang pelbagai pengaruh Afrika, lambang  etnik (world music) sejagat. Di sini boleh 
disimpulkan bahawa ilustrasi visual yang dipaparkan pada kulit album mempunyai kaitan yang 
rapat dengan muzik album itu sendiri. Rajah 6 di bawah merupakan ilustrasi visual kulit album 
African Beat, oleh hal demikian secara jelas menunjukkan Afrika dengan gendang tidak dapat 
dipisahkan. Sehubungan dengan itu juga, kebanyakan kulit album muzik Afrika lebih kepada 




Rajah 6: African Beat (Re-Release) 
(Sumber : https://www.putumayo.com/shop/african-beat/) 
 
 
 Album ini telah menggunakan pelbagai instrumen muzik Malaysia dalam pengaturan, 
termasuk gamelan Melayu, santoor dan sitar India serta Cina yang qin. Lagu atau ritma ini 
dicipta dan ditulis oleh Mukhlis Nor dan ianya cukup terkenal kerana mengangkat tema bumi 
dan alam sekitar yang semakin dicemari oleh manusia yang mengejar arus pemodenan dan 
keuntungan wang ringgit. Bunyi dan rentak lagu dalam album ini menyerupai bunyi-bunyian 
Afrika selari dengan liriknya yang lebih kepada kemiskinan, penindasan kaum dan 
ketidakadilan. Selain dengan itu, negara Afrika secara umumnya disimbolkan sebagai negara 
miskin dan penindasan kaum.  
 Klip video lagu ini dengan gambar pokok, serangga, haiwan dan orang yang tinggal di 
hutan Malaysia telah dimainkan di televisyen nasional semasa Minggu Alam Sekitar Nasional 
(21-27 Oktober 1998). "Apa yang saya mahu lakukan adalah menimbulkan beberapa masalah 
alam sekitar yang dihadapi negara ini .." katanya (Star, 12 Jan 1991). 
 Melodi dan lirik bagi lagu "Hijau" telah dikarang oleh Mukhlis Nor. Lirik lagu ini 
merupakan campuran bahasa Melayu dan loghat Kelantan. Korus lagu ini menampilkan 
nyanyian Zainal dalam loghat Kelantan, yang agak unik untuk rakaman arus perdana pada 











Tok leh menghaso mandi laok 
Besaing main ghama-ghama 
Ale lo ni tuo umonyo berjuto 
Kito usoho 
 
Jauhke daghi malapetako 
Ozone lo ni koho nipih nak nak aghi 
Keno make asak hok biso we pakso manusio 




 Zainal Abidin menyanyikan paduan suara dalam dialek Kelantan di atas untuk 
menyatakan nostalgia untuk persekitaran yang bersih di mana kanak-kanak boleh mandi di air 
laut yang bersih dan bernafas bersih. Melalui keratan lirik diatas boleh disimpulkan bahawa 
lagu dalam album Hijau ini sememangnya mempunyai maksud penindasan dan pemusnahan 
alam sekitar. Bunyi tradisional seperti bahasa / dialek, instrumen dan irama membangkitkan 
nostalgia untuk budaya Malaysia dan Asia. Teks-teks itu memberitahu para penonton tentang 
kepentingan alam sekitar. Transnationality diiktiraf dalam penggunaan irama Amerika dan 
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    A2 
Rajah 7 : Album Gamal 
 
Zainal Abidin – Gamal 
Label: WEA – 4509-97527-2 
Format: CD, Album  
Country: Germany 
Released: 1994 
Genre: Pop, Folk, World, & Country 
Tracklist:  1. Bongkar 
                   2. Sabar 
      3. Entahlah….Mua’Lim 
      4. Paus 
      5. Randy’s Song 
      6. Tua 
      7. Pantun 
      8. Garam 
      9. Khayalan 
    10. Damai XIII 
    11. Jiwa 
    12. Gamal 
 
Rajah 7 di atas berjudul Gamal merupakan album Malaysia tahun 1994 oleh penyanyi 
Zainal Abidin dan merupakan album kedua beliau.  
Berdasarkan tiga elemen grafik iaitu tipografi, warna dan visual dilihat dalam kajian ini. 
Tipografi ditulis sepenuh kulit album ini merupakan sebahagian lirik lagu album itu sendiri yang 
bermula dengan tajuk album iaitu Gamal dan diakhiri dengan nama Zainal Abidin sebagai 
penyanyi lagu ini. Tipografi dalam kulit album ini ditulis dengan menggunakan huruf Humanist 
karena memiliki goresan lembut dan natural seperti tulisan tangan. Menurut Alexander 
Lawson (2011), disebut juga Venetian kerana jenis huruf Humanist pertama dibuat di Venesia, 
Italia. Ciri dari jenis huruf ini iaitu memiliki kaki/sirip/serif yang patah, agak melengkung atau 
membulat, dan terkadang tidak rata. Kesan yang ditimbulkan adalah terang, ringan dan 
manusiawi. 
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 Elemen warna dalam penghasilan reka bentuk kulit album gamal ini tidak terlalu 
menonjol tetapi lebih kepada warna sekata. Berdasarkan warna dan maksud psikologi jadual 
1 (Kustrianto, 2007), warna merah dan hitam melambangkan kekuatan, tenaga, agresif dan 
bahaya lelaki yang terdapat pada visual kulit album ini. Warna ungu melambangkan misteri 
dan putih melambangkan tidak bersalah dan   kematian. Seterusnya warna kelabu 
melambangkan kesepian dan merosakkan. 
 Visual yang  terdapat pada album gamal ini ialah expresi muka seorang lelaki berambut 
pendek menyerupai kaum penan seperti rajah 8 dan cat merah pada sebelah bahagian muka 
menyerupai amazon native seperti rajah 9 Visual ini mencerminkan kemarahan dan 
kekecewaan lelaki tersebut sepertimana lirik lagu yang dijelaskan sekaligus menjelaskan 
hubungkait visual dan lirik lagu dalam album ini. 
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Selain mencampurkan irama, gaya dan instrumen yang berbeza, Zainal Abidin juga 
telah mencuba penggunaan rakaman muzik etnik secara langsung. Dalam album Gamal 
(1994), beliau menyatakan nostalgia kaum Iban dan kumpulan etnik lain di Sarawak yang 
kebudayaannya hilang. Beliau menekankan, "Saya cuba untuk menonjolkan budaya yang 
semakin dilupakan iaitu budaya Iban, Penan dan Orang Ulu di Sarawak" (Utusan Malaysia, 24 
Jun 1994). Lagu Gamal bermula dengan petikan dari siaran langsung gong berbunyi ensemble 
(engkerumong) Iban dari Sarawak yang bertujuan untuk membangkitkan imej kegiatan rumah 
panjang Iban. 
 Lagu ciptaan Randy Bernsen dan lirik oleh Zainal Abidin sendiri ini telah memenangi 
kategori Album Terbaik di Anugerah Industri Muzik 1995. Di dalam  setiap lagu yang ditulis 
oleh  beliau terkandung mesej cintanya kepada kemanusiaan dan alam sekitar melalui liriknya. 
Hal ini jelas terpapar di kulit album Gamal dimana sebahagian lirik yang ditulis atas visual kulit 
album ini ialah : 
 
“gamal….ALAM HANYA SEMENTARA, BUANA BIRU BELANTARA, SALAH ORANG NAMPAK 
KETARA, KALAH KITA TAK BERSUARA….LAUT BIRU BERTUKAR WARNA, RUMPAI KARANG TIDAK 
BERNYAWA, UDANG BERARAK TIDAK BERMAYA, IMBANGAN ALAM DAH TIADA...TIDAK 
TERKATA RASA SAYANGNYA, BUMI DIPIJAK RASA BAHANGNYA, TIDAK TERKATA …TIDAK 
TERKATA…KALAU BOLEH BERSAMA KITA PELIHARA, DUNIA BAHAGIA HIDUPAN SELESA, 
LAMBAT IA BINASA HIDUP LEBIH LAMA, HIDUP LEBIH LAMA…DULU IKAN SENANG DI JALA, 
PENYU SINGGAH BERDUYUN-DUYUN, KINI SUDAH JADI BENCANA, USAH DIBAWA TURUN 
TEMURUN…APA ADA HARUS DI JAGA, HASIL BUMI BERKURANG PULA, SENANG KITA SENANG 
SEKARANG, ESOK LUSA PADAH BERMULA…..ZAINAL ABIDIN”. 
 
(Zainal Abidin, Album Gamal, 1994) 
 
Berdasarkan lirik pantun dalam album Gamal di atas, Zainal Abidin menggalakkan 
kesedaran tentang kehidupan marin dn dunia bawah air.. Beliau juga menyatakan hasrat ingin 
mengajak masyarakat bersama-sama memelihara alam supaya kehidupan lebih selesa dan 
kekal untuk generasi akan datang.    
 Menurut Tan Sooi Beng (2009) lagi, Zainal Abidin telah digelar "kesedaran sosial muzik 
Melayu baru" kerana telah membangkitkan beberapa isu seperti penyalahgunaan dadah, 
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     A3 
Rajah 10: Album Orak Arek 
 
Zainal Abidin – Orak Arek 
Label: Roslan Aziz Productions – 4509 93749-2, WEA – 4509 93749-2 
Format: CD, Album  
Country: Malaysia 
Released: 1993 
Genre: Pop, Folk, World, & Country 
Tracklist:  1. Senang-senang 
    2. Telaga 
        3. Manis 
    4. Insaf 
    5. Inayah 
    6. Hijau 
     7. Baba 
     8. Mana Dia 
     9. Debu Liar 
   10. Damai IV 
   11. Orak Arek 
 
Rajah 10 di atas berjudul Orak Arek merupakan album tahun 1993 oleh        penyanyi 
Zainal Abidin yang dicipta oleh Amir Yussof dan lirik ditulis oleh Mukhlis Nor.  
  Berdasarkan tiga elemen grafik iaitu tipografi, warna dan visual dilihat dalam kajian ini. 
Tipografi dalam album ini berfokus pada judul album iaitu “orak arek” yang menggunakan 
huruf kecil tetapi dibesarkan saiznya namun warna putih untuk tipografi seperti tidak 
menampakkan nama judul itu yang menjadi penegasan dalam kulit album ini. Tipografi dalam 
kulit album ini ditulis dengan menggunakan huruf jenis Sans Serif yang bermaksud lucu atau 
aneh. Sans Serif mulai terkenal pada awal abad 20, dimana pereka mencari bentuk-bentuk 
ekspresi baru yang mewakili sikap penolakan terhadap nilai-nilai lama.  
Berdasarkan warna dan maksud psikologi jadual 1 (Kustrianto, 2007),        berdasarkan 
kulit album ini pula warna merah melambangkan nafsu. Hitam           melambangkan ketakutan 
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dan kesedihan. Warna biru melambangkan amanah dan keselamatan manakala warna kelabu 
melambangkan kesepian.  
Visual menjadi penegasan pada kulit album ini lebih tertumpu pada bulatan yang 
bewarna merah dan nama penyanyi itu sendiri yang kelihatan bewarna kuning lain dari warna 
keseluruhannya iaitu hitam putih dan kelabu. Noresah Baharom (2005), dalam Kamus Dewan 
Edisi Keempat, Orak Arek bermaksud kacau bilau dan berdasarkan visual yang terdapat pada 
album Orak Arek ini ialah gambaran seorang lelaki berdiri dan mendongak ke atas dengan 
mulut terbuka lalu mengeluarkan cerminan wajahnya pada permukaan bulatan merah beserta 
sebuah gendang disebelahnya. Kepulan asap pada penjuru bahagian kanan atas itu pula 
melambangkan fikiran yang mengenangkan sesuatu yang lepas. Pereka kulit album Orak Arek 
ini mengaplikasikan Ketubung  Sarawak kerana muzik dalam album ini kesemuannya 
menggunakan alatan ini. Menurut Mohamed Ghouse (2003, ms. 210), Ketubung ialah gendang 
yang berbentuk seperti hour glass dan diperbuat daripada kayu belian, tapang atau cempedak. 
Gendang ini digunakan untuk mengiringi tarian. Rajah 11 di bawah merupakan Ketubung 
Sarawak yang sama rupa dan bentuknya dengan visual dalam kulit album ini.  
 
 
Rajah 11: Ketubung Sarawak  
(Sumber : Muzik Tradisional Malaysia, ms.212) 
 
 
Manakala visual bulatan merah yang menjadi penegasan dalam kulit album ini 
menyerupai logo bendera Republik Niger dalam rajah 12 iaitu sebuah negara yang terkurung 
oleh daratan (landlocked) di bagian barat Afrika. Kemiskinan Niger diperburuk oleh politik 















Rajah 12: Republik Niger 
(Sumber : http://generasibiru1991.blogspot.com/2015/01/) 
 
 
Seperti contoh lirik lagunya iaitu : 
 
  “Usah kenang-kenang yang lama 
Abah akan pulang permata 
Orang ingat senang dan bersama 
Diri merasa rata-rata 
Orak Arek”  
    (Zainal Abidin, album Orak Arek, 1993) 
 
 
 Lirik di atas menyatakan seorang bapa yang bercelaru bila berjauhan dengan permata 
hatinya sedangkan orang sekeliling anggap mereka sentiasa senang bersama dan cuba 
menenangkan hati anaknya supaya tidak mengenangkan kehidupan mereka yang lama. 
Disamping itu juga terdapat gendang disebelah Zainal dan maksud visual itu pula menjurus 
kepada alunan muzik yang dimainkan ketika fikirannya bercelaru mengenangkan kisah 
kehidupannya.  
 Persembahan langsung Zainal di Konsert Orak Arek di Stadium Negara pada 1 Jan 
1994 (video Konsert Orak Arek: 1994) menggambarkan bagaimana pelaku menggabungkan 
gaya irama dan gaya tempatan, Asia, Afrika dan Amerika Latin yang berbeza. Dalam 
pertunjukan ini, para pemuzik Zainal terdiri daripada ahli muzik profesional dan pemain drum 
Malaysia seperti Taming Sari (kumpulan asli Melayu yang menggunakan seruling Melayu atau 
seruling, biola, akordion dan gendang    rebana Melayu), Funky Singh (pemain drum Punjabi), 
Nan (pemain meja ) dan Nizam Hassan (gendang Melayu) serta American percussionist Steve 
Hassan Thorton (dram Amerika Latin, Barat dan Afrika) yang telah mencatatkan dengan Tracey 
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          A4  
Rajah 13: Album Terangsang 
 
     
     Zainal Abidin – Terang Sang 
     Label: WEA – 0630-13510-2 
     Format: CD, Album  
     Country: Malaysia 
     Released: 1995 
     Genre: Jazz, Funk / Soul, Pop 
     Design: Afrozapin Network Sdn Bhd 
     Tracklist: 1. Mutiara dan Berlian 
                      2. Selamat Pagi Juliah 
                      3. Kira-kira 
                      4. Tumandang Kito 
                      5. Muka 
                      6. Kita Yang Sedih 
                      7. Biologi Teknologi 
                      8. Sejak Bila 
                      9. Lamakah Lagi 
                     10. Maka Al-Kisah 
                     11. Dalang 
 
 
Rajah 13 di atas berjudul Terang Sang ialah album ketiga nyanyian Zainal Abidin yang 
dikeluarkan pada tahun 1995 dan telah membuat persembahan di Festival Muzik Shirataka di 
Jepun pada tahun yang sama.  
Berdasarkan tiga elemen grafik iaitu tipografi, warna dan visual dilihat dalam kajian ini. 
Tipografi dalam album ini berfokus pada judul album iaitu  “Terang..Sang”. Jenis tipografi yang 
dipilih juga memberi penjelasan terhadap tajuk album itu sendiri. Menurut Danton Sihombing 
(2007), tipografi memiliki dua fungsi, iaitu fungsi estetik dan fungsi komunikasi. Fungsi estetik, 
tipografi digunakan untuk menyokong penampilan untuk kelihatan menarik, sementara fungsi 
komunikasi tipografi digunakan untuk menyampaikan suatu mesej (maklumat) dalam bentuk 
teks dengan jelas dan tepat. Hal ini jelas terlihat pada tipografi terangsang yang mempunyai 
dua maksud iaitu terang dan sang, pereka menggunakan permainan kata atau  play of word 
dengan menggabungkan dua maksud menjadi satu perkataan. Dalam album ini, tipografi 
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berbentuk roman dipilih untuk mendapatkan kesan klasik, elegan, anggun dan feminin. 
Berdasarkan warna dan maksud psikologi jadual 1 (Kustrianto, 2007), warna hitam 
melambangkan seksualiti dan keanggunan manakala kuning melambangkan optimisme dan 
harapan sesuai dengan visual yang ditonjolkan pada kulit album Terangsang ini. Namun, 
berdasarkan palet warna da vinci, kuning melambangkan bumi. Oleh hal demikian, kulit album 
terangsang mempunyai beberapa maksud yang berbeza mengikut lagu-lagu dalam album ini. 
 
 
Rajah 14: Visual tema optimism 
 
 
Visual yang terdapat pada kulit album ini ialah gambar Zainal Abidin seolah-olah 
menghalang cahaya terang yang menyinarinya. Secara keseluruhan visual dan warna kulit 
album ini menunjukkan lambang optismise seperti dalam rajah 14, walaupun kulit majalah 
tetapi warna dan visual yang ditonjolkan hampir sama dengan kulit album Terangsang. Penulis 
dapat melihat bahawa visual dan warna kulit album itu sendiri menjelaskan maksud tajuk dan 
lirik lagu-lagu dalam album ini.  
 
“Terangsang purnama 
dan purnama hilang… 
Terangsang perwira 
berjuang menyerang.” 
(Zainal Abidin, album Terangsang, 1995) 
 
 
Lagu ini dicipta oleh Guy Gray/ David Pascoe dan lirik ditulis oleh Mukhlis Nor. Judul 
lagu “Terang…Sang” mengikut lirik lagu-lagu dalam album ini lebih kepada perasaan atau nafsu 
seorang lelaki terhadap wanita. Berdasarkan petikan lirik di atas, nafsu lelaki datang dan hilang 
tetapi nafsu perwira datang dan terus berjuang namun mempunyai dua maksud yang berbeza. 
Hal ini menyerupai penggunaan tipografi tajuk album Terangsang yang menggunakan 










Kesimpulan yang dapat dibuat berdasarkan perbincangan hubungan grafik dan muzik 
terhadap reka bentuk kulit album Zainal Abidin dalam album Hijau, Gamal, Orak Arek dan 
Terangsang sebagai kajian kes sememangnya grafik dan muzik itu mempunyai kaitan yang 
rapat dalam menghasilkan sesebuah kulit album muzik. Muzik bukan sekadar hiburan dan hobi 
semata-mata tetapi dapat membentuk rangkaian penting di dalam membantu sektor-sektor 
berkaitan yang lain, seperti  pereka kulit album, penggubah lagu dan penulis lirik. Setelah 
dikaji, reka bentuk  grafik keempat-empat kulit album jelas merungkai maksud lirik lagu dan 
tema album yang disampaikan samada penegasan visual, warna atau tipografi judul album itu 
sendiri. Dengan adanya teknologi internet, industri muzik juga mampu untuk menjangkau 
sempadan negara dan menerokai pasaran antarabangsa sekaligus mengembangkan lagi 
industri kreatif negara. Kajian yang dijalankan akan membantu masyarakat untuk mengetahui 
kaitan hubungan grafik dan muzik dalam menghasilkan reka bentuk kulit album sebagai alat 
menarik perhatian pelanggan membeli sesebuah album tersebut.  
Penghasilan kulit album Zainal Abidin mempunyai pengaruh dari luar. Ini dapat dilihat 
melalui album pertamanya yang mengetengahkan konsep World Music dan popular dengan 
lagu yang hits Hijau, Ikhlas Tapi Jauh dan Manis. World Music merupakan genre muzik yang 
membawakan aliran muzik tradisional yang kental dalam muziknya. Zainal Abidin telah 
mendapat cetusan idea dan telah membuat   pembaharuan terhadap muzik asal iaitu dari 
negara Afrika. Sehubungan dengan itu juga, selari dengan visi kesenian negara ini iaitu 
peneraju dalam penerokaan dan pengekalan khazanah warisan kearah pembentukan teras jati 
diri bangsa dan penjanaan ekonomi negara manakala misinya meneroka, memulihara dan 
memelihara warisan negara kearah pembangunannya yang mampan sehingga terserlah di 
persada dunia. 
Sebagai rumusan dapatlah disimpulkan bahawa aspek seni dan kebudayaan amat 
penting kepada masyarakat di negara ini. Kedua-dua entiti ini sememangnya berkait rapat dan 
sangat senonim dengan masyarakat di negara ini yang terdiri daripada pelbagai bangsa, 























Abu Talib Ahmad (2012). Keratan petikan Zakaria Ali (1989) Utara Semenanjung Malaysia: 
Esei-esei Warisan, Universiti Sains Malaysia. 
Alexander Lawson (2011). Jenis-Jenis Huruf, Teori Tipografi. Dumetschool. 
Asrizam Mohamed Rosty (2000). Satu kajian tentang rekaan grafik pada kulit album nasyid 
Malaysia era 90-an. Degree thesis, Fakulti of art and Design, UITM Alor Gajah Melaka. 
Aubrey powell (2013). Classic Album Covers of the 1970s. Published in the United kingdom. 
Bartholo Bush Sawa (2014), Teori Tipografi Jenis Huruf Part. Dumet School. 
Chua Yan Piaw (2006) Kaedah Penyelidikan. UNIMAS (ms.47-49). 
Christine Suharto (1999). Elemen-Elemen Dalam Desain Komunikasi Visual. Fakultas  Seni dan 
Desain - Universitas Kristen Petra. 
Danton Sihombing (2007). Tipografi dalam design grafik. TEMPO magazine.  
Denzin (2001). The reflexive interview and a performative social science. Research article. 
Dominy Hamilton (1977) Buku “Cover Album Cover”. Siri 1. Limpsfield: Drag00on's world; 
[Paris]: [Diffusion A.M.P.]. 
Flower Girl (2013). https://www.scribd.com/doc/141194059/Muzik-Maksud-Irama-Dan-
Harmoni. 
Gulitinan (1990). Manajemen pemasaran : strategi dan program. Universitas negeri Malang. 
Hussain, K. M. (1992). Syair Indra Sebaha: Dewan Bahasa dan Pustaka, Kementerian 
Pendidikan, Malaysia. 
Janis Libeks dan Douglas Turnbull (2010). You can judge an artist by an Album   Cover: using 
images for music annotation. Swarthmore College & Ithaca College. 
Kementerian Kebudayaan, Kesenian dan Warisan Malaysia (2005). Dasar dan Strategi 
Pembangunan Industri Muzik Malaysia, Kuala Lumpur. 
Kusrianto (2007). Unsur Visual dan Semiotika. Bab II,UNIKOM. 
Jabatan Warisan Negara, Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia (2016). Visi, 
Misi dan Objektif, Kuala Lumpur. 
Miin Devine (2013). Empat Falsafah Asas Untuk Pendidikan Muzik Ialah Falsafah Naturalisme. 
Michael Chiang (2016). Hijau: The song that changed the Malaysian music industry, Star2.  
Mohamed Ghouse (2003), Muzik Tradisional Malaysia, Kuala Lumpur. (ms.210). 
Mukhlis Nor (1991). Penulis Lirik Album Hijau (Zainal Abidin). Star, Malaysia. 
Mushtari (2016). Pemilik Galeri Seni Piring Hitam Perlis, Kangar Perlis, Malaysia. 
Mustaffa @ Tapa (2016) Pereka Kulit Album Malaysia. Berita Hiburan, Astro Awani, Kuala 
Lumpur. 
Naimah Salim (2010). Elemen Muzik. Institut Pendidikan Guru Malaysia, Melaka. 
Noresah Baharom (2007). Definisi grafik, Kamus Dewan Edisi Keempat Dewan Bahasa dan 
Pustaka, Kuala Lumpur, Malaysia. 
Noresah Baharom (2005). Definisi Orak Arek, Kamus Dewan Edisi Keempat Dewan Bahasa dan 
Pustaka, Kuala Lumpur, Malaysia. 
R. Maulana Febryanto (2017). Interpretasi dan Pesan Moral dalam Lirik Lagu Slank 
(Analisis Semiotika, Universitas Diponegoro. 
Steve Jones and Martin Songer (1999). Covering music: A brief history and analysis of Album 
Cover design. Journal of popular music studies (ms.69). 
Suhanto (1990). Elemen Grafik/ Komunikasi Visual. Malaysia. 
676 7TH INTERNATIONAL SEMINAR ON NUSANTARA HERITAGE
 
672 
Tan Sooi Beng  (2009). Reconstructing the Local : Creating New Identities through “World 
Music” in Malaysia. Malaysian Culture (ms.70-73).0 
Terry E. Miller and Andrew Shahriari (2012). Aural Analysis: Listening to the world’s Music. 
World Music: A Global Journey. Kent State University (ms.28-30). 
Zainal Abidin (1994). Utusan Malaysia. 
Zainal Abidin. (Bintang 8 Ogos 1996, NST 5 Jun 1994), (Bintang 7 Sept 1992, 22 Feb 1992), (NST 
5 Jan.1994), (NST 6 September 1996, 5 Jun 1994), (Star 18 Jan 1994, NST 15 Disember 
1997). Malaysia. 




Rujukan Gambar (web) 
 
Anton Scholtz. African Font Family.  
 https://www.pinterest.com/pin/258957047299394531/ 
Peta negara Afrika. https://www.yukepo.com/dunia/eropa/ 
African Beat (Re-Release). https://www.putumayo.com/shop/african-beat/ 
Portrait of a Penan Tribesman with Traditional Haircut Sarawak Malaysia Borneo 
http://www.alamy.com/stock-photo-portrait-of-a-penan-tribesman-with-traditional 
haircut-sarawak-malaysia-26124679.html 
Natives Ban Backpackers from Amazon Village. 
https://www.caribbeannewsdigital.com/en/noticia/natives-ban-backpackers-amazon-
village 














6777TH INTERNATIONAL SEMINAR ON NUSANTARA HERITAGE
 
673 
INDUSTRIAL REVOLUTION 4.0 
BASED ON CREATIVITY ARTS AND CULTURE 
 
Arya Pageh Wibawa,  
Indonesia Institute of Arts Denpasar 
aryapageh@isi-dps.ac.id 
 
I Wayan Swandi  
Indonesia Institute of Arts Denpasar 
 
ABSTRACT 
The industrial revolution is a sign in history that changes all aspects of everyday life. In its 
development, society in the world has undergone industrial revolution three times. The first 
industrial revolution took place when human equipment was replaced by machines. The 
second industrial revolution occurred when the mass production based on the division of labor 
introduced. The third industrial revolution occurred when the use of electronics and 
information technology for product automation emerged. The fourth industrial revolution is 
marked by the emergence of the Internet of Things (IoT) where everything is a virtual world 
that connects people, machines and data. The purpose of this study is to see the creative arts 
and cultures that can be developed based on the fourth industrial revolution. The method 
used is descriptive qualitative to provide an overview of industry based on artistic and cultural 
creativity that can be developed in the industry revolution 4.0. The results obtained are artistic 
and cultural creativity to support the industry revolution 4.0 in Indonesia are quite a lot and 
varies that it is worthy to be developed. 
 











President of the Republic of Indonesia Ir. H. Joko Widodo in a speech at the opening of the 
Industrial Summit 2018 and the launch of Making Indonesia 4.0 in Jakarta said that Industrial 
Revolution 4.0 is a great opportunity if prepared, planned and anticipated well. He also 
mentioned that the impact of the Industrial Revolution 4.0 was 3000 times compared to the 
impact of the first industrial revolution about 200 years ago. The president is convinced that 
the Industrial Revolution 4.0 is not a threat but a great opportunity to prepare, plan, and 
anticipate well (Susilo, 2018). In the opening of the Industrial Summit 2018, President Joko 
Widodo also revealed that the government has grouped five major industries prepared for the 
Industrial Revolution 4.0, namely food and beverage, textile, automotive, electronics, and 
chemical industries. The five industries are examined to contribute more job vacancies and 
new technology-based investments (Erdianto, 2018). 
 
At the inauguration of the Campus Convention XIV and the annual meeting of XX Forum of the 
2018 Rector of Indonesia held at Baruga Building, Andi Pangeran Pettarani, Hasanuddin 
University, Makassar City, President Joko Widodo said that digitalization, computing power 
and analytic data have spawned surprising breakthroughs in various fields, which disrupted 
life. It even disrupted civilization, which changed the global economic landscape, national, and 
regional economic landscape and global, national, and regional political landscape. Global 
interaction landscape, national, and regional interactions landscape. Everything will change 
(rzy, 2018). 
 
In a lecture presentation by Bandung Institute of Technology (ITB), Richard Mengko quoted 
from A.T. Kearney, reveals the history of industrial revolution until the end touching the 4th 
generation. The four phases of the evolution of the industry from the past to the present (II, 
2018): 
1. End of the 18th century 
The first industrial revolution took place at the end of the 18th century marked by the 
discovery of a mechanical loom that used the first hydropower and steam in 1784. The work 
tools that originally relied on humans and animals were eventually replaced by machines. 
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2. Early 20th century 
The second industrial revolution occurred in the early 20th century with the introduction of 
mass production recognition based on division of labor. The first production line involves 
slaughter houses in Cincinnati in 1870. 
3. Early 1970s 
The third industrial revolution occurred in the early 1970s marked by the use of electronics 
and information technology for production automation. The emergence of the first 
Programmable Logic Controller (PLC), which is the 084-969 modem makes the industrial 
machine no longer controlled by humans which impacts production costs becoming cheaper. 
4. Beginning of 2018 
The fourth industrial revolution (4.0) is characterized by a cyber-physical system where the 
industry has started to touch the virtual world, in the form of human connectivity, engine and 
data, all already everywhere. This term is known as the Internet of things (IoT). 
 
Chairman of the Republic of Indonesia House of Representative, Bambang Soesatyo, in the 
"National Discussion of Industry Revolution 4.0: Challenges of the Future of Workers" held at 
the Central Board of Golkar Party Hall on Monday 7th May 2018 explains the impact of 
advances in information technology, especially the digitization and the making of robotization 
the industrial revolution will continue to change the habits of people in their lives. He also give 
example of online shopping that makes it easy to buy household needs only through mobile 
phones and so on (Sabran, 2018). 
 
I. LITERATURE REVIEWS 
In a lecture presentation by Bandung Institute of Technology (ITB), Richard Mengko quoted 
from A.T. Kearney, reveals the history of industrial revolution until the end touching the 4th 
generation. The four phases of the evolution of the industry from the past to the present (II, 
2018): 1) End of the 18th century; 2) Early 20th century; 3) Early 1970s; 4) Beginning of 2018. 
Creativity is the ability to produce work that is both novel (i.e., original, unexpected) and 
appropriate (i.e., useful, adaptive concerning task constraints) (Sternberg & Lubart, 1999). 




II. PROBLEM STATEMENTS 
How are the forms of Indonesian art and cultural creativity in the industrial revolution 4.0? 
 
III. RESEARCH METHOD 
The research method used is descriptive qualitative to provide an overview of the industry 
based on artistic and cultural creativity that can be developed in the industry revolution 4.0. 
 
IV. RESULT 
Art and culture is a hereditary heritage given by the ancestors of a nation. Indonesia, which 
has 17,504 islands and 300 ethnic groups or more precisely 1,340 ethnic groups according to 
the 2010 BPS census, certainly has a lot of art and culture. 
 
Batik 
Batik many exist and spread throughout Nusantara. Each region has different batik motifs. 
Yogyakarta has batik motif kawung, motif parang kusumo, truntum motif, tambal, pamiluto, 
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Table 1. Yogyakarta Batik Motifs 
 
Kawung Motif 
Used : As Long Cloth 
Element Motifs : Geometric 
Philosophical Meaning: This Yogyakarta batik 
motif is commonly used by the king and his 
family as a symbol of courage and justice 
 
Parang Kusumo Motif 
Used : As cloth in ring exchange(engagement) 
Element Motifs: Parang, Mlinjon 
Characteristic : Kerokan 
Philosophical Meaning: Kusumo means 





Used : At weddings 
Characteristic : Kerokan 
Philosophical Meaning: Truntum means to 
lead, hoped that the parents can guide the 
future bride and groom. 
 
Tambal Motif 
Used : As Long Cloth 
Element Motifs: Ceplok, Parang, Meru, etc 
Characteristic: Kerokan 
Philosophical Meaning: There is a belief when 
sick people use this cloth as a blanket, the 
pain quickly healed, because tambal means 
to add a new spirit 





Function : As Long Cloth during engagement  
Element Motifs: Parang, Ceplok, Truntum, etc 
Philosophical Meaning: Pamiluto is derived 
from the word “pulut”, means adhesive, in 
Javanese means kepilut [pulled]. 
 
Sidomukti Motif 
Function: As a cloth in marriage ceremony 
Element Motifs: Gurda 
Philosophy: It is expected that the wearer is 
always in well off condition and happiness. 
 
Sidoasih Motif 
Used : Temanten Putri(used on wedding 
night) 
Element Motifs: semen derived from the 
word semi 
Philosophy: Two souls become one 
 
Wahyu Tumurun Motif 
Element Motifs:  The flying crown pattern 
that became the main motif, symbolizes the 
holiness. 
Philosophy : This Yogyakarta batik motifs 
reflect the hope that the wearer gets 
guidance, blessings, grace, and the abundant 
grace of Almighty God. Hope to achieve 
success in achieving goals, position or rank. 
Whereas in a special case such as marriage, 
this motif implies the blessing of inner life in 
married life, harmony and lasting and eternal 
happiness. In it the meaning of this 
household life that makes the motif of wahyu 
tumurun selected as a special motif often 
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worn in the traditional wedding ceremony of 
Java 
 
This batik motif can be applied in various industries. In addition to clothing, this motif is used 
as decoration on other products. Here is an overview of the application of Yogyakarta batik 
motifs on existing products. 
 
 
Picture 1. Application of batik motifs on various products 
 
 
Picture 2. A combination of batik motifs by Darbotz and Ykha Amelz 
 
Darbotz (graffiti artist) and Ykha Amelz (illustrator) became the first two local artists who had 
the opportunity to design a limited edition of Guinness One Indonesia using batik motif. 
Darbotz and Ykha Amelz also started the design process by first studying various motifs and 
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philosophy of batik in a workshop for one month. Both admitted it is the first time to draw 
with the theme of batik. "After doing the research, I chose batik parang motif. Coincidentally 
parang symbolized the water, and I got the element of water and fire, and there was also 
another visual that added in accordance with my style. Although the demands must be batik, 
there is my ego here,” said Darbotz in interview with Liputan6.com, at Applebee's, Plaza 
Senayan, Jakarta recently (Nadya, 2017). 
 
Food and Beverage Industry 
Regional food and beverage type in Indonesia are quite a lot. In fact there are some foods that 
have been well known by the people outside the country such as ayam betutu come from the 
area of Bali, gudeg originating from the area of Yogyakarta, and so forth. The traditional foods 
of this region are in great demand by the foreign community because it is considered to have 
a distinctive taste. In the 29th Trade Expo Indonesia (TEI) held at the Jakarta International Expo 
(JIExpo) on October 8-12, 2014 themed "Towards Green Business", placed processed food 
products to be prima donna. This product is increasingly appreciated after able to record 
export increase up to 12,76%. The buyers appreciate in terms of quality, packaging, up to the 
story telling behind the creation of the product. The export value of Indonesian processed 
food products in 2013 reached US $ 4.63 billion. While the export value in the period of 
January to July 2014 amounted to US $ 2.98 billion or an increase of 12.76% compared to the 
export value of the same period in 2013. Viewed from the trend of export growth of processed 
foods during the period 2009-2013, this product is experiencing positive growth of 15.43% per 
annum (Baihaqi, 2014). According to data from the Ministry of Industry, the value of processed 
food export transactions in 2017 was recorded at USD 2.61 billion, while for April 2017 it was 
USD 2.44 billion. As for the same period in 2016, recorded processed food industry recorded 
exports of USD 1.99 billion. Data from the Ministry of Industry also shows that the total export 
of manufacturing industry is still in positive trend. In month-to-month, the manufacturing 
industry grew by 8.72%, while the year-on-year increase was 18.09% (Kertiyasa, 2017).  
On 8-10 september 2017, a traditional food product exhibition was held which was the 
socialization and branding of the Center for Traditional Food Packaging Technology "BPTBA 
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LIPI" held at Taman Pintar Yogyakarta. There are at least 42 types of traditional culinary food 
recipes that have been packed with traditional food packaging technology that has been 
through the stage of traditional food packaging research since 2004 and began to be used by 
the community since 2008 (Handito, 2017). Here are traditional food products that have been 




Table 2. List of Canned Products 
(Source :LIPI, 2015) 
Product Name Description 
 Gudeg has been so strong to be a typical culinary 
icon Yogyakarta. But as a wet culinary product, 
gudeg storage does not survive in the long term. 
So the packaging technique can be an alternative 
model of choice. The preservation technique used 
is with physics so that the material is completely 
natural without any mixture of chemicals. Gudeg 
stored in a tin can last up to one year. 
 Mangut catfish is a typical food from the region of 
Bantul, Yogyakarta. Catfish cooked with mangut 
spice that is dominated by gravy from coconut milk 
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 Sayur lombok ijo can is a typical food in Wonosari 
area, Yogyakarta. Sayur lombok ijo is a vegetable 
consisting of green chili and tempe plus sauce and 
other spices. 
 Tempe is a fermented product of soy that is 
popular among all the people in Indonesia because 
of its cheap price. Tempe canned curry is packed 




.Sea snails are members of the gastropod mollusca 
class of soft animals that have shells. Keong 
Usal(Turbo argyrostomus) is one type of sea snail 
from turbinidae tribe that has not been used as a 
value-added product. So far the usage of Keong 
Usal only in the form of culinary dish that is found 
in the coastal area of Gunung Kidul Regency. 
Sea snail used is a type of sea snail "usal" (Turbo 
argyrostomus, Linnaeus) originated from the 
Gunung Kidul beach. Developed 2 kinds of 
processed products namely rica-rica and tongseng 
usal. Stages of canning include precooking, 
exhausting, sterilization and quarantine.  






Arts and culture are quite numerous and diverse in Indonesia, very supportive in the 
development of industrial revolution 4.0. Art is not only visual art but also other performing 
arts and other arts. The local arts that are present in community groups which are further 
developed and passed down through generations and live in a sustainable manner in the 
community which further becomes the icon of the region need to be continuously preserved 
and developed. This is important because local art and culture that flourish in society can 
become the brand ambassador for the region. Like for example in Bali which has traditional 
art of dance barong and rangda has become brand ambassador for Bali and become identity 
of Bali wherever located. Even art and packaging products utilize that identity in their 
products. The picture below shows the utilization of brand ambassador barong in its product. 
 




 a    b    c 
 
  d   e  f 
Picture 3. Barong as brand ambassador 
Note: a. T-Shirt; b. Pecel Seasoning; c. Pie Susu Bali; d. Sticker; e. Handbag; f. Arak Bali 
  
In general it can be said that the arts and culture that exist in Indonesia can be a supporter in 
government efforts in the face of industry revolution 4.0. The Indonesian government needs 
to give more serious impetus and guidance to the artists and culturists in order to continue to 




In the opening of the Industrial Summit 2018, President Joko Widodo also revealed that the 
government has grouped five major industries prepared for the Industrial Revolution 4.0, 
namely food and beverage, textile, automotive, electronics, and chemical industries. Batik 
many exist and spread throughout Nusantara. Each region has different batik motifs. Regional 
food and beverage type in Indonesia are quite a lot. In fact there are some foods that have 
been well known by the people outside the country such as ayam betutu come from the area 
of Bali, gudeg originating from the area of Yogyakarta, and so forth. 




The industrial revolution is a sign in history that changes all aspects of everyday life. In its 
development, the world community has undergone industrial revolution three times. The first 
industrial revolution took place when human equipment was replaced by machines. The 
second industrial revolution occurred when the introduction of mass production based on the 
division of labor. The third industrial revolution occurred when the emergence of the use of 
electronics and information technology for product automation. The fourth industrial 
revolution is marked by the emergence of the Internet of Things (IoT) where everything is a 
virtual world that connects people, machines and data. 
 
The art and cultural creativity that is quite a lot and diverse in Indonesia to support the industry 
revolution 4.0. worthy to be developed. Various art and culture owned by the community can 
become the brand ambassador of the area so as to bring the identity for the region. The 
Indonesian government needs to give more serious impetus and guidance to the artists and 
culturists in order to continue to develop the creativity that has economic value so as to 
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Kajian ini bertujuan untuk membantu Usahawan Etak Salai menggunakan medium teknologi 
bagi menjadi pemangkin kepada jualan mereka agar menjadi lebih optimum. Oleh itu, kajian 
ini akan menglihat  Penerimaan Usahawan Etak Salai Terhadap Rekabentuk Aplikasi Mudah 
Alih Dalam Industri Etak Di Kelantan. Kajian ini melibatkan seramai 10 responden yang dipilih 
daripada kalangan Usahawan Etak Salai. Data kajian diperolehi menggunakan kaedah 
temubual. Berdasarkan soal selidik (Pilot Test) yang dilakukan bagi 300 respondens 
(Usahawan) pada 12 hingga 25 April 2017 di seluruh daerah di Kelantan, Usahawan Etak Salai 
tidak menggunakan teknologi secara dalam talian (90%). Namun begitu, penerimaan 
Usahawan terhadap teknologi pada zaman sekarang adalah memberangsangkan. Ini merujuk 
kepada aplikasi mudah alih Etak Salai yang akan mempromosikan Etak Salai dalam medium 
teknologi secara amnya.  Seterusnya, kajian ini turut menyumbang kepada ekonomi kerana 
Etak Salai akan semakin dikenali dan akan meningkatkan jualan mereka kepada tahap 
optimum. Di samping itu, kajian yang dilakukan akan memelihara dan mengekalkan warisan 
budaya dalam konteks Melayu Nusantara dalam era Industry Evolution 4.0 menerusi aplikasi 
mudah alih Etak Salai yang membawa motif untuk mempromosikan Etak Salai sebagai 
makanan warisan dan medium memudahkan pembeli membeli Etak Salai. Kesimpulannya, 
walaupun era Industri Evolution 4.0 kian meluas penggunaannya tetapi nilai warisan budaya 
tidak dipinggirkan kerana hal ini berkait rapat bagi membentuk jati diri melayu Nusantara 
dalam era globalisasi.Kata kunci: Aplikasi Mudah Alih, Industri, Etak, Etak Salai 






Etok atau Etak begitu sinonim dengan masyarakat Kelantan kerana ia adalah kudapan khas 
ketika menikmati nasi kerabu ataupun dimakan seperti makanan segera. Mungkin generasi 
sekarang sudah jarang menikmati etak ini akibat peredaran zaman yang kian pesat. Etok ini 
boleh menjadi penambah selera kerana rasanya yang lemak manis. Bagi orang Kelantan pula, 
etok sudah menjadi satu kudapan yang sama seperti keropok yang dinikmati ketika bersantai 
menonton television atau berkelah. 
Etok nama saintifiknya Corbiculacea adalah haiwan kerang-kerangan yang menetap di 
kawasan air bersempadan kawasan air tawar dan air masin, namun lebih kepada kawasan 
sungai rendah berbanding muara yang berhampiran laut. Ia merupakan haiwan 
bercengkerang mollusc dwicengkerang. Ia termasuklah Corbicula fluminea dan Cyrenacea, 
Sphaeriacea. Tambahan pula, Etak merupakan makanan warisan tidak ketara yang harus 
dipelihara agar generasi muda pada hari ini mengenali Etak. Makanan warisan tidak ketara 
Etok sekarang sudah tidak sepopular pada zaman dahulu. Banyak faktor menyebabkan 
keadaan sebegini berlaku, contohnya Etak yang kian pupus akibat pembangunan yang pesat 
mengakibatkan spesies etok ini tidak dapat membiak dan seterusnya mengalami kepupusan. 
Justeru itu, bagi membantu Usahawan Etak Salai menaikkan jualan mereka kepada 
tahap optimum penggunaan teknologi digunakan. Teknologi yang dimaksudkan ialah 
penggunaan aplikasi  mudah alih Etak Salai bagi memudahkan pelanggan atau penggemar Etak 














Makanan Tradisional meliputi semua jenis makanan daripada sumber asli yang 
disediakan untuk budaya (Kuhnlein dan Chan, 2000). Nathelie (2007) menunjukkan makanan 
tradisional adalah sentiasa berkaitan dengan makanan tempatan dan makanan artisan yang 
merujuk kepada bahan-bahan, pengetahuan dan lokasi produk tertentu. Ia boleh ditujukan 
sebagai makanan yang disediakan oleh orang asli dalam satu negara dan dianggap sebagai 
makanan tempatan atau makanan etnik. Lazimnya, makanan yang dihasilkan ini dianggap 
untuk menyokong ekonomi tempatan, selalunya berkaitan dengan jarak pengangkutan yang 
singkat, kesegaran dan kebolehpercayaan asal-usulnya (Roinien et al,. 2005) 
Makanan Warisan terbahagi kepada makanan yang dimasak dan makanan mentah. 
Terdapat pelbagai teknik penyediaan makanan iaitu bahan mentah dimasak secara membakar 
atau salai, mengukus, mengoreng, merendang, merebus atau sup dan sebagainya. Makanan 
yang tidak dimasak merangkumi proses menjeruk, diperap atau penapaian dan sebahagiannya 
dimakan segar. Sehinga kini, jumlah Makanan Warisan Kebangsaan 2015 yang diisytihar 
adalah 51 jenis, antaranya ialah air nira, ais kepal, lompat tikam, bubur anak lembah, inang-
inang, kuih ros dan lain-lain. 
Makanan bermaksud segala benda atau sesuatu yang boleh dimakan, manakala 
tradisional yang berasal daripada kata dasar tradisi yang bermaksud sesuatu kebiasaan yang 
kekal turun-temurun dan tradisional juga dapat diistilahkan sebagai sesuatu yang bersifat atau 
mengikut tradisi. Secara konseptual, makanan tradisional ialah makanan yang sudah menjadi 
amalan dan sebati dengan kehidupan sesebuah masyarakat (Ruhaizan Sulaiman & Ilham 
M.Salleh, 2010)  
Keupayaan sesuatu makanan tradisional mampu membentuk pemikiran dan perspektif 
yang  ada  pada  masyarakat  terhadap  sesuatu  kaum  itu  boleh  berubah.  Masyarakat  perlu 
pandang  kepada  kepakaran  bukan  cara  hidup  mereka  yang  kurang  moden.  Kadang kala 
mereka mampu mengubah hidup mereka tapi jika mereka ubah cara hidup mereka generasi 
akan datang tidak mampu melihat kehijauan alam sekitar dan kepelbagaian adat serta budaya 
yang dijaga selama ini.  Rasional  daripada  tindakan  ini,  generasi  akan  datang  umumnya 
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berhak untuk menikmati  segala tradisi budaya  sebagai satu  harta bernilai  bagi masyarakat 
yang diwakili ( Ruhaizan Sulaiman & Ilham M.Salleh, 2010). 
Manakala, Perisian aplikasi (Application software) merupakan subkelas perisian 
komputer yang menggunakan keupayaan komputer secara langsung dan sepenuhnya bagi 
melaksanakan tugasan yang diingini pengguna. Aplikasi juga merupakan subkelas perangkat 
lunak komputer yang memanfaatkan kemampuan komputer, tapi tidak secara langsung 
menerapkan kemampuan tersebut untuk mengerjakan suatu tugas yang menguntungkan 
pengguna kerana berbeza dengan perisian sistem yang membabitkan menyatukan pelbagai 
keupayaan komputer. Contohnya, penggunaan perisian adalah pemprosesan kata, helaian 
kerja, dan pemain media. Beberapa perisian penggunaan disekalikan sebagai satu pakej yang 
kadangkala dikenali sebagai suit penggunaan. Sebagai contoh, Microsoft Office dan 
OpenOffice.org, yang menggabungkan sekali pemprosesan kata, helaian kerja, dan beberapa 
perisian penggunaan kecil. Perisian penggunaan berasingan dalam satu pakej biasanya 
mempunyai antaramuka pengguna yang mempunyai persamaan menjadikannya mudah bagi 
pengguna belajar dan menggunakan setiap perisian penggunaan. Sering kali ia mempunyai 
keupayaan bagi berinteraksi sesama sendiri dalam cara yang memberi menafaat kepada 
pengguna.  
Pembangunan pengguna akhir menyesuaikan sistem bagi memenuhi kehendak khas 
pengguna. Perisian ditulis pengguna termasuk templat helaian kerja, makro pemprosesan 
kata, simulasi saintifik, skrip grafik dan animasi.  Apps biasanya boleh didapati melalui platform 
pengedaran permohonan, yang mula muncul pada tahun 2008 dan biasanya dikendalikan oleh 
pemilik sistem operasi mudah alih, seperti Apple App Store, Google Play, Windows Telefon 
Store, dan BlackBerry App World. Sesetengah aplikasi adalah percuma, manakala yang lain 
perlu dibeli. Biasanya, mereka turun dari platform ke peranti sasaran, seperti iPhone, 
BlackBerry, telefon Android atau Windows Telefon, tetapi kadang-kadang mereka boleh 
dimuat turun ke komputer riba atau komputer meja. 
        Juga dipanggil aplikasi mudah alih, ia adalah satu istilah yang digunakan untuk 
menggambarkan aplikasi Internet yang berjalan pada telefon pintar dan peranti mudah alih 
yang lain. Aplikasi mudah alih biasanya membantu pengguna dengan menyambungkan 
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kepada perkhidmatan internet biasanya diakses di desktop atau notebook komputer, atau 
membantu mereka dengan menjadikannya lebih mudah untuk menggunakan Internet pada 
peranti mudah alih mereka. Satu aplikasi mudah alih boleh menjadi mudah alih laman web 
utiliti bookmark, pelanggan mesej segera berasaskan mudah alih, Gmail untuk mudah alih, dan 
banyak aplikasi lain. 
 Teknologi maklumat dan komunikasi semakin berkembang dengan adanya pelbagai 
aplikasi berasaskan Internet. Media baharu ini bukan hanya “perpustakaan maklumat” untuk 
memudahkan pengedaran maklumat kepada khalayak global, malah lebih daripada itu. Media 
ini juga merupakan alat yang berpengaruh bagi aktiviti komunikasi. Tambahan pula, dengan 
teknologi Web 2.0, bentuk penggunaan Internet telah berubah dan banyak yang boleh 
dilakukan dengan media baharu ini sehingga Levinson (2009) menyebutnya sebagai “new new 
media”—lebih baharu daripada media baharu yang menunjukkan perbezaan berbanding 
media baharu klasik seperti e-mel dan laman web. Media ini bukan hanya alat bagi kemudahan 
pengedaran, pengarkiban dan berasaskan teks, tetapi kini menjadi alat bagi media sosial yang 
berkeupayaan untuk menyampaikan kandungan media dan menyediakan kemudahan 
interaksi antara pembaca dengan penulis. 
 
PERMASALAHAN KAJIAN 
Kini pelbagai teknologi aplikasi telah muncul untuk menyampaikan maklumat seperti 
buku, muzik, hiburan, kesihatan dan banyak lagi. “Android” untuk menghasilkan pelbagai 
aplikasi telah digunakan secara meluas diseluruh dunia dengan pelbagai cara dan teknik 
persembahan untuk menyampaikan sesuatu maklumat. Tetapi kita masih kekurangan 
teknologi sebegitu yang menyampaikan makanan warisan mengenai khazanah warisan negara 
kita. Oleh itu, makanan warisan ini dalam bentuk digital untuk menarik minat semua golongan 
untuk mengetahui mengenai Etak Salai. Aplikasi Mudah Alih Etak Salai ini juga bersifat ilmiah 
kerana mengandungi maklumat yang penting seperti proses penghasilan Etak Salai yang 
mengandungi pelbagai ilmu warisan seperti kaedah menyalai yang menggunakan cahaya 
matahari pada dahulu kala hingga sekarang menggunakan api bagi menyalai Etak ini. Dengan 
kaedah ini, ilmu tentang kaedah warisan dapat disebarkan ke seluruh dunia dengan lebih 
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terperinci lagi sekaligus tradisi masyarakat Melayu dapat dikekalkan dan akan dapat dipelajari 
oleh dunia luar. 
Selain itu, sasaran utama ialah membantu peniaga Etak Salai menjalankan urus niaga 
dan secara tidak langsung memperkenalkan Etak Salai menerusi teknologi yang digunakan oleh 
orang zaman sekarang yang menggunakan internet untuk mencari maklumat mengenai 
sesuatu. Apabila Etak Salai sudah dikenali dan popular, jualan peniaga akan meningkat dan 
kerancakan ekonomi akan turut tempias. 
 
METODOLOGI 
Pengumpulan data bagi kajian Penerimaan Usahawan Etak Salai Terhadap Rekabentuk Aplikasi 
Mudah Alih Etak Salai Dalam Industri Etak Di Kelantan: Satu Kajian Kes adalah menggunakan 
data primer iaitu data maklumat yang diperolehi secara terus dari sumber yang asal samada 
secara temubual atau pemerhatian melalui kaedah kualitatif. Kajian dimulakan melalui kaedah 
perpustakaan menerusi bacaan seperti buku, majalah, surat khabar dan sebagainya di 
perpustakaan Universiti Malaysia Kelantan, perpustakaan Negeri Kelantan dan dari industri 
berhampiran dan lain-lain lagi. Selepas itu, turun ke lapangan bagi mendapatkan maklumat 
terus daripada responden Usahawan Etak Salai bagi mendapatkan masalah yang utama 
daripada mereka. Semua maklumat ini akan dianalisis untuk mencari solusi yang terbaik bagi 
membantu mereka. Responden seramai 10 orang akan ditemubual bagi mendapatkan 
pandangan dan pendapat mereka mengenai rekabentuk aplikasi mudah alih Etak Salai yang 
dihasilkan ini. Seterusnya hasil daripada temubual ini akan penemuan kepada 










Kajian Awalan dilakukan bagi mendapatkan maklumat awalan berkaitan kajian yang akan 
dilakukan. Kajian ini dilakukan bagi membantu kajian agar dapat mengetahui permasalahan 
utama dalam kajian.  
Sepertimana yang kita tahu, kini pelbagai teknologi telah muncul untuk menghasilkan 
pelbagai aplikasi telah digunakan secara meluas diseluruh dunia dengan pelbagai cara dan 
teknik persembahan untuk menyampaikan sesuatu maklumat. Perkembangan teknologi yang 
pesat dapat membantu Usahawan menggunakan  kelebihan ini dalam mempromosikan 
produk mereka dengan lebih cepat dan pantas selari dengan Industry Revolution 4.0 yang 
menekankan penggunaaan teknologi dalam memacu kearah dunia moden. Akan tetapi konsep 
warisan iaitu jati diri Melayu Nusantara tidak harus dilupakan agar teknologi selari dengan jati 
diri kita. Dengan teknologi itu juga, kita dapat mengambil peluang untuk menyampaikan cerita 
dan ilmu mengenai khazanah warisan negara kita agar warisan tidak terpinggir dan hanya 
tinggal cerita sahaja apabila teknologi mengambil alih dimensi dunia moden. 
Pada Kajian Awalan didapati peratus penggunaan teknologi dalam kalangan Usahawan 
Etak Salai masih lagi rendah sedangkan penggunaan teknologi merupakan medium yang 
terbaik bagi memasarkan jualan. 
 
 




Berdasarkan graph di atas, peratus penggunaan teknologi masih lagi rendah dalam 
kalangan Usahawan Etak Salai. Ini menunjukan para Usahawan agak  ketinggalan dalam 
teknologi ataupun media sosial. Kajian awalan ini dilakukan di seluruh negeri Kelantan, 
mewakili 300 orang responden Usahawan Etak Salai. Kajian ini dilakukan selama dua minggu 
bagi memperolehi maklumat ini. 
Di dalam kajian awalan ini juga, didapati Jualan Harian Peniaga atau Usahawan Etak 
Salai di Kelantan yang melebihi RM200 sehari hanya 26.9% sahaja tanpa penggunaan teknologi 
. Tahap jualan ini boleh di optimumkan dengan penggunaan teknologi seperti yang berlaku 
kepada Usahawan sekarang yang menjadikan perniagaan atas talian dan tidak menumpukan 
100% kepada perniagaan secara terus ataupun secara fizikal. Hal ini dapat dilihat bagaimana 
Usahawan Tudung dapat menjana pendapatan yang berlipat kali ganda tanpa ada premis dan 
hanya menggunakan perniagaan atas talian. 
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Beberapa tahun kebelakangan ini, media sosial dilihat bercantum menjadi satu jenis 
platform, iaitu jaringan sosial. Sebelum ini, laman jaringan sosial sering dirujuk dengan konteks 
teknologi 2.0 yang lebih luas. Kadangkala, definisi “media sosial”, dan “jaringan sosial” sering 
digunakan secara sinonim. Oleh sebab itu, O’Reilley (2005) mendefinisikan ciri penting Web 
2.0 sebagai “pembangunan perisian yang membolehkan penglibatan massa dalam aktiviti 
sosial dan kolektif.” Jaringan sosial ini wujud daripada keupayaan pengguna untuk mewakili 
diri dan minat mereka dalam platform sosial dan menggiatkan aktiviti dengan yang lain dalam 
saluran media sosial ini. 
 Komunikasi menjadi sebab utama orang memasuki dalam talian. Kajian Fallow (2004) 
menunjukkan bahawa hampir semua pengguna Internet memasuki dunia siber untuk 
melakukan aktiviti harian mereka, terutama untuk berkomunikasi antara satu sama lain. Data 
daripada Internet World Stat (www.internetworldstats. com) menunjukkan jumlah pengguna 
media baharu ini meningkat saban tahun. Antara tahun 2000 hingga 2009, statistik 
menunjukkan peningkatan pengguna Internet di seluruh dunia 339.3% dan 42.4% pengguna 
Internet adalah dari Asia. Malaysia tergolong dalam Top 10 di Asia dengan 16.9 juta pengguna 
pada tahun 2009. 
 
Peratus % 
Jualan Harian (RM) 




Secara kasarnya dapat dinyatakan bahawa penggunaan teknologi mampu membantu para 
usahawan menjana pendapatan dan menaikkan ekonomi secara amnya. Di sini, melihat 
bagaimana teknologi mampu membantu Usahawan agar lebih berdaya saing dan tidak hanya 
menjalankan perniagaan untuk sara diri sahaja. Bahkan bagi membantu masyarakat lain juga 
apabila pernigaan mereka maju dan akan mewujudkan pekerjaan bagi masyarakat disekeliling 
mereka. Sosial ekonomi akan menjadi lebih baik apabila wujudnya keadaan sebegini. Ini 




Tuntasnya kajian awalan ataupun kajian rintis ini wajib dilakukan agar permasalah kajian yang 
utama dapat diselesaikan dengan lebih terperinci dan dapat membantu Usahawan Etak Salai 
secara terus. Dan bukannya kita sebagai penyelidik bertindak menjalankan kajian tanpa 
adanya kajian awalan ini. Permasalah secara jelas ialah, Usahawan Etak Salai mengalami 
masalah berkaitan dengan kaedah mempromosikan produk mereka menggunakan teknologi. 
Mereka hanya menggunakan perniagaan secara terus kerana kurangnya ilmu pemasaran dan 
kemahiran untuk memasarkan produk, Kajian ini menjadi printis kepada Usahawan agar dapat 
memperkembangkan empayar perniagaan mereka agar sosial ekonomi mereka berada di 












Syukur ke hadrat Ilahi kerana dengan limpah kurniaNya, kajian ilmiah ini telah berjaya 
disiapkan. Setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih ditujukan kepada Prof Madya 
Ahamad Tarmizi Azizan, selaku penyelia projek serta Dekan Fakulti Teknologi Kreatif dan 
Warisan yang telah banyak membantu dan memberikan tunjuk ajar, perhatian, semangat dan 
nasihat di dalam menjalankan kajian ilmiah ini. Tidak lupa juga kepada Dr Tengku Fauzan 
Tengku Anuar selaku penyelia projek kedua yang telah banyak membantu dalam menyiapkan 
kajian ini. 
Begitu juga kepada semua ahli dalam projek ini (Dr Tsuji, Dr Arif Datoem, Cik Syamimi 
dan En Fariz yang telah memberi bantuan teknikal dan pandangan dalam menyiapkan kajian 
ini.  
Jutaan kalungan kasih kepada responden seramai sepuluh orang yang memberikan 
kerjasama dalam proses temubual dan memberikan sokongan yang gitu kepada saya.  
Sahabat-sahabat seperjuangan, Mohd Zaim dan Norhayati, terima kasih kerana 
memahami dan rakan-rakan sepengajian yang lain, terima kasih atas bantuan serta semangat 
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POTENSI MUSIK KACAPI SULING SEBAGAI MEDIA TERAPI : 
SUATU KAJIAN MUSIK PSIKOTERAPI 
Oleh :  
ASEP WASTA 







Seni Kacapi Suling adalah sebuah seni tradisional Sunda yang berasal dari daerah Cianjur, Jawa 
Barat. Perangkat waditra Sunda yang terdapat hampir di setiap daerah di Tatar Sunda, terdiri 
dari Kacapi dan Suling yang disajikan secara instrumental maupun bersama vocal. Alunan 
ritmik kecapi yang bertempo lambat, dihasilkan oleh petikan dawai yang menyatu menjadi 
musik yang lembut ketika bersatu dengan melodi dari suling atau vocal yang bersifat 
melismatis. Dari kontruksi musikal tersebut, artikel dan penelitian  ini bertujuan untuk 
mengidentifikasi dan menjelaskan tentang implikasi potensi musik kecapi suling sebagai musik 
terapi yang dapat menstimulan kerja otak dan syaraf untuk efek kesehatan lainnya pada 
manusia. Analisis yang digunakan dengan pendekatan interdisiplin yang mensinergikan 
musikologi dan  psikologi musik. Dari analisis diperoleh temuan awal bahwa elemen-elemen 
musikal kecapi suling berpotensi menjadi musik terapi karena efek relaksasinya.  
  



















 Sesuai dengan fungsinya seni berguna dalam kehidupan, sejak masa lampau seni 
khususnya seni musik digunakan sebagai sarana ritual peribadatan, upacara, luapan ekspresi 
sarana hiburan, kesehatan, dan ekspresi keseharian lainnnya, Musik sebagai cabang seni yang 
mengolah bunyi dan unsur diam menjadi suatu benda seni yang dirasakan melalui indra 
pendengaran.  
  
 Bunyi atau frekwensi yang bergetar kemudian diolah dengan timbre dan ritmis dengan 
berbagai unsur menjadi nada dan dirangkai hingga menjadi suatu melodi dan harmoni 
tertentu hingga menjadi suatu paduan bunyi yang mengandung makna sebagai seni musik. 
Ritme dalam musik adalah hitungan metrik sederhana dan ganda yang menjadi dasar dari 
pergerakan pola melodi yang membentuk motif tertentu menjadi tema utama dari kalimat 
musik tersebut. Keselarasan bunyi yang harmonis dari timbre instrumen alat musik maupun 
vocal menjadi karakter dari pengolahan musik tersebut   
  
 Berdasarkan bentuknya musik dibagi menjadi musik vocal, intrumental, l dan 
campuran antara keduanya. Aktifitas musikal yang bisa dilakukan dalam kontek pendidikan, 
apresiasi dan terapi musikal diantaranya dengan : mendengarkan musik, merespon musik 
(berjoged, bergoyang dll), menulis notasi hingga memainkan alat musik. Sedangkan cara 
mendengarkan musik bisa dibedakan dengan : mendengarkan secara pasif, mendengarkan 
dengan melibatkan emosional , mendengarkan dengan perseptif  dan apresiasi. Begitupun 
dengan respon gerak yang dilakukan seperti: tangan, kaki, kepala dan gerak tubuh lainnya 
seperti berjoged, menari berdansa kadang ekspresi bebas sesuai dengan irama, tempo dan 
genre musik tertentu sesuai dengan ekspresi dan konteks musiknya, biasanya pada 
pertunjukan musik yang secara langsung  merangsang tubuh untuk bergerak.  
 
 Pada zaman sekarang seni khususnya pada bidang seni musik makin beragam dan 
berkembang begitupun fungsi dan tujuannya seperti diungkap oleh Prof Sugiharto  
diantaranya : sebagai kesenangan, hiburan ( entertainment), dekorasi, penyembuhan, 
pendidikan moral, metoda pengajaran, penguatan ideologi, investasi, pencitraan politis, dsb. 
Seni yang difungsikan sebagai media penyembuhan dan kesehatan mental psikologi disebut 
juga terapi ekspresif yaitu : penggunaan seni, musik, tari atau  gerakan, drama, puisi (menulis 
kreatif), bermain, dalam konteks psikoterapi, konseling, rehabilitasi, atau perawatan 
kesehatan. Beberapa terapi ekspresif juga dianggap "kreatif terapi seni "-khususnya, seni, 
musik, tari /gerakan, drama, dan puisi / menulis kreatif menurut National Coalition of Creative 
Seni Asosiasi Terapi (2004), selanjutnya disingkat (NCCATA). Selain itu, terapi ekspresif kadang-
kadang disebut sebagai "pendekatan integratif" yaitu ketika hal ini digunakan dalam 
kombinasi pengobatan. (http://attinssi.blogspot.com/2014/01/ ). 
  
 Seni pada dasarnya mempunyai karakteristik tertentu yang bersifat khas dan 
menstimulan otak dan perasaan yang ditangkap oleh sensitifitas inderawi yaitu :  
1. Menangkap realitas melalui Inderawi, Rasa dan Imaji  (‘Cognitio Sensitiva’ – A. 
Baumgarten) 
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2. Obyek formalnya: keunikan, kompleksitas, dan keindahan realitas  yang dialami ( 
‘perfectio-complexus sui generis-pulchritude’ –  Baumgarten ) ( Sugiharto -2014) 
 
 Artikel ini merujuk pada pembahasan seni musik yang berfungsi sebagai terapetik atau 
media penyembuhan dan kesehatan khususnya kesehatan mental dan efek menenangkan. 
Sejak dahulu musik diyakini sebagai alat ritual penyembuhan kuno dan terapi kesehatan. 
Seperti Shamanisme yang melakukan ritual dengan nyanyian dan tarian yang didiringi dengan 
musik perkusi dan ramuan tertentu untuk mencapai peningkatan kesadaran yang lebih tinggi. 
Terapi musik menurut American Association Terapi Musik (NCCATA, 2004c), 
adalah  penggunaan musik  untuk mempengaruhi perubahan positif dalam hal 
psikologis, fungsi fisik, kognitif, kesehatan sosial individu atau masalah pendidikan.  
 
  Sudah banyak tulisan yang mengangkat tentang musik terapi dari berbagai belahan 
dunia khususnya dari musik barat (diatonis) maupun musik tradisi yang bersifat pentatonis. 
Pada penelitian ini penulis mencoba  menganalisis musik tradisional dari daerah Jawa Barat 
yaitu: Kecapi Suling, yang bertujuan untuk menguraikan potensi musik kacapi suling tersebut 
sebagai musik terapi yang berorientasi pada pemulihan, efek relaksasi dan sisi psikologis 
lainnya. Tulisan ini menawarkan perspektif teoritis dari topik tentang musik terapi dan 
kesehatan mental psikologis pada khususnya. Menganalisis keberadaan musik sebagai salah 
satu media terapi yang cukup fenomenal yang berkembang di masyarakat untuk kaji dan 
dikembangkan lebih jauh lagi.  
 
 Musik kacapi suling adalah sebuah jenis kesenian yang berasal dari daerah Jawa Barat 
yang berkembang di sekitar daerah Cianjur dan sekitarnya . Kesenian ini terdiri dari waditra 
atau instrumen kecapi sebuah alat musik tradisional yang berdawai dimainkan dengan dipetik. 
Kata kacapi menurut referensi kacapi dibuat dari sebuah pohon yang bernama Sentul atau 
Kisentul  yang berbentuk kotak dengan lubang resonansi yang berada di bawahnya sebagai 
resonator suara agar menghasilkan suara yang lebih jernih dan lebih lebar dalam 
menghasilkan range nada nada yang tingg.  Kecapi Suling ditampilkan dalam acara-acara 
tradisonal khas Sunda seperti Ngaras, Siraman Pengantin, Siraman Sunatan, Siraman 
Tingkeban dan lain-lain. lagu-lagu yang digunakan diambil dari beberapa tembang Sunda 
seperti Candrawulan, Jemplang Karang, Kapati-pati atau Kaleon.   
 
  Dalam bentuk lainnya kacapi berbentuk seperti Lesung yaitu : suatu kotak kayu yang 
terbuat dari gelondongan pohon yang di korek atau dipahat bagian dalamnya yang 
dipergunakan sebagai alat untuk menumbuk padi pada masyarakat Sunda pada masa lampau 
terbuat dari kayu dan kawat tembaga terdiri dari beberapa bagian seperti Papalayu (bagian 
atas), Pureut di bagian depan (bagian untuk mengatur nada atau menyetem), serta Inang yang 
berbentuk kerucut dan ditempatkan pada papalayu. 
 





 Gambar 1 Kecapi Indung        Gambar 2. Kacapi Rincik   
 
Menurut fungsinya dalam mengiringi musik, kacapi dimainkan sebagai: 
1. Kacapi indung atau kacapi induk 
 Kacapi indung memimpin musik dengan cara memberikan intro, bridges, dan interlude, 
juga menentukan tempo. Untuk tujuan ini, digunakan sebuah kacapi besar dengan 18 
atau 20 dawai. 
2. Kacapi rincik atau kacapi anak 
Kacapi rincik memperkaya iringan musik dengan cara mengisi ruang antar nada dengan 
frekuensi-frekuensi tinggi, khususnya dalam lagu-lagu yang bermetrum tetap seperti 
dalam kacapi suling atau Sekar Panambih. Untuk tujuan ini, digunakan sebuah kacapi yang 
lebih kecil dengan dawai yang jumlahnya sampai 15. ( Wikipedia) kacapi menggunakan 
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Notasi dan Penalaan Kecapi  
Pelog degung Sunda Pelog Jawa 
1 (da) 6 
2 (mi) 5 
3 (na) 3 
4 (ti) 2 
5 (la) 1 
 
Tabel. 1  Notasi Kacapi  
 
Wllayah Nada Kacapi adalah dari frekwensi rendah ke frekwensi tinggi. 
  
Kacapi disusiakan atau tuned sesuai dengan panjang suling yaitu; 60 cm. Kalo dalam notasi barat atau 
diatonis adalah nada :  
54321 - A# B c# f f# 
 
 
Gambar 3. Tuning dan Notasi  
 
 





Gambar 5. Dimensi Kecapi  
 
 Sedangkan suling adalah sebuah jenis instrumen aerophone (tiup) yang terbuat dari 
bambu dengan lubang yang terdiri dari 4 lubang dan 6 lubang.Ukuran dan panjang dari suling 
tersebut menentukan tinggi rendahnya frekensi suling tersebut. Hal ini akan berpengaruh 
kepada nada dasar atau laras yang akan dinyanyikan oleh juru kawih (vocalis) ketika lagu 
tersebut diisi oleh syair artinya non instrumental. Suling terbuat dari bambu yang bernama 
tamiang yang terdiri dari  Sumber (lubang bagian atas), suliwer (tali yang dililitkan pada bagian 
atas suling serta lubang nada yakni lubang-lubang yang menghasilkan nada ketika ditiup. 
 
     
 
 
Gambar 6. Suling 
 
 





Gambar. 7. Notasi pada suling Sunda 
 
 
  Kacapi suling adalah bentuk musik Sunda yang berasal dari daerah Jawa Barat dengan 
menggabungkan beberapa instrumen berdawai dan instrumen tiup yang digabungkan dengan 
vocal yang berisikan lirik yang mendayu dayu dan melankolis. Ketika kedua unsur tersebut 
dimainkan yaitu kecapi sebagai alat musik utama dan dipadukan dengan suling maka 
dinamakan Kacapi Suling.  Ada tiga jenis kacapi yang biasa digunakan yaitu: kacapi rincik 
dengan range frekwensi paling tinggi, rincik dengan  frekwensi range suara yang lebih rendah 
dan kacapi indung.   
 Komposisi musik kacapi suling memiliki potongan-potongan instrumental yang 
dilakukan dalam dua skala yang berbeda; empat pertama dalam laras pelog menyampaikan 
suasana hati yang ringan, empat terakhir, dalam laras sorog lebih lambat dan serius. Pada 
perkembangan lainnya dimasukan unsur unsur tambahan seperti vocal dengan isi lirik lirik 
yang menyentuh dikenal dengan :  Tembang Sunda, atau Mamaos Cianjuran. Yaitu kesenian 
khas dari kota Cianjur sebelah barat kota Bandung yang menggambarkan kehalusan budi dan 





Kajian terdahulu yang pernah dibuat diantaranya :  
1. Efek Mozart dan Terapi Musik Dalam Kesehatan Efek Mozart dan Terapi Musik Dalam 
Kesehatan Oleh : Samuel Hakim, FK Universitas Indonesia Pengaruh musik klasik karya 
komponis Mozart yang dapat memberikan efek relaksasi dan therapi kesehatan.  
  
2. Refleksi Psikologi Musik Dalam Perilaku Masyarakat Sehari hari Oleh : Iswandi Dosen 
Jurusan Musik, Institut Seni Indonesia (ISI) Padang Panjang Email: 
iswandi_musik@isi_padangpanjang.ac.id 
Penelitian ini mengupas tentang efek psikologis musik terhadap pola kehidupan sehari hari 
pada masyarakat  





 Berdasarkan pemaparan di atas didapat hal yang menarik untuk dikaji tentang potensi 
musik kecapi suling latar belakang serta pengaruh nya bagi kesehatan terutama kesehatan 
mental dan proses terapi  dengan  rumusan masalah pada penelitian ini yaitu:  Mengetahui 





 Penelitian ini menggunakan metoda kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitik 
yang digunakan untuk menjelaskan gejala-gejala yang teramati selama proses penelitian 
mengenai bagaimana analisis potensi komposisi musik kecapi suling sebagai media terapi dan 
hasilnya terhadap efek psikologis yang dihasilkannya. Data diambil dari hasil wawancara 
dengan mahasiswa tingkat akhir prodi Bimbingan dan Konseling FKIP Universitas 
Muhammadiyah Tasikmalaya yang sedang mengalami kecemasan akademik akibat 
dihadapkan pada tugas akhir berupa skripsi dan beberapa praktek lapangan yang harus 
dilakukan.  
 Terdiri dari 15 orang mahasiswa, 8 perempuan dan 7 laki laki. Dengan treatmen 
diperdengarkannya 2 lagu komposisi instrumental kecapi suling yang berjudul Ayun Ambing 
dan Beber layar. Lagu “Ayun Ambing” adalah sebuah komposisi yang biasanya dipakai untuk 
menidurkan bayi ketika digendong oleh ibunya. Sedengkan lagu Beber Layar mempunyai 
makna ketika layar mulai terkembang dan siap mengarungi lautan kehidupan yang penuh 
dengan warna dan dinamika yang harus dihadapi. Kemudian data diolah dan divalidasi yang 
dianalisis dengan beberapa bahan kajian literatur dari sumber lainnya seperti buku literatur, 
jurnal dan internet.       
 
 
HASIL  ANALISIS  
 
 Berdasarkan  analisis data yang dilakukan setelah subjek diberikan treatmen berupa 
diperdengarkannya dua lagu Kecapi Suling yaitu Ayun Ambing dan Beber Layar pada 
mahasiswa yang sedang mengalami stress akademik berupa persiapan penulisan skripsi 
dimulai  dari pencarian ide penulisan, proposal, pemilihan pembimbing, disamping ada 
beberapa matakuliah yang bersifat praktikum dan lapangan yang memrlukan konsentrasi 
penuh, maka ada timbulah stress akademik akibat dari adanya kecemasan kecemasan yang 
timbul.   
 Istilah stres berasal dari bahasa latin, yaitu strictus yang berarti ketat atau sempit, dan 
berubah menjadi kata kerja stringere yang artinya”mengetatkan” (tighten). Dalam kamus 
psikologi, stres diartikan sebagai (ketegangan, tekanan, tekanan batin, tegangan, konflik). 
Suatu stimulus yang menegangkan kapasitas-kapasitas (daya) psikologis atau fisiologis dari 
suatu organisme. Sejenis frustasi, dimana aktifitas yang terarah pada pencapaian tujuan telah 
diganggu atau dipersukar, tetapi tidak terhalang-halangi; peristiwa ini biasanya disertai oleh 
perasaan waswas kuatir dalam pencapaian tujuan. 
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 Stress adalah suatu kondisi ketegangan fisik atau psikologis disebabkan oleh adanya 
persepsi ketakutan dan kecemasan. Stress adalah perasaan tidak enak, tidak nyaman, atau 
tertekan, baik fisik maupun psikis sebagai respon atau reaksi individu terhadap strsessor 
(stimulus yang berupa peristiwa, objek, atau orang) yang mwngancam, mengganggu, 
membebani, atau membahayakan keselamatan, kepentingan, keinginan, atau kesejahteraan 
hidupnya.(yusuf, 2004:93-94) 
 
 Hasil telaah tentang potensi musik terapi khususnya musik kecapi suling dengan 
membedah mengenai bagaimana musik kecapi suling  dapat memaksimalkan stimulus pada 
kesehatan melalui simpul syaraf dari frekwensi musik atau atau gelombang suara secara 
fisikawi dan susunan komposisi musikal nya yang khas, menyajikan perspektif teoritis kolektif 
dengan kajian interdisiplin, musikologi, sosiologi dan  psikologi   
 
  Musik Kacapi suling menggunakan notasi yang cenderung melankolis yang bersifat 
melismatis yaitu: menyanyikan satu suku kata menggunakan beberapa nada. Teknik vokalisasi 
ini dominan digunakan. Melismati juga bisa digunakan di gaya musik yang lain sebagai 
ornamen melodi untuk menggarisbawahi kata yang kuat atau memperkuat kata yang lemah. 
Hal ini secara musikal akan membuat efek yang mendayu dan seperti mengalun yang 
dinyanyikan oleh juru kawih dengan lirik yang cenderung puitis dan romantik yang berisikan 
petuah atau cerita cerita masa silam yang dengan balutan metafora dan bahasa Sunda yang 
tinggi terutama pada lagu kecapi suling buhun.   
 Pada zaman sekarang seni khususnya pada bidang seni musik makin beragam dan 
berkembang begitupun fungsi dan tujuannya seperti diungkap oleh Prof Sugiharto  
diantaranya : sebagai kesenangan, hiburan ( entertainment), dekorasi, penyembuhan, 
pendidikan moral, metoda pengajaran, penguatan ideologi, investasi, pencitraan politis, dsb. 
Seni yang difungsikan sebagai media penyembuhan dan kesehatan mental psikologi disebut 
juga terapi ekspresif yaitu : penggunaan seni, musik, tari atau  gerakan, drama, puisi (menulis 
kreatif), bermain, dalam konteks psikoterapi, konseling, rehabilitasi, atau perawatan 
kesehatan. Beberapa terapi ekspresif juga dianggap "kreatif terapi seni "-khususnya, seni, 
musik, tari /gerakan, drama, dan puisi / menulis kreatif menurut National Coalition of Creative 
Seni Asosiasi Terapi (2004), selanjutnya disingkat (NCCATA). Selain itu, terapi ekspresif kadang-
kadang disebut sebagai "pendekatan integratif" yaitu ketika hal ini digunakan dalam 
kombinasi pengobatan. (http://attinssi.blogspot.com/2014/01/ ). Seni pada dasarnya 
mempunyai karakteristik tertentu yang bersifat khas dan menstimulan otak dan perasaan 
yang ditangkap oleh sensitifitas inderawi yaitu :  
3. Menangkap realitas melalui Inderawi, Rasa dan Imaji  (‘Cognitio Sensitiva’ – A. 
Baumgarten) 
4. Obyek formalnya: keunikan, kompleksitas, dan keindahan realitas  yang dialami ( 
‘perfectio-complexus sui generis-pulchritude’ –  Baumgarten ) ( Sugiharto -2014) 
 
 Artikel ini merujuk pada pembahasan seni musik yang berfungsi sebagai terapetik atau 
media penyembuhan dan kesehatan khususnya kesehatan mental dan efek menenangkan. 
Sejak dahulu musik diyakini sebagai alat ritual penyembuhan kuno dan terapi kesehatan. 
Seperti Shamanisme yang melakukan ritual dengan nyanyian dan tarian yang didiringi dengan 
musik perkusi dan ramuan tertentu untuk mencapai peningkatan kesadaran yang lebih 
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tinggi.Terapi musik menurut American Association Terapi Musik (NCCATA, 2004c), 
adalah  penggunaan musik  untuk mempengaruhi perubahan positif dalam hal 





 Berdasarkan penelitian ini menunjukkan bahwa mendengarkan musik kecapi Suling  
memberi efek penurunan pada tingkat stres mahasiswa yang sedang mengalami stresss 
akademik ketika dihadapkan pada persiapan pembuatan skripsi dan tugas lapangan yang 
sedang dilakukan. Hal ini juga didukung oleh data kualitatif yang dianalisis dalam lembar 
instrumen apresiasi, evaluasi, dan wawancara dimana penurunan tingkat stres yang dirasakan 
oleh subjek mendapatkan treatmen mendengarkan musik Kacapi Suling.  Musik Kecapi Suling  
mempengaruhi tubuh, pikiran dan emosi, sehingga dapat memberikan ketenangan dan 
kedamaian ketika aktivitas mental meningkat sekaligus dapat mengurangi tekanan akibat 
keadaan stres (Trappe, 2012). 
 Mengacu pada paparan diatas ada beberapa hal yang mempengaruhi stress dan 
berdasarkan literatur tentang kesehatan bahwa detak jantung sangat mempengaruhi dari 
tingkat stress dan kesehatan mental psikologi seseorang Selera seseorang terhadap musik 
tertentu akan menimbulkan efek yang bervariasi.  Dalam hal penurunan tekanan darah diduga 
bahwa konsentrasi katekolamin plasma mempengaruhi pengaktifan simpatoadrenergik dan 
menyebabkan terjadinya pelepasan hormon-hormon stres. Mendengarkan musik dengan 
irama lambat akan mengurangi pelepasan katekolamin kedalam pembuluh darah, sehingga 
konsentrasi katekolamin dalam plasma menjadi rendah. Hal ini mengakibatkan tubuh 
mengalami relaksasi, denyut jantung berkurang dan tekanan darah menjadi turun (Muslim, 
2009; Saing,2007) 
 
 Dihasilkan suatu asumsi bahwa musik terapi khususnya musik kecapi suling dapat 
digunakan untuk membantu klien mendapatkan efek ketenangan dan relaksasi melalui , 
pendekatan psikodinamik akan melibatkan mendapatkan kesadaran masalah, pikiran, 
perasaan, sikap, dan sauasana psikologis.Kognisi musik adalah sebuah pendekatan 
interdisipliner untuk memahami proses mental yang mendukung perilaku musik, termasuk 
persepsi, pemahaman, ingatan, perhatian, dan pertunjukan. Teori kognitif mengenai cara 
orang memahami musik awalnya muncul di bidang psikoakustik dan sensasi, lalu seiring waktu 






 Setelah dilakukan tes yang dilakukan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa 
mendengarkan musik kacapi suling memberi efek relaksasi dan ketenangan. Hal ini juga 
didukung oleh data kualitatif yang dilaporkan subjek dalam lembar apresiasi, evaluasi, dan 
wawancara. Mahasiswa yang  mendapat perlakuan dengan mendengarkan musik kacapi suling 
merasa lebih nyaman, rileks , dan  tenang dan sebagian cenderung mengantuk. Hal ini 
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membuktikan bahwa musik Kacapi Suling dapat mempengaruhi sikap tubuh, pikiran dan 
emosi, dan memberikan efek ketenangan dan kedamaian ketika aktivitas mental meningkat 
sekaligus dapat mengurangi tekanan akibat keadaan stres akademik yang dihadapi oleh 
mahasiswa pada akhir studinya.  
 Menurut teori emosi dari Berlyne (Djohan, 2010) mengatakan, ketika seseorang 
mendengarkan musik, hal tersebut terkait dengan faktor seperti kompleksitas, familiaritas, 
dan kegemaran mendengar musik. Tingkat dimana suara musik terdengar familiar akan 
menentukan apakah musik yang dialami sebagai menyenangkan atau tidak Keadaan tersebut 
mempengaruhi bagian otak manusia yang berhubungan dengan proses emosional 
 Ketika mendengarkan musik kecapi Suling menyebabkan stimulasi aktivitas 
hipotalamus sehingga menghambat pengeluaran hormon corticotrophin-realising factor 
(CRF), menghambat kelenjar adrenal untuk mengeluarkan hormon kortisol, adrenalin, dan 
noradrenalin. Susunan frekwensi yang dihasilkan oleh bunyi dawai senar dari kacapi rincik 
yang cenderung lebih tinggi dan kacapi indung sebagai pusat resonansi suara mib=ddle low 
yang dibunyikan menghantarkan gelombang frekwensi melalui pendengaran dan 
menstimulan otak.  
 Gaya melismatis pada vocal yang dilantunkan untuk mempertegas suara vocal 
memberikan efek kelembutan dan melankolis.Musik kecapi suling mampu menstimulan kerja 
otak dan memberikan efek ketenangan dan relaksasi pada pendengarnya, bisa disimpulkan 
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Jakarta as other large cities is a place for cultures appear along with migrants to gather from 
various regions. Batavia as it is viewed in terms of history is a place of various cultural elements 
that enter and acculturate to characterize Betawi culture. The attractiveness of Jakarta, as the 
capital city, until now, has encouraged migrants from various regions to come, to settle and 
to influence each other in their daily lives.    
Betawi Cultural Art as an original art of Jakarta citizens is increasingly marginalized, along with 
the resignation of Jakarta indigenous people to the suburbs, such as to Depok, Sawangan, and 
so on. It becomes a joint obligation, especially for Jakarta residents to preserve the existence 
of Betawi culture. And to make its existence remains well known and fond of by the public, 
especially among the younger generation.  
The Ariah performance which was run in June 2013 was held to welcome the 486th 
commemoration of Jakarta city. The Ariah performance used the theme of Betawi cultural art 
as the performance identity. This study will focus on how the identity of Betawi cultural arts 
is applied in Ariah performances. 
This study uses the approach of cultural studies with interdisciplinary methods that will be 
analyzed in terms of history, culture and art.  
This study requires in raising anything that becomes the identity of Betawi culture especially 
through the art which is applied in Ariah performance. How Ariah performance can be fond of 
by the younger generation and can participate in introducing Betawi culture. 
 
KEYWORDS 
Identity, Betawi Culture, Performance Art, Ariah 




Performance arts are increasingly being shown especially in big cities such as Jakarta. 
Performance that uses the theme of art and culture is increasingly rare to be shown as the rise 
of entertainment world and the entry of foreign culture through the media of television, films, 
and social media. It makes younger generation tends to be less aware of their national culture.  
Identity according to the large Indonesian dictionary is a characteristic, or special condition, or 
identity. So that Jakarta's cultural identity is a characteristic or special condition / identity of the 
Jakarta culture. Jakarta culture or Betawi culture, as the cultural identity of Jakarta city, Betawi 
culture is an interesting one to study. It has received influence from various other nations which 
had arrived and influenced to each other with local cultures such as: Portuguese, Arabic, Dutch, 
and Chinese as it is viewed from its history.  
This study will focus on how the identity of Betawi cultural arts is raised in Ariah performance. 
The purpose is both to find out how the influence of foreign cultural elements influences Betawi 
culture, also to describe cultural construction that is arranged in Ariah musical performance as 
to become its identity and what kind of the identity of Betawi culture as to be represented in 
Ariah performance arts as well.    
 
LITERATURE REVIEWS 
According to Tajfel, 1981, in Tarakanita and Cahyono, 2013, p. 99, Ethnic Identity is a part of an 
individual self-concept which is derived from the knowledge or the information that he has 
about his group and the value and emotional attachment to the group within.   
According to Burke and Stets, social structure in humans and the relationship between them is 
evidenced by the existence of behavioral patterns when they interact to each other. The 
position in social structure has the characteristic of a consistent pattern in the behavior of 
people who occupy that position (Burke & Stats, 2009).  
The value which is contained in the group is known with the term of local wisdom. According 
to the director of Afri-Afya, Caroline Nyamai-Kisia (2010), in Tarakanita and Cahyono (2013) the 
definition of local wisdom is the ideas or the values, the local views that are wise, full of wisdom, 
good value in which is embedded and followed by the members of community.   
According to Keraf (2010: 369) local wisdom is all forms of knowledge, belief, understanding, 
or insight as well as customs or ethics that guide human behavior in life in ecological 
communities. This local wisdom is not only about the knowledge and understanding of 
indigenous people concerning humans and how good relations among humans, but also about 
the knowledge, understanding and customs of humans, nature and how relations among all the 
inhabitants of this ecological communities must be built. All of these traditional wisdoms are 
lived, practiced, taught and inherited from generations to which at the same time shapes the 
pattern of human daily behavior.  
According to Teezzi, et.al in (Ridwan, 2007), the end of this local wisdom sedimentation will 
become a tradition or religion. In our society, local wisdom can be found in songs, proverbs, 
praise, advice, slogans, and ancient books that are inherent in everyday behavior. It is usually 
reflected in people life habits in long time. Its sustainability will be reflected in long-lasting 
values and in certain prevailing community groups. These values become the guidance of 
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certain community groups which usually will become an inseparable part of life that can be 
observed through their daily attitudes and behavior. 
 
PROBLEM STATEMENTS 
The rise of globalization in various fields, including in the fields of art and culture, makes 
traditional art threatened to be abandoned by the younger generation, so that Betawi culture 
needs to be introduced. In the hope, that this preservation effort of Betawi culture can be 
maintained and continued by the young generation as the regional as well as the Indonesian 
identity. 
The existence of local wisdom and Betawi culture needs to be maintained and preserved, so 
that it remains known and fond of by the community. It is the obligation, especially for Jakarta 
citizens, to inherit the traditional art to the next generations. Preservation of Betawi culture is 
felt to be increasingly important as it is considered how the condition of Betawi cultural 
community is increasingly marginalized.  
 
METHODOLOGY 
In this study, the method is qualitative method by means of observation and literature study. 
Observations were made with observations of documentation from Ariah performance photo 
and video data. Field observations by conducting in-depth interviews with resource persons 
directly involved in Ariah production, such as Mrs. Atilah Soeryadjaya as producer, screenwriter 
and director, Mr. Jay Subiyakto as artistic director, and also with the committee involved in 
direct production. 
The Ariah performance was played 3 times for 3 consecutive days from 28 to 30 June 2013. The 
approach is interdisciplinary approach, which will review the objects studied in several fields 
such as: history, social and culture. The focus is on the application of Betawi culture in Ariah 
musical performances.   
 
Literature study from the Betawi Culture Art Profile book issued by the Department of Tourism 
and Culture of DKI Jakarta Province, as well as from several previous studies related to this 
research. 
 
RESULT OF ANALYSIS 
According to Castles, the history of Jakarta city is that the population in Batavia in 1673-1893 
was groups of Europeans and Indo Europeans, including Chinese half-breed, Mardjikers, Arabs 
and Moors, Javanese, groups of South Sulawesi, Balinese, Sumbawa, Ambon and Banda, 
Malays, Slaves ( Castles, 2007).  
In Batavia, the ethnic development followed its history. As a port city, Jakarta is a multi-ethnic 
city that serves as a melting pot. Living in a geographical environment that is close together and 
has intensive social contact has encouraged Jakarta residents to abandon their ethnic identity 
and forms new communal identity. 
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According to Soekiman, Batavia city was founded by Jan Pieterszoon Coen in 1619 (Soekiman, 
2014). Initially, it was the headquarters for trading partner ships or the Dutch East India 
Company, VOC (Vereenigde Oostindische Compagnie) which traded in Asia. During the 17th and 
18th centuries, Batavia became very diverse. It was consisted of various ethnicities and was 
socially divided into a hierarchy that refers to Dutch economic and political interests in Asia. 
The open employment opportunities had attracted the arrival of thousands of people from 
China mainland, Java inland and various parts of Nusantara/the archipelago. Based on its social 
background, Batavia populations are divided into four categories.   
1. Indigenous soldiers who were from various regions of Nusantara/the archipelago 
served in VOC military service. The first group was the soldiers from Ambon, then the 
soldiers from Makasar, Bugis and Bali. The second group was the slaves or former slaves 
who had been released. The name for the former slaves who had been released was 
Mardijker and most of them are from India. Mardijker used Portuguese Creole to 
communicate. Some of them lived in the city and others chose to live in Ommelandeen 
in the area around Rijwswijk fortress, near Angke. In addition, there were other slaves 
who were released from various ethnic groups in Indonesia (many slaves were imported 
from Sulawesi, Bali, Timor, Buton, Roti, or Sumbawa). 
2. The third group was free immigrants who were interested in coming to Batavia. They 
were from outside Indonesia, mostly from China. Chinese immigrants arrived because 
they were attracted by the rapid economic development in Ommelandeen. Chinese 
people worked various jobs such as trading to became carpenters, craftsmen; makers 
of brick, buildings, bridges and ships. Besides Chinese, they were Javanese who came 
from Banten, or the people who were from Mataram territory. 
3. The fourth group consisted of Europeans and Mestizos, Mestizos were the Christians 
whose fathers were from Europe and mothers were from Asians. In quantity, Europeans 
and Mestizos were minorities in Batavia and in Ommelandeen. In social, they occupied 
a high position, and in economy, they also played an important role. All positions in the 
institutions of the city government were in the hands of Europeans, so it was only 
natural that the interests of Europeans in Batavia and Ommelanden were always 
prioritized. 
From its history, it can be said that the local value of Betawi ethnic group was formed from a 
mixture of various cultures that entered and influenced to each other. In arts, the influence of 
other countries on the development of Betawi culture is: Portuguese, who were the first 
Europeans to come on Java Island in searching for spices. The heritage of Portuguese influence 
on Betawi culture in musical art is keroncong music, which is now known as Keroncong Tugu. 
The acculturation process of keroncong was that it was originally a combination of stringed 
musical instruments, gamelan and flute.  
Rebana and marawis are Betawi musical art that was influenced by Arabs who came to Java 
Island by trading activities. Marawis is one type of band band. With percussion as the main 
musical instrument (Saputra & Nurzain, 2009). There are three musical instruments used, 
namely closed tambourine and kendang, hadir (large percussion), and tepok boards. 
The Dutch influence on Betawi musical art is tanjidor music which consists of musical 
instruments: clarinet, piston, trombone, tenor saxophone, bass saxophone, drums, cymbals, 
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and membranophones. Tanjidor musical is used to escort the procession of Betawi brides.  
Other nations that had influenced on Betawi Culture are Chinese. The arrival of Chinese people 
to Java Island in the 17th century was for the purpose of working or trading. They were invited 
by Dutch East Indies trade partnership to migrate to Indonesia. Mixed marriages between 
Chinese and indigenous people were commonly called peranakan/half-breed. It was because 
many Chinese men who migrated to Batavia married local women to produce a culture 
combination of Chinese and local Javanese and other indigenous traditions. Peranakan/half-
breed culture greatly influences Betawi culture at marriages, music, dance and cuisine. In this 
case, both cultures influence to each other. Chinese culture absorbs local culture and vice versa 
(n.d., Jakarta-tourist.go.id)  
 
Figure 1, Betawi bridal costume 
Source: www.bajutradisionals.com 
 
Betawi bridal costume adopts Chinese tradition. It is red boarder outfit which is decorated by 
head accesories with golden tassel. Other art that have Chinese influence is Lenong Betawi. It 
is a theatrical art that has been known since the 20th century. Lenong is the development result 
of gambang rancag speech theater. We can find the elements of Chinese culture in Lenong on 
the escort music in the form of gambang kromong. The performance begins with mars rhythmic 
song. The musical instruments in gambang kromong are: boning, kendang, kempur kecrek, and 
gong which are indigenous elements (Syamsudin Rachmat, 1996)  
 
Figure 2, Gambang Kromong 
Source: www.jakarta.go.id (2017) 
 
Musical instruments with Chinese culture elements are found in the use of tahyan string tools 
in the form of small rebab, kongahyan and sukong in the form of large rebab. The wind 
instruments are: trumpet, flute and accordion. There is other gambang kromong called 
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gambang kromong combination or also called modern kromong xylophone. It is because the 
composition of original musical instruments was added or combined with western musical 
instruments, such as guitars, melodic guitars, bass, organs, saxophone, drums and so on 
(Saputra & Nurzain, 2009). 
The fields of dancing art that are influenced by Chinese culture are topeng dance, yapong 
dance, silat dance, and nyai dance 
 
 
Figure 3, Topeng dance 
Source: (Pemda DKI Jakarta, 2014).  
 
 
Figure 4, Lenggang Nyai dance 
Source: (Pemda DKI Jakarta, 2014) 
Lenggang nyai dance is inspired by the story of nyai Dasima, as well as other Betawi dances, 
lenggang nyai dance is also escorted by gambang kromong music. As it is seen in terms of 
the costumes which are worn, lenggang nyai dance is full of Chinese culture nuances. It is 
known from the bright colors in the costume, as well as the appearance of the head 
accesories that are identical to Chinese culture (Ahmadibo, Indonesia Kaya, 2016).  
 
DISCUSSION 
Ariah performance arts 
Ariah performance art which was played on Monas court is the performance that combines 
Betawi culture in a contemporary way. The efforts to raise local traditions are important as the 
efforts to preserve the diversity of Indonesian cultural richness. Ariah performance, which was 
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exhibited on June 28th-30th, 2013, was held to welcome the 486th commemoration of Jakarta 
city. It was an initiative of DKI Jakarta governor, Mr. Joko Widodo. 
Ariah performance which is played on Monas court is colossally packed with an outdoor stage 
measuring 70 meters long and 10 meters high. It involved hundreds of dancers and musicians. 
The contemporary appearance used video mapping, lasers, fireworks, and magnificent 
orchestral music. 
The influence of Betawi culture in Ariah 
Ariah performance takes Betawi cultural tradition as the background. It is started from the 
theme of the story which was based on the historical record of the rebellion in Tambun, Bekasi 
in 1869. Ariah was adopted from a Betawi folklore which was used to raise stories that are 
found in the community. It is continued to be preserved as transitional wealth and also 
functions as a medium for conveying a message of kindness, inheritance of value and also 
entertainment.  
Ariah story told about a poor but beautiful virgin girl from a village. Ariah was usually also called 
Arie, the second child of Mak Emper. Ariah had an elder sister. When they were little, his father 
passed away. It was the old custom of Betawi people that the rich should help the poor. A rice 
merchant in Kramat village who had large rice field invited Mak Emper and her two daughters 
to live in at the side of his house. As the days passed by, Ariah grew more beautiful which made 
the merchant wanted to propose to her even though he had wife. Meanwhile Ariah had a lover, 
named Juki, a martial arts expert who used to teach Ariah and her friends the martial arts of 
pencak silat. A Chinese merchant, named Tambahsia also wanted Ariah by sending his 
bodyguards. On one occasion, when Ariah was alone, she was intercepted by a bodyguard of 
Tambahsia. She tried her best to maintain her pride with her martial arts skills. But this 
unbalanced fight ended tragically with Ariah's death. 
 
Figure 5, Topeng Dance in Ariah 
Source: (Suryajaya, 2013) 
Ariah performance that promotes Betawi culture is seen in the design of costume designs by 
using typical clothing of Betawi.  
Ariah promotes musical art of typical Betawi, gambang kromong and keroncong. Besides, 
Lenong Betawi, it is theatrical art with a comedy touch. Betawi cultural arts that are applied in 
Ariah performances include: topeng dance, lenong, gambang kromong, pencak silat, 








Ariah musical performance which was played on Monas court had been successful in raising 
Betawi culture. Its background music as the dance escort, singing, lifted the musical art of 
gambang kromong, keroncong. Topeng dance and yapong dance are the characteristic of 
Betawi dances. This study is important because it proves that Betawi culture still exists in Jakarta 
city. This performance was witnessed by the audiences with a diverse age range. Betawi culture 
as the characteristic of Jakarta city had been shown and played to the children and young 
people. It was very interesting that traditional culture in Ariah is exhibited with a contemporary 
look. The young generation who have become accustomed to the foreign entertainment and 
the social media with all its modern appearance will feel familiar. 
According to Barker, culture is art as well as the values, norms and symbolic objects of daily life. 
While culture is related to tradition and social reproduction, it is also a matter of creativity and 
change (Barker, 2011). 
Ariah is Betawi art with the content that is full of traditional elements in terms of story, dance, 
musical, but it is packed with creativity, stage performance, costumes, lighting, special effects, 
and full of contemporary elements. 
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PEMBENTUKAN KARAKTER ANAK DENGAN BERNYANYI PADA  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 
KETRINA TIWERY 




Abstrack. Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada 
anak-anak sejak lahir sampai dengan enam tahun yang dilakukan melalui pemberian 
rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan 
rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Anak usia dini 
merupakan individu yang berbeda, unik dan memiliki karakteristik tersendiri sesuai dengan 
tahapan usianya. Masa usia dini (0-6 tahun) merupakan masa keemasan (golden age) dimana 
stimulasi seluruh aspek perkembangan berperan penting untuk tugas perkembangan 
selanjutnya. Pembelajaran pada anak usia dini dengan menggunakan prinsip belajar bermain 
dan bernyanyi. Bermain adalah salah satu cara untuk melatih anak konsentrasi karena anak 
mencapai kemampuan maksimal ketika terfokus pada kegiatan bermain dan bereksplorasi 
dengan mainan. Bernyanyi membuat suasana belajar menjadi riang dan bergairah sehingga 
perkembangan anak dapat distimulasi secara lebih optimal. Oleh karenanya, melalui kegiatan 
bernyanyi diharapkan anak dapat memahami dan memaknai pesan moral yang disampaikan, 
yang nantinya dapat berpengaruh terhadap karakter dan kepribadian serta tingkah laku anak 
tersebut. 
Kata Kunci : Pendidikan, Anak Usia Dini, Karakter, Bernyanyi. 
PENDAHULUAN 
Pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting bagi perkembangan dan 
perwujudan diri seseorang terutama bagi pembangunan bangsa dan negara. Usia lahir sampai 
dengan memasuki pendidikan dasar merupakan masa keemasan sekaligus masa kritis dalam 
tahap kehidupan manusia yang akan menentukan perkembangan karakter anak selanjutnya. 
Pendidikan anak usia dini merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan yang 
menitik beratkan pada peletakan dasar ke arah pertumbuhan dan perkembangan fisik 
(koordinasi motorik halus dan kasar), kecerdasan (daya pikir, daya cipta, kecerdasan emosi, 
kecerdasan spiritual), sosio emosional (sikap dan perilaku serta agama) bahasa dan 
komunikasi, sesuai dengan keunikan dan tahap-tahap perkembangan yang dilalui oleh anak 
usia dini. 
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Menurut Direktorat PAUD (2002: 8) Pendidikan anak usia dini adalah pendidikan yang 
berfungsi membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani peserta didik yang 
dapat dilakukan di dalam maupun di luar keluarganya. Hal senada juga terdapat dalam UU 
Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 Pasal 1 ayat 14, Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya 
pembinaan yang ditujukan kepada anak-anak sejak lahir sampai dengan enam tahun yang 
dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan 
perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan 
lebih lanjut. Lebih lanjut UU No. 20 Tahun 2003 Pasal 28 menyebutkan bentuk-bentuk 
pendidikan anak usia dini diantaranya: Pertama, Pendidikan anak usia dini diselenggarakan 
sebelum jenjang pendidikan dasar. Kedua, Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan 
melalui jalur pendidikan formal, nonformal, dan/atau informal. Ketiga, Pendidikan anak usia 
dini pada jalur pendidikan formal berbentuk Taman Kanak-Kanak (TK), Raudatul Athfal (RA), 
atau bentuk lain yang sederajat. Keempat, Pendidikan anak usia dini jalur pendidikan 
nonformal berbentuk Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), atau bentuk lain 
yang sederajat. Kelima, Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan informal berbentuk 
pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan (Susilawati, 2014). 
Sebagai bukti kepedulian pemerintah terhadap pendidikan anak usia dini dapat 
diamati pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 yang di dalamnya memuat tentang rumusan 
pendidikan anak usia dini yang tercakup dalam Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 ayat 14 
yang dinyatakan bahwa: 
“ Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya peminaan yang ditujukan kepada anak 
sejak lahir sampai usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan 
untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki 
kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut”. 
Pada masa awal perkembangan anak, kehadiran pendidikan diharapkan dapat 
membentuk keterampilan anak serta karakter yang baik lewat metode yang digunakan dalam 
pembelajaran. Metode pembelajaran anak usia dini merupakan cara-cara atau teknik yang 
digunakan agar tujuan pembelajaran tercapai. Kalau model pembelajaran merupakan 
pendekatan umum dalam satu proses pembelajaran dan biasanya dalam satu proses 
pembelajaran menggunakan satu model, sedangkan metode adalah langkah teknisnya dan 
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dapat menggunakan lebih dari satu metode disesuaikan dengan model pembelajaran yang 
digunakan serta kebutuhan anak ketika pembelajaran berlangsung. 
Dalam penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, metode pembelajaran yang 
digunakan adalah salah satu metode yang didalamnya dapat membentuk segala hal yang 
berkaitan dengan pertumbuhan anak, berbagai metode digunakan oleh para pendidik 
diantarnya adalah metode bernyanyi yang pada hakekatnya metode ini mendukung dalam 
proses perkembangan anak usia dini. 
Susilawati mengatakan bahwa pembelajaran yang berorientasi pada perkembangan 
mengacu pada tiga hal penting, yaitu: 1) berorientasi pada usia yang tepat, 2) berorientasi 
pada individu yang tepat, dan 3) berorientasi pada konteks social budaya. Pembelajaran yang 
berorientasi pada perkembangan harus sesuai dengan tingkat usia anak, artinya pembelajaran 
harus diminati, kemampuan yang diharapkan dapat dicapai, serta kegiatan belajar tersebut 
menantang untuk dilakukan anak di usia tersebut. Manusia merupakan makhluk individu. 
Perbedaan individual juga harus manjadi pertimbangan guru dalam merancang, menerapkan, 
mengevaluasi kegiatan, berinteraksi, dan memenuhi harapan anak. Selain berorientasi pada 
usia dan individu yang tepat, pembelajaran berorientasi perkembangan harus 
mempertimbangkan konteks sosial budaya anak. Untuk dapat mengembangkan program 
pembelajaran yang bermakna, guru hendaknya melihat anak dalam konteks keluarga, 
masyarakat, faktor budaya yang melingkupinya (Susilawati, 2014). 
Pembelajaran pada anak usia dini dengan menggunakan prinsip belajar bermain dan 
bernyanyi. Bermain adalah salah satu cara untuk melatih anak konsentrasi karena anak 
mencapai kemampuan maksimal ketika terfokus pada kegiatan bermain dan bereksplorasi 
dengan mainan. Bernyanyi membuat suasana belajar menjadi riang dan bergairah sehingga 
perkembangan anak dapat distimulasi secara lebih optimal. 
Oleh karenanya, melalui kegiatan bernyanyi diharapkan anak dapat memahami dan 
memaknai pesan moral yang disampaikan, yang nantinya dapat berpengaruh terhadap 
karakter dan kepribadian serta tingkah laku anak tersebut. Fungsi yang dapat diterima secara 
langsung yakni sebagai media ekspresi diri, media komunikasi, media bermain dan 
menyalurkan minat dan bakat anak tersebut. Kegiatan bernyanyi yang sering dilakukan untuk 
anak usia dini adalah kegiatan bernyanyi aktif, karena bernyanyi berkaitan dengan ekspresi 
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diri, pengembangan bahasa dan intelektual, hubungan sosial serta kreatifitas, dimana semua 
itu menjadi prinsip dari aspek aspek pengembangan dalam diri anak tersebut. 
 
Tinjauan Literatur 
Pendidikan Anak Usia Dini 
Anak usia dini merupakan individu yang berbeda, unik dan memiliki karakteristik 
tersendiri sesuai dengan tahapan usianya. Pada masa ini stimulasi seluruh aspek 
perkembangan memiliki peran penting untuk tugas perkembangan selanjutnya. Sel-sel tubuh 
anak usia dini tumbuh dan berkembang sangat pesat, pertumbuhan otak pun sedang 
mengalami perkembangan yang sangat luar biasa, demikian halnya dengan pertumbuhan dan 
perkembangan fisiknya (Mulyasa, 2012). 
Anak usia dini merupakan individu yang berbeda, unik dan memiliki karakteristik 
tersendiri sesuai dengan tahapan usianya. Masa usia dini (0-6 tahun) merupakan masa 
keemasan (golden age) dimana stimulasi seluruh aspek perkembangan berperan penting 
untuk tugas perkembangan selanjutnya. Artinya pada masa ini anak mampu merekam dan 
mempelajari apa yang diajarkan oleh pendidik. Masa awal kehidupan anak merupakan masa 
terpenting dalam rentang kehidupan seorang anak. Pada masa ini pertumbuhan otak sedang 
mengalami perkembangan yang sangat pesat, begitupun dengan perkembangan fisiknya 
(Trianto, 2011). 
Pendidikan anak usia dini adalah merupakan upaya pembinaan yang ditujukan kepada 
anak sejak lahir sampai usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian stimulus 
pendidikan agar membantu perkembangan, pembentukan baik jasmani maupun rohani 
sehingga anak memilki kesiapan memasuki pendidikan yang lebih lanjut. Pendidikan anak usia 
dini merupakan pendidikan yang paling mendasar dan menempati kedudukan sebagai golden 
age dan sangat strategis dalam pengembangan seumber daya manusia.  
 
Yuliani mengatakan bahwa Pendidikan Anak Usia Dini merupakan salah satu jenjang 
pendidikan untuk mulai membentuk watak dan karakter anak. Pendidikan Anak Usia Dini 
adalah suatu pemberian upaya untuk menstimulasi, membimbing, mengasuh, dan pemberian 
kegiatan pembelajaran yang akan menghasilkan kemampuan dan keterampilan anak. Lebih 
lanjut, Yuliani Nurani mengatakan bahwa anak merupakan pribadi yang unik dan melewati 
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berbagai tahapan perkembangan kepribadian. Lingkungan yang diupayakan oleh pendidik dan 
orang tua hendaknya dapat memberikan kesempatan pada anak untuk mengeksplorasi 
berbagai pengalaman dan berbagai suasana dengan memperhatikan keunikan anak-anak 
serta disesuaikan dengan tahapan perkembangan anak. Pendidikan Anak Usia Dini bertujuan 
untuk mengembangkan seluruh potensi anak (the whole child) agar kelak dapat berfungsi 
sebagai manusia yang utuh sesuai dengan falsafah bangsa (Yuliani Nurani, 2009a). 
Bernyanyi 
Bernyanyi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya mengeluarkan suara bernada 
atau berlagu (dengan lirik atau tidak) (Depdiknas, 2011). Adapun nyanyian yang diistilahkan 
juga dengan lagu adalah komponen musik pendek yang terdiri atas perpaduan lirik dan 
lagu/nada. Dalam lirik terdapat susunan kata-kata yang mengandung arti/ makna tertentu. 
Makna yang terdapat dalam sebuah nyanyian berbeda-beda sesuai tujuan dibuatnya nyanyian 
tersebut. Selanjutnya makna yang ada dapat digunakan untuk melakukan sugesti, persuasi dan 
memberikan nasehat. Kemampuan mempengaruhi sebuah lirik lagu terjadi karena pengarang 
lagu menyampaikan ide dan gagasan melalui kata ataupun kalimat yang bisa menimbulkan 
sikap dan perasaan tertentu. 
Hirmaningsih (dalam http://bintangbangsaku.com/artikel/.bernyanyi,) berpendapat 
bahwa terdapat dua bentuk kegiatan bernyanyi yang dilakukan anak, yang pertama adalah 
bernyanyi pasif dimana anak hanya mendengar suara nyanyian dan menikmatinya, tanpa 
terlibat secara langsung dalam kegiatan nyanyian, dan yang kedua bernyanyi aktif dimana 
anak melakukan secara langsung kegiatan bernyanyi, baik bernyanyi sendiri, mengikuti, 
maupun berkelompok. 
 
Menurut Nurita (dalam Kusumawati, 2013) dalam bernyanyi lagu anak juga 
mengajarkan suatu budi pekerti yang memberikan pengaruh baik dalam pertumbuhan 
mereka. Dengan kata lain, dampak positif dalam lagu anak yang mengajarkan tentang suatu 
tindakan sopan santun dapat mempengaruhi pikiran, jiwa dan raga mereka sebab lagu anak 
yang tepat dapat mencakup semua aspek tujuan pembelajaran pada anak. Beberapa aspek 
tujuan pembelajaran yang terdapat pada lagu anak yang mengajarkan budi pekerti adalah:  
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1. Aspek kognitif atau pemahaman dan pemikiran mereka terhadap pengetahuan 
tentang tingkah laku terpuji. 
2. Aspek afektif yang menekankan pada pengaruh lagu anak terhadap emosi atau 
perasaan serta prilaku mereka. 
3. Aspek psikomotorik yakni kemampuan mereka dalam berprilaku sopan santun, yang 
tercermin dalam keterampilan berkomunikasi verbal atau non verbal sesuai dengan 
keadaan dan situasi.  
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa bernyanyi merupakan suatu kegiatan 
membaca dan membunyikan nada-nada dengan suara manusia yang dapat mengeskpresikan 
diri, mengembangkan bahasa dan intelektual, hubungan sosial serta kreatifitas, dimana semua 
itu menjadi prinsip dari aspek aspek pengembangan dalam diri anak tersebut. Bernyanyi 
adalah suatu proses pembelajaran untuk memberikan kesempatan untuk mengembangkan 
rasa keindahan pada diri siswa dengan mengalami dan menghayati bunyi ungkapan nyanyian 
itu sendiri. Rasa terhadap keindahan ini memberi kesadaran kepada siswa bahwa bernyanyi 
itu adalah bagian dari kehidupan. Bernyanyi dapat mengembangkan kepekaan anak terhadap 
lingkungannya, dan anak dapat menghargai serta menikmati lagu tidak hanya menurut selera 
intelektualnya, tetapi juga melalui selera seninya. 
 
Pendidikan Karakter 
Karakter menurut Simon Philips (dalam Fatchul Mu’in, 2016) adalah kumpulan tata 
nilai yang menuju pada system, yang melandasi pemikiran, sikap, dan perilaku yang 
ditampilkan. Sedangkan, Doni Koesoema memahami bahwa karakter sama dengan 
kepribadian. Kepribadian dianggap sebagai ciri, atau karakteristik, atau gaya, atau sifat khas 
dari diri seseorang yang bersumber dari bentukan-bentukan yang diterima dari lingkungan, 
misalnya keluarga pada masa kecil, juga bawaan sejak lahir (Doni Koesoema A, 2010). 
Foerster (dalam Sutardjo Adisusilo, 2011) mengemukakan bahwa karakter adalah 
sesuatu yang mengkualifikasi seorang pribadi. Karakter menjadi identitas, menjadi ciri, 
menjadi sifat yang tetap, yang mengatasi pengalaman kontingen yang selalu berubah. Jadi 
karakter adalah seperangkat nilai yang telah menjadi kebiasaan hidup sehingga menjadi sifat 
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tetap dalam diri seseorang, misalnya kerja keras, pantang menyerah, jujur, sederhana, dan 
lain-lain. Dengan karakter inilah kualitas pribadi seseorang diukur. 
Daniel Goleman yang terkenal dengan bukunya Multiple Intelligences, dan Emotional 
Intelligence, menyebutkan bahwa pendidikan karakter merupakan pendidikan nilai, yang 
mencakup Sembilan nilai dasar yang saling terkait, yaitu (a) Resonsibility/tangung jawab, 
(b)Respect/rasa hormat, (c) Fairness/keadilan, (d) Courage/keberanian, (e) Honesty/kejujuran, 
(f) Citizenship/rasa kebangsaan, (g) Self-dicipline/disiplin diri, (h) Caring/peduli, dan (i) 
Perseverance/ketekunan. Jika pendidikan nilai berhasil menginternalisasikan kesembilan nilai 
dasar tersebut dalam diri peserta didik, maka dalam pandangan Daniel Goleman akan 
terbentuk seorang pribadi yang berkarakter. Dalam pandangannya pendidikan nilai atau 
karakter amat penting sebab menurut hasil penelitiannya, keberhasilan atau sukses hidup 
seseorang itu 80% ditentukan oleh karakternya (kecerdasasan emosional, kecerdasan social, 
dan kecerdasan spiritual) dan hanya 20% ditentukan oleh kecerdasan intelektualnya (Sutardjo 
Adisusilo, 2011). 
Agar implementasi pendidikan karakter di sekolah dapat terlaksana dengan baik dan 
dapa membentuk karakter peserta didik seperti yang diharapkan, maka materinya harus jelas 
dan dimengerti oleh guru (pendidik). Dengan demikian, setiap pendidik dapat memasikkan 
materi tesebut dalam setiap tujuan pelajarannya.  
Materi pendidikan karakter menurut Pusat Kurikulum Kementerian Pendidikan 
Nasional Tahun 2011 mencakup aspek-aspek religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, 
kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, 
menghargai prestasi, bersahabat atau komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli 
lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab (Zamroni, 2011). 
Dengan tersusunnya materi pendidikan karakter oleh Kemendiknas tersebut, maka 
setiap pendidik di setiap jenjang pendidikan dapat menyelerasakan tujuan pembelajarannya 
agar pembentukan karakter dapat terbentuk sesuai dengan tingkat jenjang pendidikan 
masing-masing. Namun perlu disadari bahwa dalam setiap pembelajaran belum tentu dapat 
mengakomodasikan setiap butir materi pendidikan karakter yang telah diuraikan. Jadi butir-
butir materi yang belum terakomodasi tersebut dapat disisipkan pada pembelajaran-
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pembelajaran selanjutnya. Selain itu, dalam implementasi dan pelaksanaan pendidikan 
karakter tersebut juga diperlukan strategi yang baik dan tepat.  
Salah satu pembentukan karakter pada PAUD akan dapat terakomodasi melalui 
bernyanyi. Hal ini akan terlaksana tanpa peserta didik (siswa) menyadarinya. Dalam 
prosesnya, peserta didik bernyanyi disertai dengan gerakan-gerakan sesuai dengan irama dan 
musiknya. Pada kondisi ini anak-anak akanmengalami perkembangan baik fisik maupun 
jiwanya, karena dengan bernyanyi sambil bergerak tersebut otot-otot semakin kuat serta 
imajinasi anak semakin terlatih. Di samping itu, dalam bernyanyi bersama-sama sambil 
bermain dan menirukan gerakan-gerakan sesuai tema lagunya, anak-anak akan dibiasakan 
bertindak disiplin, jujur, mandiri, bersahabat, komunikatif, peduli sosial, saling menghargai, 
saling toleransi, peduli lingkungan, dan memiliki tanggung jawab. 
Pembentukan Karakter dengan Bernyanyi 
Pendidikan merupakan bentuk investasi sumber daya manusia untuk pembangunan 
masa depan. Becker (dalam Rifa’i 2004:6, Kasmidjo 2008) menyatakan bahwa pendidikan 
merupakan investasi pembangunan yang tidak kalah pentingnya dibandingkan dengan 
investasi di bidang lainnya. Anak yang memperoleh pendidikan berkulaitas akan mampu 
mengaktualisasikan seluruh potensinya secara optimal yang pada akhirnya dapat menjadi 
pelaku ekonomi produktif sumber daya yang dimiliki oleh suatu negara, bukan saja menjadi 
aset yang didayagunakan untuk menggali dan memanfaatkan seluruh potensi alam dan 
lingkungannya secara produktif, kompetitif dan mampu bersaing di pasar global.  
 
Investasi di bidang pendidikan akan memberi dampak yang lebih besar bagi kemajuan 
bangsa dan negara. Apalagi pendidikan yang berkualitas itu diberikan sejak anak usia dini. 
Wilson (dalam Kasmidjo 2008) mengatakan bahwa kunci utama keberhasilan pendidikan pada 
anak terletak pada kualitas pendidikan yang diselenggarakan sejak usia dini. Perlakuan yang 
ideal dalam mendidik anak usia dini diwujudkan melalui bentuk merawat, memelihara, 
membimbing, dan bermain. Perlakuan positif jika tindakan pendidikan yang dilakukan 
disesuiakan dengan situasi dan kondisi perkembangan usia anak. Tindakan positif diungkapkan 
dalam bentuk tindakan dari ucapan yang beralasan, mendorong, konsisten, menyejukkan, 
peduli, rileks, dan bertanggung jawab terhadap anak. Adapun tindakan negatif yang tidak 
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wajar untuk anak adalah tindakan orang tua atau pendidik yang disesuaikan dengan dirinya 
sendiri. 
Upaya untuk membentuk anak yang bermartabat dan memiliki karakter dapat 
dilakukan sejak usia dini yaitu melalui Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Selain itu, pada level 
pendidikan ini, anak juga mulai diperkenalkan pada hal bersosialisasi dengan orang lain. 
Sebagai contoh, ini terjadi ketika anak memasuki sekolah di hari pertama. Pada masa tersebut 
anak cenderung tidak ingin ditinggal baik oleh ibunya ataupun orang yang mengantarnya ke 
sekolah. Kondisi ini menunjukkan bahwa anak belum memiliki keberanian untuk mengenal 
orang lain yang baru ditemuinya, dan setelah beberapa hari kondisi tersebut berlangsung, 
lambat laun anak mulai merasa memiliki rasa berbagi dan rasa kebersamaan dengan teman 
lainnya. 
Pendidikan karakter seharusnya diberikan pada anak sedini mungkin. Salah satu cara 
untuk membentuk karakter anak-anak adalah dengan bernyanyi memperkenalkan lagu anak-
anak yang bermuatan nilai-nilai positif dan pesan moral di dalamnya. Nilai moral yang 
disisipkan dalam lirik lagu anak-anak ini dimaksudkan untuk mendidik perkembangan psikologi 
seorang anak. Menurut penelitian yang telah dikembangkan, mendidik seorang anak melalui 
lagu akan lebih efektif karena melalui musikakan lebih mudah diinterpretasi oleh otak 
anakserta akan cenderung bertahan lebih lama dalam ingatannya. Anak-anak akan lebih 
mudah belajar mengenal benda, bentuk, warna, binatang, membaca, berhitung dan berbagai 
pengetahuan tentang dunia luar melalui lagu. 
 
Penulisan ini difokuskan pada persoalan pembentukan karakter dengan bernyanyi 
pada anak usia dini. Secara teoretis pendidikan karakter pada anak usia dini mestinya 
diselenggarakan dengan tetap mengindahkan prinsip-prinsip penyelenggaan pendidikan yang 
sesuai dengan jenjang umur dan jenjang pendidikannya. Pada anak usia dini prinsip 
penyelenggaraan pembelajarannya adalah: “Bermain sambil belajar dan belajar seraya 
bermain”. Prinsip ini selaras dengan pandangan Frobel sebagaimana dikutip Marta Cristianti 
(dalam http://marthachristianti.wordpress.com) yang mengatakan bahwa bermain sangat 
penting dalam belajar. Belajar berkaitan dengan proses konsentrasi. Orang yang mampu 
belajar adalah orang yang mampu memusatkan perhatian.  
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Bermain adalah salah satu cara untuk melatih anak konsentrasi karena anak mencapai 
kemampuan maksimal ketika terfokus pada kegiatan bermain dan bereksplorasi dengan 
mainan. Salah satu metode yang sering digunakan adalah metode bernyanyi. Bernyanyi 
membuat suasana belajar menjadi riang dan bergairah sehingga perkembangan anak dapat 
distimulasi secara lebih optimal, karena pada prinsipnya, tugas lembaga PAUD adalah untuk 
mengembangkan seluruh aspek dalam diri peserta didik, meliputi fisik-motorik, sosial, 
emosional, intelektual, bahasa dan seni, serta moral dan agama. 
        Anak cenderung menyukai kegiatan yang menyenangkan bagi dirinya. Oleh karena 
itu, guru harus menciptakan suasana menyenangkan dalam proses pembelajaran untuk anak 
khususnya anak usia dini dengan strategi, metode, materi dan media menarik serta mudah 
diikuti anak. Bernyanyi adalah salah satu solusi yang harus diterapkan guru untuk 
penyampaian materi yang berkaitan dengan tujuan pengembangan karakter anak. Melalui 
kegiatan bernyanyi, guru lebih mudah berkomunikasi dengan anak, dan anak lebih mudah 
memahami serta memaknai pesan-pesan yang disampaikan guru. 
Laporan Masalah 
Kenyataan yang terjadi adalah masih banyak anak yang sulit mengekspresikan diri, 
tidak berkomunikasi dengan baik, dan sulit bersosialisasi serta minim dalam berkreatifitas. 
Proses pembelajaran lebih ditekankan pada pengetahuan tentang bagaimana anak bisa 
mengenal huruf, menggambar, serta berinteraksi dengan lingkungannya, sedangkan terhadap 
aktifitas musik, guru hanya mengajak bernyanyi bersama sambil bertepuk tangan tanpa 
mengekspresikan diri mereka ketika sedang beryanyi, guru tidak menjelaskan makna lagu-lagu 
yang dinyanyikan sehingga anak hanya bernyanyi berdasarkan perintah dari guru, disamping 
itu nyanyian yang dinyanyikan hanya berdasarkan nyanyian yang diketahui oleh guru sehingga 
pengetahuan anak terhadap nyanyian-nyanyian yang lain (misalnya nyanyian nasional) sangat 
terbatas. 
Fenomena menarik yang terjadi adalah, anak tidak memahami nilai-nilai yang 
terkandung dalam nyanyian yang sering dinyanyikan dalam proses pembelajaran, anak 
bernyanyi berdasarkan rutinitas yang biasanya dilakukan setiap hari sehingga karakter anak 
yang harusnya diwujudkan melalui nyanyian dalam pendidikan usia dini tidak nampak. Anak 
benyanyi berdasarkan perintah guru dan terlihat sangat kaku karena anak tidak 
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mengekspresikan diri mereka ketika sedang bernyanyi, ada anak yang tidak beryanyi sama 
sekali karena malu, bahkan ada anak yang suka menganggu teman ketika sedang bernyanyi. 
Metodologi 
Penelitian dengan judul Pembentukan karakter anak dengan bernyanyi pada 
pendidikan anak usia dini adalah studi kualitatif yang berada dalam wilayah kajian pendidikan 
musik. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kulitatif, Moleong (Lexi J. 
Moeloeng, 1984) mengatakan: “Metode Kualitatif ini digunakan karena beberapa 
pertimbangan, yang pertama: menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila 
berhadapan dengan kenyataan ganda, kedua: metode kulitatif menyajikan secara langsung 
hakekat hubungan antar peneliti dan informan, dan ketiga: metode kulitatif  ini lebih peka dan 
lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap 
pola-pola yang dihadapi. Pada penelitian kualitatif, teoritis dibatasi pada pengertian: suatu 
pernyataan sistematis berkaitan dengan seperangkat proposisi yang berasal dari data  dan 
diuji kembali secara empiris”. 
Berdasarkan berbagai pengertian penelitian kualitatif di atas, maka dapat ditarik suatu 
kesimpulan bahwa metode penelitian kualitatif merupakan penelitian yang didasarkan pada 
fenomena-fenomena yang terjadi dalam masyarakat yang tidak dapat diteliti secara statistic 
atau cara kuantifikasi, tetapi dilakukan melalui kajian analisis terhadap fenomena yang terjadi 
dalam masyarakat tersebut. Oleh sebab itu, dalam penelitian ini juga digunakan metode 
penelitian kualitatif, karena peneliti menemukan fenomena yang ada dalam masyarakat 
terutama dalam dunia pendidikan anak usia dini, dimana karakter anak dapat dikembangan 
dengan bernyanyi. Untuk itu, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisis 
fenomena tersebut. 
Hasil dari Analisis 
Pendidikan anak usia dini (PAUD) adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang 
pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak 
lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan 
pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak 
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memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, yang diselenggarakan pada jalur 
formal, nonformal,dan informal. 
Yuliani (Yuliani Nurani, 2009)mengatakan bahwa Pendidikan Anak Usia Dini 
merupakan salah satu jenjang pendidikan untuk mulai membentuk watak dan karakter anak. 
Pendidikan Anak Usia Dini adalah suatu pemberian upaya untuk menstimulasi, membimbing, 
mengasuh, dan pemberian kegiatan pembelajaran yang akan menghasilkan kemampuan dan 
keterampilan anak. Lebih lanjut, Yuliani Nurani mengatakan bahwa anak merupakan pribadi 
yang unik dan melewati berbagai tahapan perkembangan kepribadian. Lingkungan yang 
diupayakan oleh pendidik dan orang tua hendaknya dapat memberikan kesempatan pada 
anak untuk mengeksplorasi berbagai pengalaman dan berbagai suasana dengan 
memperhatikan keunikan anak-anak serta disesuaikan dengan tahapan perkembangan anak. 
Pendidikan Anak Usia Dini bertujuan untuk mengembangkan seluruh potensi anak (the whole 
child) agar kelak dapat berfungsi sebagai manusia yang utuh sesuai dengan falsafah bangsa. 
Pendidikan untuk anak memiliki tahapan-tahapan yang harus disesuaikan berdasarkan 
tingkatan umur dan kemampuan anak. Menurut teori Peaget dalam Sihombong (Sihombing 
Lamhot Basani, n.d.) tahap-tahap perkembangan kognitif anak pada usia 0 - 2 tahun memasuki 
periode sensori motor, dimana anak mulai menirukan sesuatu, mengingat dan berpikir, mulai 
menyadari bahwa suatu benda tetap ada meskipun disembunyikan, gerakan-gerakan mulai 
bertujuan, tidak hanya refleks. Sedangkan pada usia 2 - 7 tahun, anak mulai memasuki periode 
praoperasional, dimana anak mulai mampu berkomunikasi menggunakan simbol- simbol, 
mampu berpikir operasi satu arah, namun masih sulit melihat pandangan orang lain (ego 
tinggi). Teori ini bisa digunakan untuk merancang pendekatan yang akan dilakukan pada 
proses pembelajaran anak usia pra sekolah (4 - 6 tahun) pada umumnya dan pendidikan seni 
pada khususnya. 
Pada pendidikan anak usia dini, anak cenderung menyukai kegiatan yang 
menyenagkan bagi dirinya, oleh sebab itu guru harus menciptakan suasan yang nyaman dalam 
proses pembelajaran dengan media, strategi, materi dan metode yag menarik dan mudah bagi 
anak. Bernyanyi adalah salah satu metode yang diterapkan guru dalam menyampaikan materi 
agar mudah ditangkap oleh anak. Melalui bernyanyi, guru lebih mudah menyampaikan pesan, 
maksud dan tujuan serta menciptakan komunikasi yang baik antara guru dan anak. Melalui 
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observasi yang dilakukan bahwa, dengan bernyanyi anak dapat memberikan respon yang 
positif dalam kegiatan bernyanyi tersebut. Dengan demikian kegiatan bernyanyi merupakan 
suatu pendekatan yang dapat digunakan oleh guru dalam pengembangan anak didik. 
Kegiatan bernyanyi sering dilakukan pada pendidikan anak usia dini. Sekilas kegiatan 
bernyanyi terlihat seperti olah vocal biasa namun perluh diketahui bahwa banyak manfaat 
yang didapat dengan kegiatan bernyanyi ini. Dari hasil analisis penulis terhadap kegiatan 
bernyanyi didapat hasil yaitu: 
1. Bernyanyi dapat membentuk sikap apresiatif anak 
Kegiatan apresiatif merupakan suatu kegiatan yang bersifat psikhologis, artinya dalam 
proses tersebut segenap potensi kejiwaan murid akan terlibat di dalamnya. Dalam 
kegiatan bernyanyi, anak dapat mengungkapkan rasa sedih ataupun senang ketika sedang 
bernyanyi, anak dapat mengekspresikan rasa itu ketika sedang bernyanyi. Untuk 
menumbuhkan kemampuan berapresiasi, anak perlu dilatih kesadaran estetisnya melalui 
berbagai kebiasaan melihat, berdialog, berdiskusi bahkan melalui kegiatan bernyanyi 
dalam kelas . Untuk itu guru dituntut untuk dapat menguasai dengan baik metode dan 
strategi yang dipakai dalam proses belajar mengajar. 
 
2. Bernyanyi dapat membentuk sikap kreatif anak 
Kegiatan kreatif yang dilakukan anak melalui kegiatan bernyanyi  ialah anak mendapatkan  
sarana berlatih untuk mengembangkan cara merasa, cara berpikir, dan cara memahami 
serta keterampilan dalam melihat dan menyelesaikan persoalan tentang dirinya atau 
lingkungannya sesuai dengan kondisi yang dihadapi.  
3. Bernyanyi dapat membentuk ekspresi anak 
Peran bernyanyi pada anak-anak dapat menjadi media ekspresi anak. Oleh karena itu, guru 
harus memperkenalkan musik dengan bernyanyi pada anak serta menempatkan kegiatan 
bernyanyi pada waktu yang tepat. Guru harus memahami karakter suara anak dengan 
jangkauan yang ada yaitu yakni suara anak tinggi dengan jangkauan dari c’ - f’’, dan suara 
anak rendah dengan jangkauan nada a - d’’. Meskipun suara anak cenderung melengking, 
namun jangan terlalu sering memaksakan anak dengan nyanyian bernada tinggi, hal itu 
akan menimbulkan ketidaknyamanan anak tersebut dalam bernyanyi. 
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Pemilihan tema lagu yang akan dinyanyikan baik secara berkelompok ataupun individu 
tentunya harus disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan anak, dan dapat menarik 
minat anak untuk merespon pesan-pesan yang akan disampaikan dari lirik lagu. Agar 
kegiatan bernyanyi dapat terlihat menarik, dapat dipadukan dengan gerak atau tari. 
Bernyanyi dan menari tidak dapat dipisahkan dari anak-anak, gerak merupakan hal yang 
sangat menyenagkan bagi anak, dengan gerak anak dapat merasakan ekspresi dirinya. 
Berikut lagu yang disertai gerak: 
Duduk tenang lipat tangan 
‘ku mau mendengar pelajaran 
Saya, sudah, siap 
Kutipan lagu diatas berisi tentang perintah untuk tenang dalam mendengarkan pelajaran, 
namun bernyanyi dengan gerak bagi anak jangan terlalu lama karena dapat menyebabkan 
kejenuhan bagi anak. 
4. Bernyanyi dapat mengembangkan karakter anak 
Kegiatan bernyanyi memiliki peranan yang sangat penting bagi anak, mengingat tantangan 
globalisasi yang menuntut kualitas sumber daya yang unggul. Oleh karena itu potensi anak 
sejak dini harus digali dalam menghadapai tantangan masa depan. Melalui kegiatan 
bernyanyi pesan-pesan yang berkaitan dengan moral dan karakter yang dapat diterima 
oleh anak dengan cepat. Untuk itu guru dituntut untuk memiliki peran dalam membentuk 
karakter anak dengan bernyanyi. Syair lagu yang dinyanyikan harus sesuai dengan karakter 
anak dan perkembangan anak usia dini, yang mengandung pesan dan makna yang 
mengandung rasa saying terhadap orang tua, teman, guru, tetapi juga rasa tanggung 
jawab. Salah satu contoh lagu yang memiliki pesan rasa tanggung jawab adalah Bangun 
Tidur 
Bangun tidur ‘ku terus mandi 
Tidak lupa menggosok gigi 
Habis mandi ‘ku tolong ibu 
Membersihkan tempat tidurku 
Lagu diatas memiliki makna yang memberikan rasa tanggung jawab kepada anak, ketika 
anak bangun pagi. Rasa tanggung jawab disini adalah bahwa anak dilatih untuk memiliki 
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kesadaran dalam diri sejak dini. Apabila nilai-nilai moral dapat ditanamkan sejak dini pada 
anak, maka karakter anak tidak dapat diragukan ketika anak beranjak dewasa. Karakter 
merupakan watak dasar seseorang, yang perkembangannya sangat dipengaruhi oleh 
banyak faktor mulai dari keluarga, sekolah dan masyarakat. Oleh karena itu menjadi tugas 




Pendidikan anak usia dini adalah merupakan upaya pembinaan yang ditujukan kepada 
anak sejak lahir sampai usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian stimulus 
pendidikan agar membantu perkembangan, pembentukan baik jasmani maupun rohani 
sehingga anak memilki kesiapan memasuki pendidikan yang lebih lanjut. Pendidikan anak usia 
dini merupakan pendidikan yang paling mendasar dan menempati kedudukan sebagai golden 
age dan sangat strategis dalam pengembangan seumber daya manusia. pendidikan 
merupakan investasi pembangunan yang tidak kalah pentingnya dibandingkan dengan 
investasi di bidang lainnya. Anak yang memperoleh pendidikan berkulaitas akan mampu 
mengaktualisasikan seluruh potensinya secara optimal. Keberhasilan pendidikan pada anak 
terletak pada kualitas pendidikan yang diselenggarakan sejak usia dini. Perlakuan yang ideal 
dalam mendidik anak usia dini diwujudkan melalui bentuk merawat, memelihara, 
membimbing, bermain dan bernyanyi. Bermain adalah salah satu cara untuk melatih anak 
konsentrasi karena anak mencapai kemampuan maksimal ketika terfokus pada kegiatan 
bermain dan bereksplorasi dengan mainan. Salah satu metode yang sering digunakan adalah 
metode bernyanyi. Bernyanyi membuat suasana belajar menjadi riang dan bergairah sehingga 
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Abstract –   The development of information 
technology provides opportunities for shadow 
puppet show fans to synergize, cooperate, and 
share to preserve the culture. The research was 
conducted to understand their activities in 
Facebook Group. The results obtained show 
that the theme of shadow puppets within the 
Facebook Group is divided into several 
purposes, but the most emerging group is 
related to its passion for particular puppeteers. 
Groups related to general knowledge of shadow 
puppet commonly have more members and 
number of posts. Meanwhile, the most leading 
post theme and overlap between one group with 
another is a post about the puppet shadow show 
schedules. Some other popular activities in a 
group besides posting about questions on 
shadow puppets are starting discussions, giving 
information, sharing links to video shows, and 
general chatting. These activities show that 
shadow puppets fans have a sense of 
togetherness, sharing, and synergy that is a 
force that can support the preservation of 
shadow puppets culture. 
 
 
Keywords:  Shadow puppet, Java, culture, 





The embryo of shadow puppet in Java has been 
in existence at least since the 10th century 
before appearing in the form with the way the 
performance is performed in the present day. In 
the independence period, the shadow puppet 
show which was initially implemented and 
controlled by the palace began to increase 
outside the palace. This rapid development 
slowly shifts the shadow puppet show functions 
which were previously held for ritual and 
religious ceremonies, becoming more likely to 
function as entertainment. 
 
As an entertainment show, the traditional 
shadow puppets compete with other more recent 
entertainment. The position of shadow puppet 
shows is getting squeezed as the information 
age grows expeditiously by the internet 
presence and the digital world continuously 
offering new things for the society. On the other 
hand, the development of information 
technology provides an opportunity to preserve 
the shadow puppet show. Social networks like 
Facebook are widely used to gather leather 
puppets in an information-based society 
network, mainly through the Facebook Group 
feature. 
 
The fans of shadow puppet show establish 
networking within the Facebook Group to 
create a synergy, togetherness, horizontal 
sharing action, which is a feature of the 
information society (Matsuda, 1980, 30) in an 
attempt to collect and conserve shadow puppets 
culture. Matsuda also mentioned that such a 
community network has a higher chance of 
achieving its goals because, in the information 
age, ownership of information, technical 
mastery, creativity, access, and knowledge are 
essential. Webster even argues that an 
information society network can have a more 
significant power of impact to influence 
audiences horizontally than hierarchical forces 
(2014, 112). Webster's opinion suggests that the 
fan network of shadow puppet shows has a 
substantial role in preserving shadow puppet 
culture. However, it is undeniable that shadow 
puppet as traditional art is not always popular 
and has limited fans. This article describes a 
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study about the activities of the supporters of 
shadow puppets in the Facebook Group in their 
effort to preserve the shadow puppet culture. 
This research is expected to find opportunities 
and strategies more appropriate with the aim of 






The method used in this research is the 
observations made on the shadow puppet show 
fans in utilizing information technology through 
Facebook Group which is themed explicitly 
about shadow puppet. The study was conducted 
between March to April 2018 were carried out 
in two stages. The first stage is done by 
searching Facebook Group related to shadow 
puppet by entering the keyword 'Wayang.' The 
results that arise from these keywords are 
selected by the content consistency criteria 
relating to the theme of the shadow puppet and 
the number of members. The second stage is to 
join a Facebook Group that requires 
membership approval to gain inside information 
about the group and to list the discussion 
content historically in the group. The 
information about the groups obtained is then 
analyzed to see the group's activity, while the 
discussion content is grouped to see the 




III. THEME AND GROUP SIZE 
 
Facebook Group is a feature in Facebook social 
media that facilitates facebook members who 
have the same interests to meet in the virtual 
world. The Facebook group are formed by an 
initiator who automatically serves as an 
administrator who can promote other members 
into administrators and moderators to manage 
groups. Administrators have access to 
determine whether discussions in a group can be 
viewed by non-member visitors, require 
approval to be a member, create and apply 
posting rules, post to engage discussions, delete 
posts, and exclude members who violate 
agreements from groups.  
 
The Facebook Groups related to shadow puppet 
which is the object of the research have various 
general purposes. It is functioned a forum for 
exchanging information, adding insight into 
shadow puppet knowledge, buying and selling 
of goods related to shadow puppet shows, 
discussions, and frequently asked questions, as 
well as specific groups of particular puppeteer 
fans, as seen in Table 1. Similar themes are also 
found in wayang fans who take advantage of the 
Facebook Page feature, but communication on 
the Facebook Group is more interactive because 
each member has the same opportunity to post. 
 
 
Table 1 Group themes  
 
No  Theme  Group Name 





Info Pakeliran Wayang Kulit 
Komunitas Pecinta Wayang 
Kulit Jabodetabek 
2.  Knowledges about 
shadow puppet 
shows 
Penggemar Wayang Kulit Purwa 
Penggemar Wayang Kulit 
Gagrak Yogyakarta 
Sinau Pewayangan 
Apresiasi Karya Budaya 
Pewayangan 
Wayang Ringgit Purwa 
Wayang Mania Community 
Seni Sungging Wayang 
Cerita Wayang dan Karakternya 
dalam Kehidupan 
Kolektor Wayang Lawas 
3.  Buying and 
selling  
Jual Beli Wayang Kulit dan 
Gamelan 
Jual Beli Wayang Kulit Lawas 
4.  Fans of specific 
puppeteers 
KAS FC (Ki Anom Suroto Fans 
Club) 
PSMS ‘OYE (Penggemar Sejati 
Manteb Sudharsono) Oye 
PWKS (Penggemar Wayang Ki 
Seno Nugroho) 
CSDW (Cinta Sejati Dalange 
Wartoyo) 
Kipas FC (Ki Purbo Asmoro 
Fans club) 
 
Table 1 shows that the most popular theme by 
the group is insight about shadow puppets, but 
the data in the field indicates that the group with 
the subject of particular puppeteer fans is more 
numerous. Most of the famous puppeteers today 
have fan groups on Facebook, but some of their 
groups only have members under 1,000, so their 
groups do not fit into study objects. Some of the 
groups that are not studied are DULURE BeGe 
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(Ki Bagong Dharmono), Slenk Group (Ki 
Warseno Slenk), Ki Joko "Edan" Fans Club (Ki 
Joko Edan Hadiwidjojo), KPK (Ki Anom Dwijo 
Kangko), KGS (Ki Gondo Suharno), Wayang 
Da'wah Al Falah (Ki Ustad Sri Setyo), and so 
on. Most of these groups are created between 
2016 and 2018. The groups are managed by 
administrators and moderators of 1 to 6 people, 
with posts below 25 in the last month (between 
March 18 and April 18, 2018). 
 




The selected group to be the study object has 
been created since at least more than two years 
ago, and most have a more significant number 
of administrators and moderators or appear 
earlier as seen in Table 2. Table 2 shows that the 
earliest groups (between 2009 - 2011) are 
groups intended for puppeteer fans, for 
example, PWKS, CAS FC, and PSMS 'OYE. 
Groups with the sub-themes information about 
shadow puppet shows and insights about 
shadow puppets begin to appear since 2012 and 
groups on buying and selling appear in 2016. 
Table 2 also shows the number of posts that 
vary between the groups. The number of these 
posts were counted during the last month 
(between 18 March and 18 April 2018). The 
number of posts is not always directly 
proportional to the number of members. To see 
the value of group activity we use the formula 
as follows: 
 
Group Activity Value (GAV) = number of posts 
: number of members 
 
The results of the GAV calculations show the 
highest values are the Wayang Mania 
Community group (0.210), Sungging Puppet Art 
(0.14), and PWKS (0.072). Another group has a 
GAV of between 0.047 (Info Pakeliran Wayang 
Kulit Daerah Jawa Timur) to 0 (Penggemar 
Wayang Kulit Purwa). The results of the GAV 
displayed with the age of the group to see any 
association between the decline in group 




Figure 1 Graph of GAV and age group 
 
The graph in Figure 1 shows that GAV group is 
very high in groups formed between the last one 
to two years. GAV in groups created during the 
previous two years vary, but the PWKS group 
established in 2009 has a high enough GAV. 
Other groups with higher GAV than PWKS are 
the Wayang Mania Community and Seni 
Sungging Wayang which created for less than 
two years. The three groups are managed by 
administrators and moderators between 7 and 
13 people (see Table 2). 
 
 
IV. GROUP DISCUSSION 
CONTENTS 
 
Group discussion content can be controlled and 
moderated by the manager to fit the group 
theme. Some groups apply clear limits and firm 
actions in response to posts with content that is 
inconsistent with group themes. For example, 
the Pakeliran Wayang Kulit group explicitly 
explains the ban on posting of buying and 
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the schedule of shadow puppet performances. 
Table 2 shows that the discussion content in the 
Pakeliran Wayang Kulit group is limited to the 
puppets show schedule information (including 
show reminders) and sharing photos or video 
upload links of shadow puppet shows. The 
buying and selling groups (Jual Beli Wayang 
Kulit Lawas and Jual Beli Wayang Kulit dan 
Gamelan) do not write a ban on content outside 
of the sale and purchase, but the group 
discussion content is not out of the theme, 
although it extends on the sale and purchase of 
other items such as T-shirts, traditional 
weapons, batik, and so forth. 
 
Discussion content about puppets show 
schedule information and video show sharing 
their favorite content in some groups, such as 
Wayang Mania Community, Apresiasi Karya 
dan Budaya Pewayangan, Penggemar Wayang 
Kulit Yogyakarta, Komunitas Pecinta Wayang 
Kulit Jabodetabek,  Wayang Ringgit Purwa, and 
Cerita Wayang dan Karakternya dalam 
Kehidupan. The puppeteer fan groups such as 
PWKS, Ki Pas FC, and KAS FC also informed 
the schedule and shared the wayang puppet 
show, but more related to the specific 
puppeteer. The content of the discussion about 
showing the wayang collection is also quite 
popular in the shadow puppet fan groups, as in 
the group Apresiasi Karya Budaya 
Pewayangan, KAS FC, Penggemar Wayang 
Kulit Yogyakarta, Sinau Pewayangan, and 
Kolektor Wayang Lawas. 
 
In the three groups with the highest GAV (see 
Table 2), there is post content about the 
schedule information for the shadow puppet 
show, except for the Seni Sungging Wayang 
group. The Seni Sungging Wayang group which 
was created last year has very specific content, 
only related to the art of puppet making, 
showing off the works, the visual wayang 
puppet discussion, and the technical discussion 
of puppet making. Technical discussion of 
puppet making related to inlay, mounting the 
puppet holder, puppet design, coloring, and so 
forth. This group is the most recent group 
among the groups that became the object of 
study, but it already has over 1,000 members, 
specific sub-themes, and discussion content by 
the group's goals, so it has the potential to 
support the preservation of the art of puppet 
shadow. Other groups that have specific sub-
themes such as Cerita Wayang dan Karakternya 
dalam Kehidupan also have potential, but have 
less focused content posts that become similar 





There are several things that can be inferred 
from the study of Facebook Group for fans of 
shadow puppets. First, the emergence of groups 
themed about the shadow puppet insight shows 
the spirit of shadow puppet fans to keep 
learning. More specific sub-themes such as 
shadow puppet story and making shadow 
puppet art have the potential to develop a shared 
vision and more profound understanding of 
shadow puppet culture. Secondly, there are 
several factors that contribute to the group's 
activity, the novelty of the group, the 
uniqueness of the theme, and the fit of the post 
with the group's purpose. Administrators and 
moderators play a role in maintaining post 
compliance, as well as keeping the group fixed 
by posting to encourage discussion. These three 
appear to groups with high GAV, so they can be 
considered to keep group activities as one of the 
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Kajian ini merupakan satu pengamatan secara langsung terhadap persembahan tarian mak 
yong yang diajar oleh Noor Hayati Zakaria dalam bentuk persembahan tarian. Isu yang ingin 
dikemukakan ialah bagaimanakah pengurusan persembahan tarian, khususnya dalam aspek 
pengarahan sebuah persembahan yang berjaya dijalankan sehingga mencipta nama “The 
Largest Books Of Record”. Adakah teknik khusus dalam pengurusan dan pengarahan 
persembahan tarian terutamanya kepada koreografer dan para penari. Sebuah persembahan 
tarian yang baik memerlukan kelancaran yang baik dan latihan berterusan. Adakah aspek-
aspek lain juga seperti pentas, set, tatacahaya, tatahias, kostum dan pelbagai kesan odio-
visual yang canggih diperlukan. Oleh itu adakah kajian ini dengan sendirinya dapat 








Persembahan Mak Yong iaitu Tarian Mengadap Rebab merupakan satu bentuk tarian 
Melayu yang merangkumi kombinasi tarian, muzik dan drama yang sangat popular satu ketika 
dahulu. Tarian Mengadap Rebab telah mula bertapak sejak 400 tahun dahulu bermula di 
Pattani kemudiannya tersebar luas di Pantai Timur Semenanjung Malaysia, khususnya 
Kelantan. Melalui penggunaan kostum menarik, tarian yang unik serta diserikan dengan 
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alunan muzik seperti rebab, tawak, gendang, canang, kesi dan serunai tidak hairanlah tarian 
ini menjadi kegilaan masyarakat dahulu. Selain itu, Mak Yong juga telah menjadi antara 
medium hiburan utama kepada masyarakat dan seringkali mendapat tempat untuk 
dipersembahkan pada sesuatu majlis. Namun, zaman silih berganti warisan tarian tersebut 
kini dilihat semakin tenggelam dan kurang mendapat tempat di hati masyarakat. Jika tarian 
berkenaan tidak dipertahankan dan tidak ada usaha-usaha dilakukan untuk 
mengembangkannya, tidak mustahil satu hari nanti ia akan terus lenyap dan bakal pupus 
begitu sahaja. Menyedari hakikat tersebut, Unit Kebudayaan Universiti Malaysia Kelantan 
telah tampil menghidupkan semula tarian Mak Yong iaitu Tarian Mengadap Rebab ini. 
Disamping usaha beberapa orang pegawai kebudayaan dan juga staff di Universiti Malaysia 
Kelantan yang sangat menjiwai tarian tersebut. 
 
 Program ini juga ada mengadakan perasmian sebuah kumpulan Mak Yong Bunga Emas 
Seri Temenggong yang melibatkan penggiat Mak Yong dan pelajar Universiti Malaysia 
Kelantan. Kini kumpulan tersebut telah dinaungi oleh Puan Noor Hayati Binti Zakaria selaku 
Pegawai Kebudayaan di Universiti Malaysia Kelantan, menyambung kegigihan ibunya Khatijah 
Awang. Dibantu oleh Prof. Dr. Farok Bin Zakaria sebagai penasihat kumpulan,manakala Puan 
Noor Amiera Saila Binti Ramlee, Cik Raja Fadhilah Binti Raja Ahmad, Puan Nik Nurul Hidayah 
Binti Nik Mat, dan Encik Wan Mohd Arizuddin Bin Wan Mohd Nor yang rata-ratanya adalah 
pegawai kebudayaan di Universiti Malaysia Kelantan. 
 
Jika dahulu “Mengadap Rebab” hanya ditarikan semasa persembahan Mak Yong dan 
ianya sejenis persembahan lakonan warisan negeri Kelantan, yang boleh dikategorikan dalam 
teater muzikal. Tetapi kini tarian “Menghadap Rebab” ini telah menjadi satu ikon bahawa 
tarian ini juga boleh di jadikan satu tarian pembukaan yang melambangkan negeri Kelantan. 
Bahagian Kebudayaan di bawah kelolaan Pusat Ko-Kurikulum (PHEP), Universiti Malaysia 
Kelantan adalah satu cabang atau saluran kepada pelajar dan kakitangan bagi mengasah serta 
mengenengahkan bakat-bakat mereka dalam bidang kesenian dan kebudayaan. Bahagian 
Kebudayaan juga dapat memberi lebih pendedahan kepada mahasiswa dan mahasiswi 
Universiti Malaysia Kelantan tentang budaya dan seni warisan klasik Negeri Kelantan. 
 
Menyahut cabaran, UMK telah mengadakan sebuah projek Malaysia untuk 
menerbitkan rekod yang ditetapkan atau dipecah oleh rakyat Malaysia. Seperti dengan Rekod 
Dunia Guinness, terdapat buku yang disiarkan setiap tahun menyenaraikan pelbagai rekod. 
Pengiktirafan The Malaysian Book of Record ini melalui persembahan mengadap rebab dapat 
menonjolkan bahagian kebudayaan Universiti Malaysia Kelantan seterusnya dapat memupuk 
kepercayaan dan keyakinan badan-badan kebudayaan di Negeri Kelantan, Malaysia dan 
antarabangsa terhadap kebolehan, kemampuan dan cakna Universiti Malaysia Kelantan  












Menurut Profesor Ghulam-Sarwar Yousuf, teater tradisional Melayu tidak hanya 
menempatkan teater tari yang dulu sebagai bersifat estetik, yang berevolusi dari teater petani 
menjadi satu tarian yang singkat dari tarian istana dan akhirnya kembali menjadi teater rakyat 
Kelantan, sebagai warisan nasional Mak Yong telah diakui secara antarabangsa sebagai salah 
satu warisan budaya tak hilang di dunia oleh UNESCO. 
 
Melalui beberapa orang pnyelidik yang menggunakan kajian pemerhatian juga adalah 
Susan Gal (1976) telah mengkaji gejala penyisihan bahasa dikalangan komuniti bilingual 
Jerman-Hungari di Oberwart Austria dengan menggunakan kaedah pemerhatian ikut serta 
secara terbuka. Beliau telah tinggal bersama komuniti yang dikaji. Bagi membiasakan diri dan 
emudahkan kajian beliau. 
 
Seorang lagi pengkaji yang menggunakan kaedah penggabungan iaitu Maya David 
(1996). Beliau telah melakukan pemerhatian, rakaman perbualan, temubualdan juga soal 
selidik dalam kajian ini terhadap anggota komuniti yang dikaji. 
 
Menurut Ghulam Sarwar (1976) lagi ada menyatakan Kumpulan Sri Temenggung 
adalah kumpulan mak yong yang paling penting di Malaysia kerana hanya usaha tanpa jemu 
kumpulan tersebut sahajalah yang menyelamatkan mak yong. Menurutnya lagi, Kumpulan Sri 
Temenggung merupakan satu satunya kumpulan yang telah memulakan fasa baru dalam 
sejarah mak yong. Dengan tertubuhnya kumpulan ini, mak yong bertapak semula dan semakin 




1.1 Malaysia cukup kaya dengan nilai tradisi dan budaya yang tiada galang-gantinya, 
dengan 13 buah negeri di Malaysia dan tiga Wilayah Persekutuan, maka terdapat 
pelbagai jenis tarian yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita untuk diwarisi sehingga 
ke hari ini. Bagaimanapun, daripada beratus-ratus jenis tarian yang wujud hanya 
sebilangan sahaja yang menonjol dan terus popular sehingga ke hari ini. Antara tarian 
yang semakin ditinggalkan adalah tarian Menghadap Rebab. Seni Tari Klasik yang 
semakin dilupai.  
1.2 Masyarakat harus sedar bahawa seni bukanlah sesuatu yang boleh diukur oleh logik 
akal dan fikiran manusia. Minat kepada seni perlu digarapkan dalam aktiviti-aktiviti 
yang dapat menarik minat terutamanya pada mahasiswa dan mahasiswi . Pada masa 
kini,ruang lingkup dan cakupan dalam pengetahuan seni adalah luas selari dengan arus 
kemodenan dunia. Sebagai sebuah badan pendidikan disinilah kita perlu membuat 
sesuatu agar dapat melahirkan rasa cinta pada seni kepada mahasiswa dan mahasiswi 
di universiti. Agar mereka lebih berpengetahuan terbuka mengenai apa itu tarian 
Menghadap Rebab biarpun mereka bukanlah seorang penari. 
 
1.3 Jika pendedahan budaya tidak dapat dilakukan di peringkat sekolah maka pendedahan 
budaya setiap kaum seharusnya dilakukan di peringkat universiti bagi mendidik 
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generasi muda supaya menghormati budaya kaum lain. Kebanyakan pelajar kurang 
mengambil tahu apa itu tarian Menghadap Rebab dan budaya negeri Kelantan 
terutamanya pelajar yang berasal dari negeri Kelantan  sendiri. Senario ini berpunca 
daripada pendedahan yang kurang terhadap mahasiswa dan mahasiswi. Oleh itu, 
bagaimana untuk melahirkan  perasaan bangga terhadap warisan budaya dan 
keseniaan yang terdapat di Negeri Kelantan dengan pendedahan di peringkat 
universiti, pelajar-pelajar lebih mudah untuk memahami budaya dan adat kaum lain, 





Terdapat dua kaedah utama yang telah digunakan oleh penyelidik bagi mengumpul data 
dalam kajian ini. Kaedah tersebut adalah kaedah pemerhatian ikut serta dan kaedah 
penggabungan.  
 
Kaedah pemerhatian ikut serta 
 
 Melalui kaedah ini penyelidik perlu berada dalam program tersebut. Semasa program 
tersebut pengkaji adalah salah seorang peserta persembahan Mengadap Rebab    “The 
Malaysian Book Of Record” disamping memerhati proses melaksanakan program tersebut. 
Kaedah pemerhatian ikut serta ini adalah kaedah untuk mendapatkan data yang berbentuk 
kualitatif. 
 
 Kaedah pemerhatian ikut serta ini boleh dilakukan dengan dua cara berdasarkan 
kesesuaian. Cara pertama adalah pemerhatian ikut serta secara terbuka, penyelidik akan turut 
serta dengan aktiviti program yang dikaji dan anngota komuniti tersebut sedar tentang 
kehadiran dan tujuan penyelidik. Dalam keadaan tertentu penyelidik akan adakan temubual 
dengan informen atau responden dengan mengemukakan soalan yang berkaitan dengan 
kajian.  Terdapat dua jenis temubual iaitu temubual berstruktur dan temubual tidak 
berstruktur.  
 
 Temubual berstruktur adalah berdasarkan set soalan yang disusun secara sistematik 
dan formal. Temubual tidak berstruktur pula adalah temubual yang diadakan dalam perbualan 
biasa tanpa melibatkan soalan. Responden bebas bercakap dan penyelidik akan mencatat 




 Melalui kaedah ini penyelidik telah melakukan pemerhatian , rakaman perbualan dan 
juga temubual.  
 
 Kaedah pertama penyelidik membuat pemerhatian ditempat dimana aktiviti sedang 
dijalankan bagi memudahkan penyelidik. Selain daripada melakukan pemerhatian, penyelidik 
juga melakukan rakaman perbualan. Rakaman dilakukan selepas berakhirnya program 
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tersebut. Penyelidik juga menggunakan kaedah temubual dalam kajiannya. Penyelidik telah 
menemubual beberapa orang penting dalam program yang dikaji untuk mengetahui proses 






Mak Yong mempunyai struktur persembahan yang tersendiri. Bentuknya adalah sama 
dalam semua cerita yang dimainkan. Setiap cerita bermula dengan tarian mengadap rebab di 
mana watak utama akan menyanyi solo dan diikuti oleh korus. Pelakon-pelakon akan 
membuat gerak seni jari, bahu dan badan sambil menyanyi. Akhirnya mereka bangun secara 
perlahan dan berdiri tegak sebaik sahaja habis nyanyian solo tersebut. Mereka kemudian 
mengelilingi pentas dengan membuat tarian perlahan dan salah seorang akan memulakan 
nyanyian solo. Nyanyian ini dipanggil nyanyian 'sedayong Makyung'. 
 
Contoh lagu mengadap rebab: 
Bong wei... membalik tipo gak 
Dage membue silolah cik wei 
Dage membue silolah cik wei 
Ayuhlah cik wei 
Seperti suloh memain angin la... 
Eh... bemban gugor di tapok 
Selude cik wei... meningga maye la... 
Ayuh tue wei 
Seperti aur menarik suse Ia 
Eh.. sawo kami menggorok likaghe 
Aur cik wei menarik suse la... 
Ayuh tue wei 
Liuk litok tekula blalai la... 
Eh... liuk ko kiri 
Luk ko kane 
Liuk ko kiri kulai ko kane la 
Ayuh tue wei  
Seperti denok menanti la... 
Eh... berdiri kami tapok tigo 
Kami nok adap ke timor 
Jagolah... 
Ayuh tue wei 
Kami nok pecah lakoh lima la... 
 





Rajah 1 : Yang Berbahagia Dato’ Norliza Rofli, Ketua Pengarah Jabatan Kebudayaan dan Kesenian 
Negara (JKKN) untuk persembahan mengadap rebab bagi pengiktirafan The Malaysian Book of Record 
Sumber: UMKTV : Largest "Mengadap Rebab " Performance  
 
Merujuk Rajah 1, pada julung kalinya, Bahagian Kebudayaan, Pusat Ko-Kurikulum 
menjemput  Yang Berbahagia Dato’ Norliza Rofli, Ketua Pengarah Jabatan Kebudayaan dan 
Kesenian Negara (JKKN) untuk persembahan mengadap rebab bagi pengiktirafan The 
Malaysian Book of Record. Universiti Malaysia Kelantan juga ingin menonjolkan bakat pelajar 
dan kakitangan universiti yang secara tidak langsung akan menaikkan nama UMK sebagai 
sebuah universiti yang menjulang agenda kesenian dan kebudayaan.  
 
Program ini telah dijalankan pada 22 September 2014 (Isnin), bertempat di Dewan 
Keusahawanan, UMK Kampus Kota Pengkalan Chepa, bermula dari 8.30 malam – 10.00 
malam.  Sehari sebelum program pelajar telah didedahkan denganmengadakan bengkel 
seperti memberi pendedahan tentang sejarah kewujudan Mak Yong dan Kumpulan Seri 
Temenggong, kemudian merujuk Rajah 3 mereka diajar cara-cara pembuatan pemeleh yang 
dipakai diatas kepala pada hari persembahan dan juga la. Rajah 2 pula menggambarkan 
tentang pemeleh dan pemakaian dan aksesori penari atau pelakon yang dipakai oleh penari 
Mak Yong pada zaman dahulu sehingga kini. 
 
Pelbagai faktor telah mempengaruhi evolusi dalam aspek kostum, solekan dan prop 
dalam seni Mak Yong. Antaranya faktor politik. Sebagai contoh apabila Kelantan diperintah 
oleh Parti Islam Se-Malaysia (PAS) kerajaan telah mengharamkan berkemban atau potongan 
yang mendedahkan aurat dalam persembahan Mak Yong . Maka penciptaan pakaian perlu 
dilakukan untuk menghasilkan kostum yang menepati garis panduan. 
 










      
Rajah 3 : Bengkel membuat pemeleh 
Sumber: Diana Izzati pelajar UMK 
 
Pemeleh adalah sepasang papan yang terletak di kedua-dua hujung bahagian atas 
tebar layar.ia digunakan untuk menutup kasau lintang atau kasau jantan yang dipanggil 
pemeleh atau peles. Bentuk pemeleh ini kelihatan sedikit melengkung dan meruncing keatas. 
Rupa ini menjadi karakter yang kuat dalam senibina rumah-rumah di Kelantan, Terengganu 
dan Pattani di selatan Thai.  Usia dan kewujudan pemeleh jenis ini pada rumah melayu pantai 





 Pemeleh dikatakan mempunyai bentuk seperti ukiran bangau yang terdapat pada 
perahu nelayan tempatan. Motif bangau ini melambangkan semangat , perlindungan dan 
keselamatan untuk nelayan di laut dan motif yang digunakan untuk rumah. Menurut Nakula 
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(1985) pemeleh bererti “Penghias” . Selain bererti penghias beliau juga menyatakan 
perlambangan pemeleh seperti anggota tubuh manusia iaitu kepala dan tangan. 
 
 
Rajah 4 : Pemakaian (la) yang menutupi dada 
Sumber: Diana Izzati pelajar Umk 
 
Merujuk rajah 4,menurut Norizan Zakaria iaitu anak sulong allahyarham Khatijah 
Awang berkata berlaku juga inovasi pada pembikinan setanjak dan la. Penciptaan la juga 
diperindah dengan penggunaan manik-manik yang lebih cantik dan moden, tanpa 
menghilangkan bentuk dan fungsi asalnya. Khatijah Awang mematuhi arahan kerajaan dan 
segera menukar semua pakaian kemban kepada baju yang menutupi bahagian dada atau 
pemakaian la. 
 
Latar Belakang Sejarah Kumpulan Sri Temenggung 
 
Sejarah Kumpulan Sri Temenggung bermula di Kelantan sebelum tahun 1926 lagi yang 
bersempena dengan nama Tengku Ghaffar Temenggung, seorang putera Raja Kelantan yang 
banyak berjasa dalam memelihara dan mengembangkan kegiatan kebudayaan di Negeri 
Kelantan. Dalam jangkamasa tahun 1878 sehingga 1926, pihak istana telah mewujudkan satu 
kampung yang terletak berhampiran dengan Istana Lama Kota Bharu yang dikenali sebagai 
Kampung Temenggung sebagai nama pengasas kesenian mak yong Kelantan iaitu Tengku 
Temenggung Ghaffar. Kampung tersebut merupakan satu kampung yang khusus menjalankan 
kegiatan seni Melayu. Oleh yang demikian ia dianggap sebagai sebuah pusat kebudayaan 
Kelantan pada waktu itu. Menurut Siti Zainon Ismail (1985), Tengku Temenggung Ghaffar 
sangat mengambil perhatian terhadap seni Melayu.  
 
Selepas Tengku Temenggung mangkat, tidak ada pihak atau orang perseorangan yang 
cuba meneruskan usaha menjaga kampung Temenggung. Ketiadaan usaha ini berlarutan 
sehinggalah Zakaria Abdullah iaitu suami kepada Khatijah Awang iaitu Primadona Mak Yong, 
seorang penggiat seni serta pegawai kerani di Pejabat Haiwan Kota Bharu menubuhkan satu 
kumpulan kesenian yang diberi nama Kumpulan Sri Temenggung. Faktor darah seni yang 
mengalir di dalam tubuh Zakaria Abdullah telah memaksa beliau menubuhkan kumpulan baru 
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untuk menghidupkan semula seni yang kian dilupakan. Zakaria Abdullah merupakan pengasas 
kepada Kumpulan Sri Temenggung yang ditubuhkan pada tahun 1969 di bawah naungan Tan 
Sri Dato Nik Ahmad Kamil. Zakaria Abdullah sangat terkenal di Negeri kelahirannya sendiri 
“Tanah Serendah Sekebun Bunga” ini bukan sahaja kerana beliau seorang penggiat seni malah 
beliau juga adalah Pegawai Kebudayaan Belia dan Sukan Negeri (setelah bertukar dari Pejabat 
Haiwan). Tambahan pula beliau adalah anak kepada Che Kemala Che Muhammad yang 
merupakan seorang primadona Mak Yong yang tersohor di Kelantan pada zaman Tengku 
Temenggung.  
 
Menyambung kegigihan ibunya Che Kemala, Zakaria mengambil alih Kumpulan Sri 
Temenggung. Mak Yong Che Kemala adalah di antara kumpulan yang terkenal sekitar tahun 
dua puluhan hingga empat puluhan. Oleh yang demikian, usaha murni tersebut juga dilihat 




Rajah 5 : Noor Hayati Zakaria (Che Sue) membawa Bunga Emas untuk perasmian. 
Sumber: UMKTV : Largest "Mengadap Rebab " Performance 
 
Dahulunya walaupun ibu mertua Khatijah Awang adalah seorang Primadona Mak Yong 
tetapi Khatijah tidak bergiat aktif dalam bidang seni, beliau menghabiskan masa nya bersama 
keluarga dan lima orang anaknya iaitu Norizan, Norasyikin, Izaha, Izani dan Norhayati. Merujuk 
Rajah 5, Menurut Prof Farok, Norhayati Zakaria merupakan pemilik tunggal Kumpulan Mak 
Yong Seri Temenggung yang diwarisi terus daripada arwah Khatijah. Noor Hayati Zakaria lebih 
dikenali dengan panggilan “Che Sue”(2002). Namun begitu, nama kumpulan itu telah diubah 
menjadi kumpulan Bunga Emas Sri Temenggung kerana Che Sue mejadikan kumpulan Mak 
Yong Universiti Malaysia Kelantan sebagai anak angkat kepada kumpulan Sri Temenggung. 
Memandangkan Che Sue adalah seorang pegawai kebudayaan yang telah lama berkhidmat 
dari mula-mula tertubuhnya Universiti Malaysia Kelantan lagi. Tambahan pula, Che Sue 
merupakan salah seorang individu yang menjadi tempat rujukan para pengkaji Mak Yong 
didalam mahupuan diluar negara. Oleh itu, secara tidak langsung Universiti Malaysia Kelantan 
menjadi satu tempat rujukan dimana penggiat Mak Yong itu sendiri berkhidmat di Universiti 
Malaysia Kelantan. Jika suatu hari nanti, Che Sue telah  tamat perkhidmatannya pengkaji 
masih boleh membuat rujukan di Universiti Malaysia Kelantan kerana terdapat pelbagai bahan 










Pengiktirafan The Malaysian Book of Record akan menaikkan nama Bahagian 
Kebudayaan dan secara tidak langsung melambangkan Universiti Malaysia Kelantan yang 
sentiasa menjadi pendukung utama kepada aktiviti seni dan kebudayaan untuk Negeri 
Kelantan. Selain itu, pengiktirafan ini juga membuka mata masyarakat luar terhadap warisan 
Seni Tari Klasik yang pernah bertapak  di Negeri Kelantan. Bagi menjayakan program ini Noor 




Bagi teknik pengarahan dan hiasan pentas, Noor Hayati Zakaria(Che Sue) 
menggunakan keseluruhan dewan bagi menempatkan 500 orang penari yang disusun atur 
supaya lebih kelihatan kemas dan tersusun. Tambahan pula, Che Sue menggunakan skrin di 
kiri,kanan, hadapan dan belakang agar peserta dapat memberi keseragaman gerak semasa 
persembahan Mengadap Rebab dipersembahkan. Secara tidak langsung boleh menimbulkan 
kesan yang baik kepada sebuah persembahan kerana dapat memberi panduan dari pelbagai 
arah dan sudut yang berbeza kepada mereka yang baru belajar gerak tarian Mengadap Rebab 
ini terutamanya pelajar yang bukan dari kos seni persembahan. Dua elemen yang menjayakan 
persembahan tarian ini disepadukan oleh Noor Hayati melalui karyanya ini. 
 
Teknik gerak ,muzik, kostum, tatarias dan tatacahaya  
 
Noor Hayati Zakaria menggunakan muzik live bagi memberi kesan yang mengasyikkan 
terutama dengan diiringi pemain muzik yang profesional dari kalangan penggiat seni Mak 
Yong juga antaranya ialah Pak Mat (Awang Bin Omar) merupakan penggesek Rebab yang 
terhebat. Keberkesanan dari kumpulan koir Universiti Malaysia Kelantan, sebagai suara 
penyanyi latar untuk ber Donde juga memberikan persembahan yang lebih meriah dan 
berkesan. Begitu juga gerak tari yang diajar dua minggu sebelum persembahan, kostum yang 
diselaraskan dari segi pemakaian , tatarias dan tatacahaya sesuai dengan persembahan yang 




Selain daripada penari yang baik, sebetulnya tidak banyak perkara yang diperlukan 
dalam pengarahan sebuah persembahan Mak Yong selain daripada dedikasi dan komited. 
Kekuatan Noor Hayati  terletak pada empat perkara yang bertunjang sifat ini. Pertama, beliau 
sendiri adalah seorang pengarah yang dedikasi dan amat komited. Walaupun beliau sudah 
berusia, tetapi beliau tidak kedekut ilmu dan pengalamannya yang agak luas dalam bidang tari 
Mak Yong dan mengaplikasikannya dalam program ini. Selain itu, beliau sendiri seorang yang 
sabar, tenang, berjiwa besar, dan memandang jauh ke hadapan. Beliau seorang yang peka 
tentang elemen elemen gerak, pentas, penari dan latihan.  
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Beliau memenuhi ciri seorang sutradara seperti diutarakan oleh N.Riantiarno (1999) 
iaitu bertanggujawab, adakalanya harus pemarah, pendiam, cerewet dan romatis. Ada tempat 
beliau mempunyai perasaan marah pada tempat/keadaan yang layak untuk memarahi penari 
misalnya gagal untuk menghafal gerak. Dalam keadaan lain beliau bersifat keibuan. Beliau 
lebih menganggap pelajar sebagai anak-anaknya. Adakalanya beliau seorang yang cerewet 
terutamanya terhadap tarian yang tidak mencapai tahap kepuasan hatinya. Walaupun ciri ini 
adalah perkara biasa namun ia merupakan elemen paling asasi dalam pengarahan yang 
bermutu dan berprestej. 
 
Kedua, Noor Hayati mendapat khidmat beberapa orang pakar dalam aspek-aspek 
persembahan terutamanya Prof Farok yang banyak memberi tunjuk ajar cara untuk 
komersialkan kumpulan Mak Yong Bunga Emas Sri Temenggung agar dapat membuat 
persembahan kedalam mahupun luar negara. 
 
Ketiga, beliau memiliki barisan penari yang berbakat besar dan berpengalaman dalam 
bidang tari seperti Wan Mohd Arizuddin iaitu koreografer di Unit Kebudayaan Universiti 
Malaysia Kelantan dan Noor Amiera Saila yang merupakan salah seorang anak muridnya di 
kelas  Mak Yong .  
 
Keempat, latihan secara berterusan selama dua minggu berturut-turut diadakan tanpa 
timbul banyak masalah komitmen di kalangan penari dan orang-orang dibelakang tabir. Secara 
teorinya, seorang pengarah harus mengadakan latihan yang intensif demi menjayakan kerja-
kerja kepengarahannya dan para penari dapat menjiwai gerak yang ditarikan. Daya 




Seperti telah dinyatakan, salah satu kekuatan Noor Hayati  Zakaria dalam 
pengarahannya adalah kerana beliau mempunyai penari yang berdisiplin. Mereka terdiri 
daripada pelajar universiti dari Kampus Jeli, Kampus Bachok dan Kampus Pengkalan Chepa. 
Walaupun mereka adalah dari kos yang berlainan tetapi disebabkan oleh minat dan sifat ingin 



















Negeri Kelantan adalah kaya dengan budaya dan tradisi klasik yang telah wujud sejak 
berkurun lalu; salah satunya diterjemahkan melalui tarian Mak Yong. Lagenda dan mitos purba 
Jawa mengatakan bahawa Dewa Semar dan anaknya Turas memulakan tarian Mak Yong yang 
menggabungkan elemen ritual, tarian dan lakonan yang digayakan. Alunan alatan muzik yang 
indah juga mengiringi jalan cerita yang dilagukan atau teks ucapan yang spontan dalam tarian 
ini. Tarian Mak Yong pada asalnya adalah untuk meraikan kejadian alam semulajadi seperti 
semangat padi yang juga dikaitkan dengan Dewi Sri, penjaga hasil tuaian padi. Kini, tarian Mak 
Yong merupakan salah satu tinggalan warisan Negeri Kelantan yang harus dipelihara agar tidak 
hilang sepenuhnya. Tarian Mak Yong dimulakan dengan persembahan mengadap rebab 
sebagai mukaddimah. Menariknya, rebab adalah merupakan sejenis alat muzik yang tertua 
dalam sejarah alatan muzik di kepulauan Melayu Archipilago dan mempunyai sejarah dan 
lagendanya yang tersendiri. Oleh itu, pengiktirafan The Malaysian Book of Record dalam 
persembahan mengadap rebab adalah amat penting dalam mengangkat martabat warisan 
Seni Tari Klasik seperti Tarian Mak Yong yang telah di ketengahkan oleh Universiti Malaysia 
Kelantan.  
 
Selain itu, pengiktirafan The Malaysian Book of Record dalam persembahan mengadap 
rebab yang memerlukan sekurang-kurangnya 500 peserta akan mengumpulkan semua pelajar 
yang aktif dalam bidang kesenian dan kebudayaan bagi ketiga-tiga kampus Universiti Malaysia 
Kelantan iaitu Kampus Kota, Kampus Bachok dan Kampus Jeli. Perkara ini dapat merapatkan 
hubungan Universiti Malaysia Kelantan dan masyarakat setempat dalam aktiviti kesenian 
kebudayaan klasik yang semakin dilupai dan secara tidak langsung menonjolkan peranan 
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The Majapahit kingdom has a vast territory covering Nusantara archipelago and Malay 
peninsula. In addition to greatness and glory, the Majapahit kingdom also has great writers at 
that time, one of them is Mpu Tantular.  One of his literary work is Kakawin Sutasoma which 
is taken as motto of the Republic of Indonesia "Bhinneka Tunggal Ika". Kakawin Sutasoma tells 
a sacrifice of a King Prabu Mahaketu's son of the Astina kingdom named Sutasoma. This 
research is using a qualitative methodology with participative observation method by 
observing various performing art activities which is related to Sutasoma epics. The result 
obtained is the determination of character becoming an important part because it becomes a 
supporting element of dance. In addition, an artist involves intellectual potential, the 
emotional potential, and the spiritual potential proportionally to acquire aesthetic forms and 
open for a value understanding. Communication of symbols are created through dance 
movements that are expected to be interpreted by the audience and can be implemented in 
daily life. If this is realized, violence can be avoided and unity and harmony can be realized. 
 
 




Historically, Indonesia once had large kingdoms that is glorius in its era. One of them is the 
Majapahit kingdom. Majapahit Kingdom has a vast territory. In Kakawin Nagarakretagama 
pupuh 13 and 14, it is said that the extent of the Majapahit kingdom is in the archipelago of 
Nusantara and in the Malay Peninsula. The easternmost islands of Java Island in pupuh 14/5 
are the islands of Ambon or Maluku, Seram and Timor. The Malay Peninsula includes 
Langkasuka, Kelantan, Tringgano, Paka, Muara, Dungun, Tumasik, Klang, Kedah and Jerai 
(Muljana, 2005). The majesty and greatness of the Majapahit kingdom is well known and 
respected by various kingdoms in Nusantara and various other kingdoms outside Nusantara. 




In addition to triumphing in terms of territory, the kingdom of Majapahit also has great 
writers at that time. One of them is the Mpu Tantular. Mpu Tantular is a poet who lived in the 
glorious era of the Majapahit kingdom in the 14th century. Mpu Tantular still has brotherly 
relations with the king and becomes the king sister’s son in law. Mpu Tantular is a Buddhist, 
but he is open to other religions, especially Hindu-Shiva. This can be seen from two kakawin 
which he made quite famous, namely Kakawin Arjunawijaya and Kakawin Sutasoma.  
In Kakawin Sutasoma as one of the largest literary works to date, has a very deep 
philosophical value, especially for the values of nationality. Kakawin Sutasoma tells of a 
sacrifice of a King Prabu Mahaketu’s son of the Astina kingdom named Sutasoma. The 
Sutasoma as the incarnation Sang Hyang Buddha left the kingdom to deepen the teachings of 
Mahayana Buddhism rather than replace his father to become king. Furthermore Sutasoma 
went into the forest to do meditate in a temple and got a blessing. Then he traveled to the 
Himalayas with the priests. In a hermitage, he heard the story of a giant king named Prabu 
Purusada who likes to eat human flesh. The priests and Batari Pretiwi persuaded Sutasoma to 
kill Prabu Purusada but he refused the persuasion because he wanted to continue the journey. 
In the journey, he met with an elephant head giant and a snake dragon. With the blessing he 
got, eventually both subdued and willing to be his disciples to study Buddhism. Next Sutasoma 
also met with a tigress that will eat her own child. Because the tigress insisted on carrying out 
her intentions, Sutasoma offered him as prey of the tiger to keep the tiger's child from death. 
The offer was accepted by the tiger, and he pounced on the prince. The death of Sutasoma 
made the tiger regret his actions. It was then that the God Indra came to the scene and 
Sutasoma was revived. The tigress then surrendered to the Sutasoma, even declaring herself 
willing to be her disciple. 
Once lived a giant king named Purusada or Kalmasapada. This king is fond of eating human 
flesh. Years of Purusada king's habit took place by eating the flesh of his own people. Many 
people have been victimized to satisfy his greed. Resulting the population of the country 
remain a little because it was consumed as a king's meal or has fled to another country. Then 
the giant king suffered an incurable illness and settled in the forest. Then he pleaded with the 
temple to heal his illness with the promise of giving the victim 100 kings to be offered if he 
could be healed. Finally, the Batara Kala grant the request of king Purusada. After recovering 
from his illness, the king Purusada kept his promise by capturing 100 kings to be offered to 




Batara Kala. But Batara Kala rejects it because he wants to eat The Sutasoma. Hearing the 
words of Batara Kala, King Purusada went to look for The Sutasoma. Finally the king Purusada 
found The Sutasoma and told his intentions. The Sutasoma and King Purusada then went and 
faced Batara Kala. To him Sutasoma said that he was willing to fall prey to God Kala as long as 
he freed the hundred kings who had been handed over by Purusada to him freed. Hearing the 
utterance of the Sutasoma, King Purusada was aghast. He did not think Sutasoma so humble 
and willing to redeem all the evil that he did. He feels guilty and sinful for his actions, then 
repents and has since not consumed human flesh.  
 
II. Literatur Reviews 
Kakawin Sutasoma is taken as the motto of the Republic of Indonesia: "Bhinneka Tunggal 
Ika" or different but one (Wahid & Ikeda, 2010: 33). In the story Kakawin Sutasoma, there are 
many characters that appear on every performances that are made. Characters such as kings, 
king's servants, folk, Sutasoma and other figures that exist on Kakawin Sutasoma's story. Of 
course, before the work, there needs to be an observation about the characters of the 
characters in the story of Kakawin Sutasoma. Determination of this character is important 
because it becomes a supporting element of dance. Dance supporting elements such as 
motion, body, and motion design become a raw material for dance creation (Sumaryono & 
Suanda, 2006). 
Aesthetics as a measure of the beauty of a work of art must go through a long process. 
The beauty process of a work of art can be an artistic form and a symbolic form. The 
formulation of artistic form and symbolic form is manifested in a process of art creation. The 
process of art creation is done by the artist actively, diligently, and systemically, with the aim 
of expressing the understanding and/or claiming the values of an object (Sunarto, 2013: 9). 
The context of performances are based on roles and functions, performing art is referred 
more closely as communication media. Correspondingly, performing art is a communication 
media between creators (artists) and appreciators (audiences), between actors and 
connoisseurs of art, and be interpreted by both. Performing Art is created by an artist with his 
interpretation and observed, watched, or appreciated by the audiences with their 
interpretation (Jaeni, 2007: 20). Kuntowijoyo (in Jaeni, 2007: 24) divides the human 
environment into three environments, namely (1) the material environment; (2) Social 




environment; (3) symbolic environment. In relation to the world of performance as a front 
stage, the representation of the universe is a symbolic environment which is defined as an 
environment in which everything that includes meaning and communication, such as words, 
languages, myths, songs, art, ceremonies, behavior, objects - items, concepts and so on. 
Susanne K. Langer divides art symbols into two categories: (1) art symbol; (2) symbol in art. 
From the two categories of art symbols, the application in folk theater performance is divided 
into two meanings, discursive symbols and presentational symbols. Discursive symbol is 
understanding symbols in the performing art which is built by various regular symbols and 
bounded by structures, while the presentational symbol is understanding symbols by 
understanding its performance (Jaeni, 2007: 25). 
 
III. Problem Statements. 
1. How is the description of the main characters in kakawin Sutasoma as an inspiration on the 
creation of oratorium dance? 
2. How is the process of artistic and symbolic manifestations as an art creation ? 
3. How is communication art done by an artist ? 
 
IV. Methodology 
In this research using descriptive qualitative methodology which has the understanding 
to give description, picture or painting qualitatively about an object based on facts, properties 
and its relation with phenomenon being studied. Data collection method used is participative 
observation method by observing various art activities related to epos Sutasoma. 
 
V. Result of Analysis 
V.a. Character 
1. Sutasoma. 
Based on the story presented, it can be described about the character of Sutasoma as the 
main character in the creation of the oratory. Using the background of The Sutasoma: The 
son of a king and a Mahayana Buddhist, the character's description of the Sutasoma will be 
seen as follows: gentle, loving, giving, and so on. 
If this character is described using a mask can be seen below: 









An image of a giant as a creature that resembles a human or animal but has a size larger 
than the normal size of the human or animal in question. Based on fairy tales and legends 
stating that the giant has a stupid and ruthless character, likes to interfere and eat humans. 
But there are some fairy tales and legends that state otherwise. Giants are considered a 
threat because humans are incapable of matching their size and enormous strength, but 
not a few who give the idea of a giant as a living thing that coexists with humans. In the 
story of Kakawin Sutasoma, the depiction of the gigantic figure is more to the negative 
elements of cruel and likes to eat human beings look clear as in the story of the giant-
headed elephant, snake dragon, and giant tiger. All of these characters give a clear 
character that giants possess traits that tend to lead to negative rather than positive 
elements. 
 
Picture 2. Elephant Headed Giant 
(source: https://baliartandcultures.files.wordpress.com/2015/10/baronggajah.jpg) 





Picture 3. Giant Tiger 
(source:https://baliartandcultures.files.wordpress.com/2015/10/barongmacan3.jpg) 
 
Picture 4. Snake Dragon Giant 
(source:https://i.pinimg.com/originals/fa/4a/03/fa4a039c18e329e8fd9b40f903a02545.jpg) 
3. Purusada 
Purusada is an antagonist who becomes the opposite of The Sutasoma. As depicted in the 
story of Kakawin Sutasoma, this figure is a gigantic king who is very cruel with the fondness of 
eating human flesh. As has been explained before about the giant character that is cruel and 
like to eat humans then the king Purusada has the same character as that. 











The process of artistic and symbolic manifestation in the creation of artwork is done 
by an artist by involving proportionally the intellectual potential, emotional potential, and 
spiritual potential. The results are aesthetic and open forms for a value understanding. 
The process of art creation often begins with the development of ideas not in the form 
of real manifestation but needs to pour the idea first. The existence of abstract images in the 
nature of mind, especially in the creation of orator Purusadasanta sourced from the work of 
literature kakawin Sutasoma creation by Mpu Tantular. The story depicted in kakawin is 
transformed into the performing arts that prioritize unity in the differences that need to be 
preserved. Literary works give a closer look to the work of literature than those of the 
conceptor who give more importance in attraction without regard to the limitations of the 
truth of the description in the literary work. Mastery of literature material is absolutely 
mastered by the conceptor because it will give the spirit and maturity of the work. There has 
been a mistake in the community in staging the stanza of the story. Such performances do not 
follow the appropriate groove so that the work will be considered not established among the 
writers. The dancers and musicians are invited to dissolve in the cradle of interesting 
attractions but less attention to the plot so that the work will look foreign to those accustomed 
to wrestle with literary works. To avoid such inequality, researchers seek to give an 




appreciation of appearance, but more that it provides a comprehensible understanding for 
perfection. 
 An oratory's orchestration at the beginning of the introduction to the art connoisseurs, 
containing the story prologues that emphasis more on the view side. Embed the philosophy 
of the story content is inclined to the dialogues between the main characters but not yet to 
the deep philosophy study. The speeches and advice given by the main characters are still 
general. The content of philosophy is seen when there are constraints on solving the problems 
faced. 
The stage that gives the most opportunity to embed philosophy is at the climax where 
the antagonist has returned to the identity. Then universal counsel can be displayed in the 
dialogue. The philosophical value embodied in the dialogue at Purusadasantha's work is now 
telling the king of Purusada the wisdom to always walk on the right path according to the 
conditions of the kingdom at that time. Such comment can be picked up by its meaning by the 
connoisseur. This function needs to be mastered by the story teller so that the philosophy 
value contained in the stage conversation is beneficial to the connoisseur/audience at this 
time. Speech that contains the value of self-awareness and beneficial to most in togetherness. 
The development of philosophy seems to have a great opportunity in the Purusadasanta story 
when the Purusada has been conquered. There the Sutasoma gives philosophical teachings 
about the life of nirvana and effort is no longer incarnate because the rotation of life death 
that goes on and on is a suffering. This is the essence of the highest teachings presented in 
Purusadasanta's story. The expertise of a cultivator is seen in the delivery of this philosophy 
of life in the story. The most important thing to note is that the philosophy is conveyed with 
the aim of raising self-awareness and being fair in community togetherness. 
 
V.c. Communication Art 
 The forms of art is an expression or feelings of human ideas. In art, Artists are 
communicating with their audience. Art can be a communication media between creators 
(artists) and appreciators (audiences), between actors and art lovers, and interpreted by both. 
Performing Art is created by an artist with his interpretation about something, and observed, 
watched, or appreciated by the connoisseurs of art with their own interpretation of meanings 
(Jaeni, 2007: 20). Performing art communicate using symbols. Symbols are sent by artists 




through performance art and interpreted by audience or spectators. The meanings will be 
different that are produced by the audience. The meaning of symbols in performing art cannot 
be separated from the text and context. Text is the performance itself with its complement, 
while context is the areas that have a relationship with the text, such as space and time (Jaeni, 
2007: 25). In the Sutasoma epic story, the meaning of the text is possessed by Sutasoma’s 
attitude as the main character of the story. Gentleness, compassion, giving and so forth are 
expecting to be accepted by the audience. This attitude is realized through the accessories 
used such as masks, clothes, and so on. In addition, the Sutasoma dance movement is also 
more graceful and calm. Meanwhile, The meaning of the context is presented by the current 
conditions such as violence, quarrels, and disputes. Gentleness and nonviolence toward all 
human beings are exemplified by Sutasoma that is expected by audience to be guide for life 
and stayed away from violence towards others. 
It is revealed by Kuntowijaya (2006: 171) that, literary works as verbal symbols have 
several roles including the ways of understanding (model of comprehension), the way of 
communication (modes of communication), and the way of creation (modes of creation). The 
object is reality. Sutasoma epic is formed of performing art by an artist that is understanding 
of the symbols of reality that is occuring through existing figures and subsequently 
communicated through creating of dance movements. Symbols sent through dance 
movements will interact and be interpreted by the audience. Through these symbols, the 
audience is expected to also have the same way of understanding with artists and can be 
implemented in everyday life. If this is realized, violence can be avoided and a sense of unity 
and unity can be realized. 
 
VI. Discussion 
Based on the research, there are three main of important things to be known by artists 
during creating a dance: (1). Character; (2) Aesthetics; (3) Communication of Art. These three 
components is determining of artwork to be interested to watch. It is because art is a medium 
of communication between artists and audience. Created dance is based on literary works 
that is requiring serious thinking by artists. This is an important things to do so that the 
audience are not only enjoy the beauty of art but also they can understand, interpret and 




implement the messages to be conveyed so that the ideas or expressions of artists can be 
accepted by the public widely. 
 
VII. Conclusion 
In Kakawin Sutasoma as one of the largest literary works to date, has a very deep 
philosophical value, especially for the values of nationality. Kakawin Sutasoma tells of a 
sacrifice of a King Prabu Mahaketu’s son of the Astina kingdom named Sutasoma. The 
Sutasoma as the incarnation Sang Hyang Buddha left the kingdom to deepen the teachings of 
Mahayana Buddhism rather than replace his father to become king. The story of Sutasoma's 
journey provides many inspirations for the creation of art with the theme of Kakawin 
Sutasoma. In the creation of the oratory work of dance, some of the things that become the 
focus in its manifest are: 
1. Character. 
Determination of this character is important because it becomes a supporting 
element of dance. The supporting elements of dance such as motion, body, and 
motion design become a raw material for the creation of dance 
2. Aesthetic. 
Aesthetics as a measure of the beauty of a work of art must go through a long 
process. The beauty process of a work of art can be an artistic form and a symbolic 
form. The formulation of artistic form and symbolic form is manifested in a process 
of art creation. The process of art creation is done by artists actively, diligently, and 
systemically, with the aim of expressing the understanding and/or claiming the 
values of an object. The process of artistic and symbolic manifestation in the creation 
of artwork is done by an artist by involving proportionally the intellectual potential, 
emotional potential, and spiritual potential. The results are aesthetic and open 
forms for a value understanding. 
3. Communication art 
Communication through symbols is created through dance movement by artists 
which is expected to have the same meaning with the audience and can be 
implemented in everyday life. If this is realized, violence can be avoided and toward 
unity and harmony. 
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The culture of mask dance in Bali is one of the wealth of
 traditional performing arts that have important functions and
 significance in people's lives. Mask Dance Drama is one of
 Balinese traditional mask dance performances that has an important
 position in the life of Balinese society, because it
 is a cultural symbol full of religious values and life. This
 performance can often be seen especially in religious ceremonies
 that are held regularly by the community in various places.
 Balinese Mask Dance Drama are usually danced by one to five
 dancers, each dancer with a different mask character. In this
 paper will be described about the symbolization contained in the
 mask dance drama in Bali. The symbol in question is a
 symbol contained in the religious aspect as well as the
 aesthetic aspect of the Mask dance drama.  
  






1. Preface  
 The performing arts in Bali since the 1970’s have been laid out and grouped in such a 
way as to function. Arrangements and groupings are done to restrict the performance 
to fit the contexts of place, space and time of performing arts. Classification of art in 
Bali according to its function, among others: Wali, Bebali, and Balih-balihan. Wali is a 
sacred performance and serves as part of the implementation of religious ceremonies 
then Bebali, is a ceremonial event that serves to support and complete the course of 




religious ceremonies while Balih-balihan art is a secular show and serves as a show 
of entertainment for the community, not directly related to the way of religious 
ceremonies.  
 In addition to the classification according to its function, Balinese dance can also be 
distinguished by the nature of the show, namely Drama dance and Non-Drama Dance. 
The dance drama is a dance that contains elements such as dramatic vocals, using 
play and certain character differences. Examples of dramatic dance are the dramatic 
Mask Dance Drama, Arja, Prembon, Legong, and Telek. While non-dramatic dance is 
a dish of pure dance without dramatic elements that dominate, which put forward the 
creativity of motion. Examples are Pendet, Gabor, Puspanjali, Sekar Jepun Dance, 
and so on.  
 Mask dance drama can be referred to as a total theater plate because in its dish 
incorporated various art elements such as vocal art (dialogue and song), motion art, 
music art and art (mask). The mask dancer itself can come from various circles. 
Although dramatic mask performances are often oriented to the royal order of life, there 
is no need for mask dancers to come from among nobles. In Bali, mask dancers are 
not only seen from the background of social status. Is a profession as a dance artist 
(pragina) that make him accepted in the community.  
 In terms of appearance mask, in Bali is classified into three groups namely : bungkulan 
(completely cover the face), sibakan (cover half the face from forehead to the upper 
lip) and kepehan (only cover certain part of the face). Bungkulan usually does not allow 
users to dialog or sing because the entire face of the dancers are behind the mask and 
the sound that comes out will not be optimal. While the Sibakan and Kepehan indeed 
made to facilitate the user to play dialogue and singing.  Mask dance drama as one of 
the richness of traditional performing arts, still often can be found nowdays. Religious 
ceremonies, wedding ceremonies, cremation ceremonies, reception parties and official 
government events are spaces where dramatic masks can live and present the show. 
This is due to the dramatic mask's flexibility that is able to adjust to the context of the 
ongoing events. The concept of staging as a "guide in the spectacle" is always 
maintained in the performance of a dramatic mask, wherever it is done. This guide is 
intended as the main essence, where not only advocacy of religious philosophy is 
possible but also the mask of dancers can criticize the various realities or phenomena 
of the changing times that occur today. Not infrequently, in order to guide the 




audience's spiritual awareness in goodness, mask dancers put some jokes in the form 
of satire and play fresh, away from sarcasm but contextual for the audience to feel 
comforted by laughing.  
 This research will focus on what symbolic meaning is contained in the performance of 
mask dance drama in Bali. Because, the mask dance drama performance is not just a 
show, but also in the sacred dimension is religious. Thus, the symbolic meaning 
contained therein will be richer and deeper and it is considered necessary to be known 
as part of an understanding of the performances that are expected to have implications 
for the preservation of dramatic mask art in general.  The author is interested in doing 
this research because of the proximity of the author with a dramatic mask. The author 
was born in the family of writers, puppeteers and dancers at Griya Gede Bongkasa, 
Bongkasa Village, Badung regency, Bali. The artistic climate has begun since 
childhood where the author's grandfather is a multi talent dancer  
  
2. Review of Literature  
 The mask in its context as a means of performing art, is a trace of a primitive cultural 
heritage that is still well preserved in many places. This can be seen from the relics of 
prehistoric paintings in a stone cave in Altamira, Spain and in Lascaux and Dodogone, 
France which shows a human figure wearing animal mask (Baharudin, 2002). In 
Indonesia, traces of mask dance as a primitive cultural heritage can be found in Hudoq 
Dance living in the environment Dayak Bahau and Dayak Modang on Borneo Island 
(Hadi, 2005). This dance is a symbol of existence and community communication with 
the ancestral spirits. Then, in Bali also has a form of dance performances Mask that 
comes from prehistoric times, namely the Brutuk Mask Dance in Trunyan Village, 
around the shores of Lake Batur. This dance is a symbol of the embodiment of the 
ruler of the spiritual realm called Hyang Da Tonta who descended to the world to bless 
the inhabitants and neutralize the negative energy that existed in the people.  
 In Bali, a written record of Mask's existence as a form of performance can be seen on 
the Bebetin inscription dates back to 896 AD. In the inscription, listed the word 
"partapukan" which means mask. Then in the Blantih inscription 1059 AD, mentioned 
the term "roof" which also means mask. The Pai Desert inscription of 1071 AD also 
includes the term "roof" meaningful masking performances (Bandem & Rembang: 
1976). Younger records around the end of the nineteenth century are found in a 




palmlitar called Ularan Prasraya which describes the embryo of a mask dance 
performance today. In the ejection, the expedition of Gelgel Kingdom (Bali) expedition 
to Blambangan Kingdom (East Java) ended with the defeat of Blambangan Kingdom. 
After successfully defeating the Blambangan Kingdom, a Gelgel Kingdom officer 
named I Gusti Ngurah Jelantik Pasimpangan robbed several royal possessions 
including a mask box containing several characters. The masks are then tried to be 
danced by the descendants of I Gusti Ngurah Jelantik Pesimpangan named I Gusti 
Pering Jelantik. He danced the whole mask of the spoils from Java alone. According 
to existing literature this is the first time the mask is staged as a performing arts 
entertainment in Bali. Until now, the entire mask is still stored in Puri Blahbatuh, 
Gianyar regency, Bali (Ibid: 1976).  
 The form of mask performances commonly known today in Bali stems from a form of 
performance called "Topeng Pajegan". Mask means expressive facial face, while the 
word pajegan meaning one dancer playing various characters mask alternately in 
accordance with the story being delivered. In other words, he is a one man actor who 
plays a masked monologue drama on stage. Broadly speaking, the characters that are 
danced in the Pajegan mask dance drama include: the king figure, common people, 
spiritual figures and noble figures. This form of dramatari in the existence of art in Bali 
belongs to the classification of Wali Dance, because it acts as a determinant of the 
success of the ceremonial course and has a position parallel to the priest who leads 
the ceremony.  
 The next development, Mask Pajegan transformed the form of the show into Topeng 
Panca. The word "panca" means five. Thus, Topeng Panca is a masked dance and 
drama show presented by five dancers. This development began around 1915 in 
Denpasar (Ibid, 1976). One of the things that underlies this development is because of 
the growing number of artists Dramatari Mask in Bali. In playing a variety of characters 
by one dancer, of course there is one or several specialist mask characters that later 
became the main force for a mask dancer Pajegan. With good interaction and based 
on the spirit of the offering to God, the dancers then discussed and shared their 
respective roles in the stage of the Panca Topeng (Interview with I Gede Anom 
Ranuara, 27 September 2015). The masked characters are staged in Dramatari 
Topeng Panca presented by the dancers still remain the same as the Pajegan Topeng 
above. Until now, the Topeng Pajegan and Topeng Panca masquerade still exist in 




Bali and even growing. This can be seen from the increasing enthusiasm of young 
dancers who are even still sitting in school to learn and pursue the mask's drama.  
 In the performance of the Topeng Pajegan or Topeng Panca, there is a staging 
structure that guides each dancer to present it. Typically, the mask dance drama show 
begins with the appearance of Topeng Mask, followed by the Old Mask Dance, a pair 
of Penasar (Servants) Mask characters, Topeng Arsawijaya, Bondres (public ; the 
jokers), and Sidakarya Topeng Dance. The first two views are the characters of the 
noble character, then the Penasar is the king's servant, Topeng Arsawijaya is the king 
figure, Topeng Bondres is a public figure, and the Sidakarya mask is a spiritual 
character who is sacred.  
  
The Story Sources in Mask Dance Drama in Bali  
 The traditional dramatic performances in Bali, viewed from the content of the staging 
is a description of Hinduism that is written in the Vedas. As explained by Suamba 
(2003), every performance of art is always based on Hindu philosophy. Based on the 
form, the Vedas are divided into two, namely Vedas Sruti and Vedas Smreti. Weda 
Sruti is the revelation of God received by the Rsi (the holy priest) through the voice. 
While Vedic Sruti is a copy of God's revelations heard by the Rsi in writing to be 
memorable, taught and disseminated. In the Vedic Smreti, there are sub-sections of 
the book called Itihasa and Purana. Purana is the Vedic book that contains the 
mythology of the creation of the world, the gods, the rishis and the genealogy of kings 
who reigned in the past. While Itihasa, is a story that is spiritual, whose contents are 
full of fantasy, romantic and heroism such as Mahabharata and Ramayana stories. In 
India, the puranas are always played by the Sutra (purana speakers) during religious 
ceremonies (Honig, 2005). Meanwhile, Itihasa as one of the sub-divisions of Weda 
Smreti is a play reference for the puppeteers of traditional puppets show in Bali. As a 
fellow performing arts of a sacred nature (Wali), shadow puppets presented 
simultaneously with the presentation of the mask dance drama performance at the time 
of religious ceremony took place at the temple.  
 In Bali, the cultural performances of his art are similar to those in India because of the 
Hindu influence. Mask dance and drama in Bali as one of the dramatic art shows, using 
a play that refers to the source of the story of Babad ; a masterpiece of literary literature 
that contains the history of the kingdom, mythology, family tree and certain territories. 




The book of Purana in India is translated in the form of Babad so that local historical 
values as local genius can be accommodated. Therefore, the masked drama can be 
regarded as a show of "chronicle play" (Bandem & Rembang: 1976).  
 Thus, it can be said that traditional drama performances in Bali have a great influence 
from the influx of Hinduism. The principle of offerings to the ancestral powers that 
animate the birth of traditional arts in Bali got a blessing and enriched with the Hindu 
philosophy of Hinduism. Almost always in the occasion of religious ceremonies, the 
people of Bali involve art elements. And vice versa, every time performing arts, always 
followed by ritual offerings to God, ranging from the smallest scale to large. Traditional 
art in Bali can survive until now is the result of the giving of soul and space to exist by 
Hinduism.  
  
3. Metodologi Penelitian  
 The method used in this study is qualitative with descriptive analysis approach, where 
researchers in addition to obtaining information directly from the book or interview, but 
also directly involved as a dancer.  
 This research was conducted in Denpasar City, Badung Regency and Gianyar 
Regency to get various data such as perception of some dancers to the significance of 
symbols contained in Balinese dance drama dance performances, as well as the 
experience of each staging.  
 The data obtained from these observations and interviews contains an understanding 
of the Balinese mask dance drama, the performance structure, and the important 
symbols contained within it.  
   
4. Pembahasan  
 Etymologically, the word symbol comes from the Greek "symbolon" which means the 
identifier, the badge or the slogan (Hamersma: 1982). Different symbols of meaning 
with signs, where the symbols become a vehicle for humans to capture a concept of 
an object. While the sign has a direct relationship with the subject, where, for example, 
smoke is a sign of fire. Langer (in Daliman: 2001), states that the sign has only 
denotation and has no connotation of the object. While the symbol has both, denotation 
as well as connotation.  




 Balinese mask dance drama which is positioned as a performing arts ceremony 
directly related to the implementation of religious ceremonies that take place. Thus, 
symbolic meanings that have been conceived naturally as a show of performing art are 
enriched again with religious symbols derived from religious ceremonies. In general, 
the symbols presented in the dramatic performances of the Mask include symbols of 
the religious aspect, and symbols of the physical aspects of the performance.  
  
A. Religious symbol in mask dance drama performance.  
 As a sacred performing arts mask dance drama can not be separated from the 
religious activities that accompany it. Before the show begins, mask dancers are 
usually asked to perform mask dancing at the venue of a religious ceremony confirmed 
by a symbol of a request for a dancer to a mask dancer. In this offering, contains a 
variety of produce such as coconut, eggs, fruits, duck, rice, and some traditional cakes. 
This is a symbolization of the concept of the mountain, a seaweed offering (land) and 
the land (mountain) that invites the mask dancer to have the sincerity and seriousness 
to hold a religious ceremony, so that mask dancers feel they have a moral-spiritual 
responsibility to participate in the success of the ceremony.  
 Furthermore, upon arriving at the ceremony, mask dancers are usually given some 
kind of offerings as offerings to God to request his blessing and approval that the 
dancer will perform his duties as a mask dancer and is entitled to all his powers and 
duties. His authority is to share the blessings on offerings ready for the ceremony. Its 
obligation is to spread the teachings of religion through the stories and excerpts of the 
sacred phrases contained in the Hindu scriptures and give advice through the reflection 
of events in the story raised. In addition, this process is an attempt for a dancer to ask 
for a positive energy that gives charisma on stage, which in Bali is called "taksu".  
 The next religious symbol that is present in the staging of the mask can be seen in the 
figure of Mask Sidakarya. As previously mentioned above, the Sidakarya Mask is seen 
as a symbol of the legitimacy of the success of a religious ceremony. Judging from the 
origin of the word, Sidakarya Mask comes from the syllable "sida" which means 
successful, and "karya" which means the ceremony. So, simply put Sidakarya means 
successfully completed a ceremony. The Sidakarya mask is a human, historically 
named Ida Sangkya, from Kalingga in Central Java. He is a Mahayana Buddhist. In 
the mask, he is manifested to have a confusing appearance (Interview with mask artist 




Ida Bagus Mambal in Sibang Kaja Village, Badung Regency). On one side he is 
portrayed as smiling, but his stubborn teeth give a frightening impression. His eyes are 
very focused, but his eyes are not visible. His hair is white and long. The mask color 
used is white which symbolizes holiness. The viewing audience also has an enigma 
within itself. Wanted to go out of fear, but wanted to watch it because of their 
uniqueness.The presence of this character in a dramatic mask leads to a blurring of 
the boundary between the realms of the show, ceremonies and ceremonies.  
 In the presentation, Sidakarya Mask appears to sprinkle rice four colors to the five 
directions of the wind. In this section, there are two symbols contained. First, rice is a 
symbol of seed. Rice is one of the four elements in offerings in Hinduism, as set forth 
in sloka IX.26 Bhagawadgita (Wiana: 2001): Flowers (Puspam), Water (Toyam), Fruit 
(Phalam) and Leaves (Patram). Fruit means a human body that contains the seeds of 
life. Rice itself is the seed of rice and is referred to as "bija" in Balinese. Rice is a symbol 
of Dewi Sri, the Goddess of Fertility. Hopefully, the seeds that are sown become easy 
to grow and provide wisdom in the human self. Secondly, as for the four colors present 
in this rice is white as the symbol of the God of Iswara in the East, red as the symbol 
of the Brahma God in the South, the yellow symbol of the Mahadeva God in the West, 
the black symbol of Lord Vishnu in the North and the mixture of all colors being depicted 
as the symbol of Lord Shiva. In the context of the Sidakarya Mask, sowing rice to the 
five corners : to the East, South, West, North and Central is the effort to neutralize the 
negative energy while also giving the seeds of life and wisdom, so that the natural 
energy returns harmoniously.  
 When the priest (Pedanda) worships the gods, he draws natural energy from all 
directions to be asked as a spiritual witness of the ceremonial path through the Vedic 
holy mantras. When all offerings have been blessed and given to God, it is the turn of 
the Sidakarya Mask to bless and simultaneously return the energies to their place of 
origin symbolized by sowing the rice. In fact, on several occasions, the Sidakarya Mask 
is directly requested by the person performing the religious ceremony to bless the tirta 
(holy water) as Tirta Sidakarya, in order that the whole ceremony proceeds perfectly. 
The perfection is believed to derive from the complete blessing of ceremonial means 
performed by Pedanda as symbolic of Shiva as the power of the sky and Sidakarya as 
Buddha as the power of the earth. This is an implementation of the concept of Shiva-
Buddhist as fundamental to Balinese society.  




 In terms of accessories and clothing, there are also religious symbols that accompany 
the appearance of the mask dramatari. In presenting the performance, mask dancers 
should use natural materials as dance supporting accessories such as peacock flowers 
(Caesalpinia Pulcherrima), Gegirang leaves (Sambacus Nigra), and pandan leaves 
(Pandanus Tectorius). As stated in the text of Lontar Kawisesan (interview with Ida 
Bagus Mambal, mask dancers and puppeteer from Sibang Kaja Village), the use of 
accessories from the red flowers of red flowers is a symbol of the authoritative plea to 
the creator. Then the leaves of gegirangan are symbols of appeals of joy and passion 
(the word "Girang" in Balinese means happy or spirited). The use of prickly pandan 
leaves is also a neutralizer of excessive energy inside the mask dancer. In other words, 
the use of prickly pandan leaves is as a neutralizing of the negative forces that are 
likely to affect the appearance of a mask dancer. Peacock flower usually used with 
gegirang leaves and installed as a decoration that is inserted on the ear. While the 
pandan leaves are spiked, mounted on both sides of the bridge (crown dancer / head 
costume).  
  
B. The symbolic meaning in Dramatari Topeng's performance structure  
Community level grouping or social stratification is the distinction of population or 
society into different classes (Moeis, 2008). Bruce J. Cohen (2009) reveals that social 
strata is a system that places people in accordance with their qualities and places them 
in the appropriate social class. Classification of society according to the class due to 
various things, in accordance with local cultural customs respectively. In Bali the 
classification of the community based on their genealogical family is called wangsa.  
 The order of life of Balinese people has its own uniqueness compared with the life of 
people in other areas. As with the aspect of his religious life, the social aspects of 
Balinese society are also influenced by India. The wangsa system in people's lives also 
comes from the influence of India. The caste influences of India in Balinese society 
are: Brahmins, Ksatriya, Waisya and Sudras. However, in Bali the system is not 
unanimously accepted, but there is little adaptation to the worldview of the people in 
Bali especially during the time of the past empire. The golden peak of community life 
both in the field of spiritual, governance and social community is often mentioned 
during the reign of King Dalem Waturenggong who ruled in the Kingdom Gelgel 
14601550 AD. At that time, all the joints of life were successfully organized and 




successfully maintained until today. In social life, the social strata system in Bali 
recognizes Brahmins, Ksatriya and Jaba. These groups have their respective duties in 
the structure of society. The Brahmin class can be identified from the use of the title of 
Ida Bagus (male) or Ida Ayu (female) to Balinese people. The Brahman group is in 
charge of the field of spiritual knowledge and serves as the guidance of people in the 
field of religion. Then the Ksatriya is a group that has the task of governance in the 
community and functioning to organize, manage and supervise the lives of people in 
order to create prosperity and prosperity. The Ksatriya class can be identified using 
the title of Anak Agung, Cokorda, I Gusti, I Dewa, and Ngakan. Jaba's group are those 
who work in the field or technical workers and serve as executors of the policies issued 
by the ksatriyas. Jaba groups can be identified by the use of first name titles I Wayan, 
Made, Nengah, Komang, Nyoman and Ketut.  
 When observed, the classification of Balinese stratum as mentioned above is in 
harmony with Tri Angga concept in Hinduism which means three parts of body 
structure, namely Main Mandala (head), Madya Mandala (body) and Nista Mandala 
(feet). If connected, then the Brahmin class as the guidance of the people in the 
religious field is symbolized as the head. Then the Ksatriya who served in the field of 
governance symbolized as a human body. Finally, Jaba's group as technical 
implementer is symbolized as a foot. One unit of this unit is a mutually supportive and 
mutual social structure in Bali that can not be separated.  
 In the mask dance drama, the characters in it are the embodiments of the structure of 
the social life of society as described above. The Topeng Keras mask figure in the 
royal system is a figure who plays as a tough, hard and dignified prime minister. The 
elder mask figure, also a minister who is elderly by the court officials because of his 
age, life experience and wisdom. Then, the Penasar Mask is a symbol of a servant 
who is always close to the king. Then the figure of Topeng Arsawijaya is a symbol of a 
leader, a great and authoritative monarch. The mask character Bondres is a symbol of 
a very diverse community character. Some are cowardly, sickly, talkative, have a 
disability, and so on. Then there is the character of Pedanda who reflects the figure of 
a spiritual guide who is full of life science and philosophy of life.  
Finally, the figure of the Sidakarya Mask is a symbol of a magical spiritual leader.  As 
for the characters in the mask dramatari that entered into the Brahmins Group is the 
character of Pedanda and Topeng Dalem Sidakarya. Then, which belongs to the knight 




is a figure of the Topeng Keras, Topeng Tua and Topeng Dalem Arsawjaya. Finally, 
the figures who entered into the Jaba Group include the Penasar and Bondres.  
  
C. Symbols in the use of colors  
 In the culture of dance in Bali, color plays an important role because in addition to as 
aesthetics, the use of color also represents certain characters according to the 
standard that has been inherited. Similarly in the mask dance drama. Every mask in 
Bali has its own character in view of its stroke of expression. However, to support and 
reinforce the expression, it is necessary to use the appropriate mask color.  
 Traditionally, the theory of color in Bali actually has long been contained in the concept 
of Hindu cosmology called Nawa Dewata, the concept of nine (nawa) where the gods 
in all directions of the wind, complete with colors and weapons. The concept of Nawa 
Dewata states that: God Iswara is located in the East, a white symbol with Genta 
weapons; Mahesora gods in the southeast, the symbol of pink / pink color with the 
weapon of Incense; Brahma God in the South, a symbol of red with Gada weapons; 
Lord Rudra in the Southeast, an orange symbol with Moksala weapons; The god of 
Mahadeva to the west, a yellow symbol with Nagapasa's weapon; Sangkara God in 
the Northwest, a symbol of light green color with the weapons of Angkus; Lord Vishnu 
in the North, a black symbol with Cakra weapons; Lord Sambhu in the Northeast, a 
symbol of Gray color with Trident weapons and Lord Shiva in the Middle, a symbol of 
mixed color with Padma weapons.  
 In the concept of Nawa Dewata, can be described that the colors are composed of 
basic colors and mix colors. The basic colors in question are white (East), red (South), 
yellow (West) and black (North). Between white and red when mixed will produce the 
color of the dice (Southeast), red with yellow produces orange (southwest), yellow and 
black colors produce dark green (northwest) and black and white produce gray 
(Northeast). Color pink, orange, dark green and gray is a mixture of colors. Brucke (in 
Bandem & Rembang: 1976) mentions that the basic color is the basic color without 
mixture. The colors in question are red, yellow and blue. Indeed, the theory is very 
synonymous with the theory of color in the concept of Nawa Dewata in Hinduism, 
because the basic colors according to the concept are red, yellow, black and white. 
For the record, the black color as the symbol of Lord Vishnu which is located in the 




north can be symbolized by dark blue color, according to his other name is Kresna, 
which means dark or dark blue (Zoetmulder; 2004).  
 In the Mask dance drama, each character has its own character. The hard, bold and 
authoritative character of the Hard Mask dance in the Balinese dance culture is 
generally symbolized by the red color. The traditional red color as well as the general 
sense is a symbol of spirit, courage, mighty and angry. By mask makers, coloring is 
not absolute and raw, but it relies on personal aesthetic feel and is tailored to facial 
expressions. If the character you want to show features a hard character, the 
expression stroke on the mask's face is made firmer and deeper. The expression is 
then supported with a dark reddish color. Vice versa, if you want younger and energetic 
characters, the strokes and mask expressions are made simpler and supported by red 
color leads to orange or faded red leads to the color of the dice (interview with Ida 
Bagus Anom, dancer and mask sculptor in Mas Village, Gianyar).  Furthermore, the 
character of a great old man, calm and wise of the Topeng Tua dance, often 
symbolized by a brownish yellow color. Topeng Dalem Arsawijaya as a presentation 
of the king, symbolized by white color. In color psychology, white is a symbol of purity, 
cleanliness, sincerity, and openness. Correspondingly, the mask character of Dalem 
Arsawijaya is great, wise, sacred and calm. Then, the Penasar mask as a cheerful, 
energetic, ethical kingly servant of kings, symbolized by dark brown. The brown color 
is the element of the earth that gives the impression of warm, reliable. Even so with 
the Mask Penasar which is the character of the king's flagship servant, so that the 
characters and colors given can support each other. The mask bondres which is a 
representation of plurality dominant community symbolized by light brown. As the 
character of the brown color symbolized as Earth's energy, the plurality of people in 
Balinese culture is often referred to as world content.  
 Any nature of society can be accommodated in bondres masks. Most of the bondage 
masks presented in the mask's funny masked scenarios, symbolized by cleft lip, deaf, 
sickly, impatient and so on. Pedanda mask also actually belongs to the classification 
of masks bondres, but the sacred character, guide, but sometimes this character also 
insert joke based on religious literature. Then, lastly there is a Sidakarya Dalem mask 
that is generous character, kind but has a very high magical power. With such 
characters, the dominant Dalem Sidakarya mask is colored with white to indicate his 
fun. In some places, Sidakarya Mask is also black whitewashed, because the 




perception of the maker who want to highlight the strong and mysterious impression of 
the figure in question. All of that goes back to the taste and perception issues of each 
mask maker.  
  
5. Discussion  
 After looking at the above discussion, several facts have been found: Balinese Mask 
Dance is an evolution of mask dance tradition that has evolved in Bali since the 9th 
century. The ancient tradition then berakulturasi with the physical form of mask that 
was seized from the Blambangan Kingdom in East Java so that the form of drama 
dance drama performances inherited until now.  
 Furthermore, it has been found that the symbols contained in the Balinese mask dance 
drama show have a high complexity. Symbols are not only about aspects of performing 
arts but also to the spiritual dimension. The existence of this spiritual dimension 
requires the dancers or those who want to pursue the mask dance drama in Bali must 
prepare spiritually by learning knowledge about yajna or offerings to god. Then, before 
beginning to deeply engage in mask dance dramas, dancers should perform 
purification to purify themselves spiritually. This is important to maintain the quality of 
mask dance performances, especially on the spiritual side. Because, mask dance 
drama is not only as a spectacle, but also a guide that contains a moral message and 
the executor of a ceremony directly.  
 If you look at the reality that is happening now, the signs mentioned above tend to be 
ignored or forgotten by the dancers who just started to pursue the mask dance drama. 
The existence of opportunity appear, excessive confidence or desire that is not 
followed by the correct learning process is the dominant factors that cause the quality 
of performances of mask dance drama is less to meet the aesthetic and ethical values 
spiritually.  
  
6. Conclusion  
 Mask dance drama is part of Balinese culture that is imbued by Hinduism. This can be 
seen from the role of Hinduism which gives space for the dramatic appearance of Mask 
and several other arts as part of the religious ritual that is run. Thus, in the dramatari 
mask is contained layered values that appear from the use of symbols both from the 
aspect of religion as well as aesthetic aspects of the dish.  




 The symbolic meaning contained in the religious aspect in the mask dance drama is 
the beginning of the ritual activity of offering offerings as a symbol of the permission 
application to God that the mask dancer will start performing. This effort is also done 
in order to invoke a positive force for the dancer's dance to be radiated, which in 
Balinese dance culture is called "taksu". Then, the symbol of another religious aspect 
contained in the mask dance and drama is the appearance of the Sidakarya character. 
His ritual activities by blessing offerings in ceremonies and sprinkling chess rice is a 
symbol that the ceremony held has been considered successful.  
 Then from the aesthetic aspect, in the presentation of mask dance and drama there 
are symbols that can be witnessed from the staging structure, character and color of 
the mask used. These symbols are much influenced by Hindu philosophical concepts. 
The dramatic staging structure of the mask has its roots in the structure of the royal life 
in the past, because in the royal structure it is clear that the social stratification of the 
society so that the symbolic meaning of the structure can be a reflection of the pattern 
of life of the wider community. The character and color of the mask used also get the 
influence of the wisdom of Hinduism, in which the theory of the use of mask color is 
affected from the concept of Nawa Dewata.  
 With layered symbolic meaning in the mask dance and drama, it is hoped that people 
who really want to pursue this art start from the basic stage, that is to know the various 
characters in it. From that stage, it is hoped that the public will understand and be able 
to appreciate every character that is in the mask dance drama. The next stage is the 
mastery of theatrical aspects such as vocal, dance and music. Because the mask 
dance drama is a media extension of the sacred teachings of the Vedas containing the 
philosophies of goodness that are accommodated in a certain story. And lastly, for 
those who want to pursue a mask dance drama, it is expected to undergo certain 
spiritual practices such as self-cleaning. It is intended to establish selfpreparedness to 
undergo a role as a mask dancer that not only related aspects of the show, but also 
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KEEPING THE VIRTUE OF BALINESE DANCE ART IN 
DIGITAL ERA 
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This study discusses the phenomenon of the position shifting of art in the digital era, which 
art is seen only from the aspect of beauty alone. Whereas in other dimensions art is a sense 
of the condition of value and meaning. As presented by Dibia (2012) art has satyam (truth), 
shiwam (holiness), and sundharam (beauty) dimensions which became the foundation of 
Balinese art and culture. An artist for the Balinese people should not only be able to create, 
perform and preserve the arts, but have a wider task of glorifying art. In the midst of these 
problems, Balinese Dance art is now again faced the development of globalization and the 
digital world. The results of the study show there are still digital traces that spread the art of 
inappropriate dance in various digital media therefore need preventive and curative action to 
restore art as a transmitter of truth, holiness and beauty. Preventive action can be initiated 
from regulation, socialization and standardization of art that can be digitized. Curative action 
can be done with legal and social sanctions. Thus Balinese dance is hoped to return to its virtue 
which is satyam, shiwam and sundharam. 
 




The development of technology and information in the globalization era that rapidly increase 
has had an impact on every area of human life. The advancing development of information 
technology did not only impact the economic field but penetrated the other world including 
the art world. Thus the rapid development eventually brought the world’s society in an era 
known as the digital era. The existence of the digital era with digital technology in the art world 
become a hope as well as challenge. Therefore, there needs to be innovation in harmony with 
art’s virtue (Trisnawati, 2016) 
The hope because with this technology the process of art documentation becomes so easy 
that it can avoid the art of extinction because of lack of adequate documentation. In addition, 
technological advances also make it easier for artists to continue to be creative because it is 




facilitated by various technological aids. On the other hand the existence of this technology 
also provides its own challenge for the art. This can be seen from the unlimited documentation 
and also the creation results that the art lost its identity. The identity as presented by Dibia 
(2012) art must have dimensions satyam (truth), shiwam (holiness), and sundharam (beauty). 
 
Art today tends to be seen in the aspect of mere beauty that tends to be biased towards the 
interests and values that are highly subjective. Many groups of society override the value of 
truth and sanctity in art, especially in the digital era. This phenomenon can be seen in the case 
of dance Joged Bumbung Bali on youtube website. When we search for Joged dance videos 
that appear always beautiful dance that tends to erotic. Moving on the problem then triggered 
the idea of how to control the proliferation of Balinese dance in the digital era in accordance 




B. LITERATURE REVIEW 
1. Art of Dance 
The art of dance is an art that uses rhythmic body movements that are performed in a 
particular place and time for the purposes of expressing feelings, intentions and thoughts. The 
dance is a blend of several elements of body, rhythm, and taste. According to Corrie Hartong, 
a dance expert from the Netherlands, proposing dance boundaries of sounding dance are 
movements that are given shape and rhythm of the body in space. The dance is a body 
movement in accordance with the rhythms that accompany it. According to Soedarsono 
(2003) dance is the expression of the human soul through beautiful rhythmic movements.  
Movement on the art of dance is accompanied by music to organize the dancers' movements 
and convey the message in question. The dance art has a different movement from everyday 
moves such as walking. Movements on dance are not realistic but expressive and aesthetic. In 
order for dance to be harmonious, the dance must have that element. The art of dance 
involves the body. The elements of the body in the form of dance movements can stand alone, 
join, or continuous. 





Traditionally this channel can spread ideas, beliefs, and value systems, which is the religious 
hierarchy (Brandon, 2003: 363). Soedarsono (2003: 1) mentions the function of dance art in 
the life of society is very diverse, among them as a ritual of fertility, commemorate the life 
cycle from birth to death, expel disease outbreak, protect people from various threats of 
danger, personal entertainment, aesthetic presentation (spectacle), media propaganda, social 
solidarity promoters, national solidarity binders, and so on. The complexity of the art function 
makes the art continues to live and in dynamics. The dynamics can be seen from the 
development of the performing arts itself. In addition, according to Dibia (2012) art has 
dimensions satyam (truth), shiwam (holiness), and sundharam (beauty). 
 
2. Arts in Digital Era 
The digital world has a very wide influence in the field of art. Its influence is the shift of art 
orientation that exist in the community, including in Bali. According to J. Maquet in 
Soedarsono (2002) explains that the performing arts now are art by metamorphosis, no longer 
art by destination. Meaning the art of performances is now metamorphosed to meet the 
needs of the moment for tourism, entertainment for moments just to find pleasure. Different 
from the existence of art at the beginning of its emergence is full of unique values in 
accordance with the culture. The further development of art in this digital era is the start of 
art imitation. Where the art of dance in particular are made a kind of duplicate for certain 
needs such as tourism to entertain tourists who come in a region. This dance art that appears 
is very adaptable to the audience. Art is no longer self-expression but the representation of 
the market. How adjustment is done is by repackaging the performing arts by adjusting to the 
needs of tourism. The characteristics of the art of tourism performances that usually exist in 
tourist areas created specifically for the tourism benefits, including: 
1. Copies of original; 
2. Short or solid versions; 
3. Disregarding the sacred, magic, and symbolic values or their primary values; 
4. Full of variations; 
5. Presented attractively; and  
6. Cheap in price according to the traveller’s pockets money 
(Soedarsono, 2002:273) 




Then came the so-called tourism art, an art that is packaged specifically for tourists, that have 
the characteristics of copies of the original, packed solid and brief, ruled out the primary value, 
full of variations, interesting and the price is cheap. Such facts then get a lot of resistance from 
the expert culture because it is considered to harm the noble values of culture, especially the 
sacredness of an art (Trisnawati, 2016a). In addition, the art is now widely used as one part of 
the digital world with the number of Balinese dance art published through digital internet 
networks. Internet that can be accessed by individuals freely turns out to bring Balinese dance 
art into a wrongful situation that one of them appeared erotic dance in publications such as 
joged ngebor. 
 
C. RESEARCH PROBLEM 
The focus of this study is on two major studies divided into the following problem formulation. 
1. What are the art issues in the digital age? 
2. How to keep the art to still be in accordance of its virtue? 
 
 
D. RESEARCH METHOD 
This research uses qualitative research in the early stages of research to identify the problems 
of Balinese dance art in digital media. Data collected through interview technique, 
observation, and literature study to get a comprehensive picture of the problems studied 
(Sugiyono, 2009). From the data that have been collected analyzed using interactive analysis 
model by Miles and Huberman (2009). Then after the data is analyzed is presented holistically 
so it can describe the existence of Balinese dance in the digital era. 
 
E. RESULTS AND DISCUSSION 
1. Balinese Dance Art Problems in Digital Era 
The problems of art in general and in particular the art of Balinese Dance in the digital era is 
not new but has happened from the past. However, it is important to understand basically the 
substantive things that cause the problems that to arise and continue to recur until now. 




Based on the results research that has been implemented there are some substanstive things 
that became the main cause of the emergence of art problems. 
 
The main problem that became the cause of why then appeared some cases of art denigration 
in the digital world that currently appears such as Joged Porno videos on youtube, facebook, 
instagram and so on originated from a weak understanding of art ethics. Artist or artistan or 
party who publishes art to social media view that art is a beauty and freedom. This is where 
they forget that an artist or connoisseur of art should understand the ethics of art that so 
when they progress does not cause problems. 
 
The ethics referred to here is the description of the epistemological phenomena as the work 
orientation, centered on the problem of the usage of (1) medium, (2) the procedure of 
creation, and (3) the legal requirements of the artistic beauty of choice which the artist 
inscribed in his work. Art ethics helps composers or artists in general to seek orientation in 
their work. The aim is that artists do not work by copying other artists. But to make the artist 
understand why he or she determines his attitude, this or that, related to the artwork he 
created. Art ethics helps artists to be better able to be responsible for the work they are 
working on and presented in the midst of the hustle and bustle of human life in general. 
 
Art ethics is not a moral doctrine related to the use or management of the medium as (1) 
medium, and (2) the rules of creation, and not (3) the moral teachings in the form of values 
that become the object of the claim and the content of the art’s expression. Art ethics are not 
social constraints or cultural boundaries whose basic sources are teachings on traditions or 
customs that develop in certain societies, religions, and or ideologies. Art ethics is the 
philosophy or critical and fundamental thinking about the use or management of the medium 
as (1) medium, and (2) the rules of creation, and (3) the moral teachings in the form of values 
that will become the object of the claim and the contents of the expression of artwork. Artist 
must be critical in using the medium of art, one of them digital sites for the art to be 
increasingly valuable and have space in the digital community is not just a show without 
meaning.  





The second problem is the instant culture that created consumerism. The rapid globalization 
has pushed our society to an instant lifestyle that then encourages the occurrence of 
consumerism. Consumerism is the behavioral manipulation of consumers through various 
aspects of marketing communications (Pilliang, 2011: 23-24). Consumerism, today has 
become a new ideology. The ideology actively gives meaning to life through consuming 
material. Even such ideologies underlie the rationality of our society today, so that everything 
that is thought or done is measured by material calculations. This ideology makes people tired 
to work hard to raise capital to be able to consume. The ideology of consumerism, in reality 
now has infiltrated almost in all aspects of community life, ranging from political to socio-
cultural aspects including Balinese dance. This then encourages art production and publishing 
that does not reflect the Balinese local values and culture as well as the emergence of the 
highly popular Joged Ngebor art. 
 
The results of the Atmadja (2010) study describes how joged as a representation of art filled 
with the excitement and noble value of the Balinese into the art of indulgence in women's 
body eroticism. The phenomenon is more evident when a handful of people want to profit 
through the youtube website publish the art of erotic joged freely, so if you’re looking for 
joged dance what appears is a commodification joged far from Balinese art ethic that is 
worthy. As Artika (2014) has pointed out there is a femonena of forced commodification as it 
proves that Balinese dance has undergone a shift from satyam (truth), shiwam (holiness), and 
sundharam (beauty) to pornography. 
 
The next problem is there is no clear rules in the field of Balinese dance. The phenomenon of 
artistic values deviation is widespread and can not be resolved and of course can not be 
separated from the existence of the rules. The absence of clear rules about Balinese dance art 
that can be published or not, what art is worth creating or eliminated becomes an opportunity. 
This unclear situation is then exploited by groups, individuals with their own interests to profit 
through the creation, publication and commodification of Balinese dance so they can achieve 
their goals. 





2. Keeping the Virtue of Balinese Dance Art in Digital Era  
In an effort to maintain the virtue of Balinese Dance art in the digital era, of course, there 
needs to be real action from all parties concerned with art. This real act must substantially 
include preventive and curative actions. Preventive to prevent the occurrence of art lapses 
that and curative restore art to his virtue if it is out of the essential values that underlie. 
 
The initial preventive steps to be implemented by every individual in the context of preventing 
the creation, publication and commodification of Balinese dance arts out of the Balinese art 
norms of satyam (truth), shiwam (holiness), and sundharam (beauty) is to provide 
understanding. A holistic understanding of Balinese dance from its essence, its kind, its 
function and its meaning. This understanding is important so that when they do art or enjoy 
the art they can filter and choose the art that corresponds to the three values. The first value 
is satyam (truth), art as an artistic expression must be true in the moral ethics of society and 
ethics of art. That means, an artist must be critical to convey the truth through the motion of 
Balinese dance art. Then Balinese art must also contain shiwam (purity). This is related to the 
religiosity of Balinese artistry then in Bali known as taksu. Art is sacred or pure from the artist 
itself or from the phenomenon around that is sincere and sacred. And last, people should 
understand Balinese dance art is sundharam (beauty). Beauty here can be interpreted as the 
beauty of ethics and aesthetics. 
 
Then the next preventive step is to introduce the art from an early age in various educational 
center institutions such as family, school and community. Balinese Dance must be the master 
of his own house, especially for the Balinese. It is important to maintain the art’s virtue for the 
art of Balinese dance not to be foreign at its own home because a lot of Balinese dance now 
has been studied by foreigners but not appealing to the local society. If this left that way, 
Balinese dance taksu will be lost and then degraded into the art of commodification according 
to the needs of the people who study it. 
 




So it is important to do art education early in the family, school and community environment 
complete with the rules and basic values embraced by the art. This automatically will be able 
to fortify the art of Balinese dance from destructive acts such as pornography and 
commodification art that ruin the art Balinese dance itself. 
The next step to prevent the existence of art perusal on the grounds of commercialization or 
pleasure alone is with the protection of intellectual property. Balinese dance is generally not 
listed as intellectual property both personal and group. This situation becomes one of the 
complicated issues that must be resolved by the local government of Bali to minimize crime 
in the digital world. In the future this if not done then did not rule out Balinese dance claims 
like what happened a few years ago will happen again in the future. Therefore, there needs 
to be an inventory of Balinese dance asset and also to make clear art classification so that it is 
not easy to be taken by others. 
 
Preventive action is certainly not a guarantee that there’ll be no individual or group who abuse 
Balinese dance or seek personal gain by impersonating the art. Therefore it is important to 
prepare a firm curative action in order to avoid those abuses. The curative step is a strict legal 
action and restrictions on art publications by blockade. Strict legal action is taken against 
artists who create art that ignores the ethical and aesthetic values of Balinese Dance: satyam 
(truth), shiwam (holiness), and sundharam (beauty). Also to the individual who publish art to 
social media or internet sites illegally. This is important to make artists and the public 
understand that art is not a matter of freedom of expressing beauty (sundharam) but have to 
pay attention to satyam and shiwam (truth and holiness). The existence of UU ITE Number 11 
of 2008 which undergoes a change in 2016 is one of the legal products that can be used to 
trap the mepiat seni that is "naughty" to not do art production only for material gain and lust 
for a moment gratification like Joged Erotis case on youtube.  
 
The next curative step is to take action against sites that provide or publicize that erotic art 
show. Government through the Ministry of Information and Communications must act real to 
not hesitate to close and block erotic dance art sites or contents in various internet media. 




Through this action is expected no more pornographic impressions that can be accessed by 
the public in the internet media. 
 
If all these actions are done the researcher believes that the act of art abuse will not happen. 
In other words, the art’s virtue in the digital era will be maintained and technology can make 
Balinese dance more strong maintaining the values of satyam (truth), shiwam (holiness), and 
sundharam (beauty). 
 
F. CONCLUSION  
The arts in general and the Balinese Dance in particular are currently in the wake of 
globalization and the ever-expanding digital world. The development of the digital world if not 
addressed properly would certainly be a problem in this infinite life. Cultural differences and 
values embraced by every society in the digital world are lost that if tules are not made will 
definitely threaten the identity of our local culture. This is reflected with the beginning of the 
fall of Balinese dance, which philosophy is satyam (truth), shiwam (holiness), and sundharam 
(beauty towards commercialization and imitation of art). The problem arises of course caused 
by various things such as weak understanding of art ethics, which is increasingly massive, and 
the lack of rules that provide deterrent effect of art destructive performers. That problem 
must be resolved sensibly and wisely, among others, by doing preventive actions such as 
socialization of art from an early age, involving the world of education and the existence of 
clear rules about art. If it continues to takes place there should be firm action like law 
enforcement and the restriction / filtering of dance art that can be digitalized or disseminated 
to cyberspace such as youtube. Thus it is hoped that Balinese dance art can go back to its 
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Interaktivitas Komunikasi Estetis  
dengan Motion Capture dan Video Mapping  
dalam Pertunjukan Sendratari Diponegoro 
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Abstrak - Interactivity between the player and the audience is usually done in theatrical 
performances of the people such as lenong or theater, but never found in the ballet 
performance. With the technology of motion capture and video mapping the possibility of 
interactivity in a ballet show is explored. This research identifies what aspects can be 
displayed by utilizing both technologies and try to bring interactivity between player and 
audience in a ballet. The experimentation is performed on Diponegoro's ballet which was 
adapted from Babad Diponegoro, a World Heritage in UNESCO’s list. The onstage 
player takes one of the randomly selected spectators to board the stage and ask him / her 
to be part of the play. The interactivity of these impromptu players is projected directly 
onto the screen using motion capture and video mapping technology. The aesthetic 
communication between dancers, impromptu players, and spectators provides new 
experiences for both artists and spectators or art connoisseurs. 
 
Keywords: Diponegoro, motion capture, video mapping, interactivity, ballet 
 
 




1. PENDAHULUAN  
Komunikasi itu omnipresent. Itu artinya komunikasi bisa hadir di mana saja, tak terkecuali 
pada peristiwa seni pertunjukan, bahkan pada wilayah estetiknya. Ketika seseorang atau suatu 
kelompok masyarakat menyaksikan pementasan seni pertunjukan, baik musik, teater maupun 
tari, maka mereka atau sebagian dari mereka akan terkagum-kagum, dan mereka mengatakan 
bahwa ‘pertunjukan itu indah sekali, begitu estetik’. Namun sebaliknya, beberapa orang bisa 
saja mengatakan bahwa pertunjukan itu sangat buruk, kurang ‘menggigit’, tidak dipahami dan 
tidak indah. 
 
Demikian pula bagi pelaku seni pertunjukan yang mengerahkan segala kreatifitas, pengetahuan 
dan perasaannya untuk mewujudkan keindahan pertunjukan seni. Dalam konteks demikian, 
persepsi dan interpretasi subjektif hadir untuk memaknai kehadiran nilai-nilai keindahan dalam 
sebuah peristiwa pertunjukan sebagai tindakan simbolik. Fenomena tersebut menunjukkan 
kesan terdapatnya komunikasi tentang keindahan (estetik) dalam seni pertunjukan yang sangat 
subjektif.  
 
Subjektivitas dalam estetika tidak menghalangi perannya sebagai salah satu kebutuhan manusia 
yang tergolong integratif. Manusia butuh menikmati keindahan, mengapresiasi dan 
mengungkapkan perasaan keindahan. Kebutuhan ini muncul disebabkan adanya sifat dasar 
manusia yang ingin mengungkapkan jati dirinya sebagai makhluk hidup yang bermoral, 
berselera, berakal, dan berperasaan. Untuk merujuk kebutuhan estetik manusia, dibutuhkan 
pemahaman bagaimana estetika berawal dan berkembang sebagai hasil kerja filsafat, yang 
kemudian pada abad ke 18, pada era Alexander Gottlieb Baumgarten (1714-1762) estetika 
muncul sebagai ilmu pengetahuan tentang keindahan. 
 
Perkembangan estetika sebagai ilmu pengetahuan diperkuat oleh munculnya 
konsep estetika Immanuel Kant (1724 -1804) yang menegaskan bahwa, “keindahan tidak 
terkandung dalam objek yang dinikmati, melainkan dalam diri subjek yang menikmati” (Ratna, 
2007: 69). 
 
Sebagaimana pandangan estetik Immanuel Kant, seni pertunjukan pun memiliki kolerasi 
dengan konteks komunikasi secara interaksionisme simbolik (Soeprapto, 2002: 120-121). 
Dalam perspektif interaksionisme simbolik tersebut, Blumer menekankan kepada proses 
memaknai nilai yang begitu penting terhadap tindakan-tindakan secara simbolik. Proses 
tersebut pada seni pertunjukan dapat menampakkan daya estetik yang khas sebagai salah satu 
bentuk komunikasi estetik. 
 
Dengan uraian tersebut, seni pertunjukan 
memberikan ruang yang signifikan sebagai peristiwa interaksi sosial budaya yang bersifat 
estetik dan simbolik yang maknanya tidak bisa diulang, sebagaimana komunikasi yang bersifat 
irrevisible. 
 
Sebagai peristiwa komunikasi dalam interaksi sosial budaya, seni pertunjukan memiliki fungsi 
komunikasi ekspresif dan ritual. Menurut Mulyana (2007: 24-33) kedua fungsi ini berkaitan 
erat, di mana fungsi komunikasi ekspresif dan ritual biasanya dilakukan secara kolektif. Fungsi 
ekspresif dalam seni pertunjukan tidak otomatis bertujuan mempengaruhi orang lain (publik 
seni), namun dilakukan sejauh komunikasi tersebut menjadi instrumen untuk menyampaikan 
perasaan-perasaan (emosi). Emosi ini dalam seni pertunjukan disampaikan lewat musik, tarian, 
lakon (cerita) dan tata rupa yang dijadikan simbol tentang kebebasan, keprihatinan, perasaan, 
protes sosial, kritik, kesadaran, dan pandangan hidup manusia. Sedangkan fungsi ritual dalam 




komunikasi ditunjukan oleh seni pertunjukan dalam mengiringi upacara peralihan manusia, 
sejak kelahiran hingga kematian. “Komunikasi ritual ini kadang bersifat mistik dan mungkin 
sulit dipahami orang-orang di luar komunitasnya”, demikian dikatakan Mulyana (2007: 33) 
yang mengkaitkannya dengan kepercayaan masyarakat setempat.  
 
2. LATAR BELAKANG 
Seni itu masalah komunikasi, masalah relasi nilai-nilai (Sumardjo, 2000: 4). Bila seni 
merupakan relasi nilai-nilai bagaimana dengan nilai-nilai yang dikandung seni pertunjukan 
yang dimiliki oleh setiap masyarakat (subkultur) yang juga memiliki keragaman nilai atau 
perbedaan nilai. 
 
Tidak sedikit pergelaran seni pertunjukan ditinggalkan oleh penontonnya atau dinilai gagal, 
baik pertunjukan drama, tari maupun musik, bukan semata karena pertunjukan itu tidak 
didukung oleh personil yang cantik atau ganteng, perlengkapan seni pertunjukan yang serba 
modern atau kemegahan panggung yang dahsyat dengan kekuatan tata cahaya dan tata suara 
yang mengagumkan. Akan tetapi pertunjukan itu gagal dikarenakan kurang komunikatif, tidak 
interaktif serta tidak mampu memberikan informasi nilai-nilai yang disepakati masyarakatnya.  
 
Pertunjukan tidak bisa ‘mengomunikasikan’ bentuk estetis melalui tindakan-tindakan simbolik 
yang masyarakat anut dan dipahami lingkungannya. Seni pertunjukan sebagai salah satu unsur 
kebudayaan memberikan suatu cara untuk melihat dunia melalui tindakan-tindakan simbolik. 
James L. Peacock menyebutkan bahwa tindakan simbolik adalah perilaku dan pikiran yang 
terkait dengan benda-benda alam, daerah-daerah geografis dan unsur-unsur lain yang menjadi 
simbol sifat perilaku dan pikiran tersebut (Peacock, 2005: 6).  
 
Seni pertunjukan mencakup nilai-nilai yang menspesifikan hal yang baik, benar, dan bisa 
dipercaya. Hal demikian dalam pandangan etnografer (Spradley, 1997: 13 – 16) dinyatakan 
sebagai ikatan budaya (culture bound), yaitu hidup dalam realitas tertentu yang dipandang 
sebagai ‘realitas’ yang benar. 
 
Dengan demikian, penelitian atas komunikasi estetik dalam seni pertunjukan tak lepas dari 
ikatan budaya masyarakat bersangkutan. 
 
Lebih jauh, melalui etnografi akan mengungkap berbagai nilai dan makna dalam seni 




Berdasarkan uraian di atas, muncul pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut: 
1. Komunikasi estetis apa yang mungkin terjadi dalam sebuah pagelaran sendratari?  
2. Bagaimana komunikasi estetis dibangun sedemikian rupa sehingga terjadi 
interaktivitas? 
 
3. Bagaimana memanfaatkan teknologi motion capture dan video mapping secara maksimal 
sehingga interaktivitas komunikasi estetis melalui gerak tubuh bisa dirasakan baik oleh penari, 
pemain dadakan, serta audience? 
 
 
Hubungan antara tubuh seniman (pemain/penari) dan teknologi bukan isu baru dalam 
menentukan pemahaman mengenai praktik sosial budaya baru. Praktik kultural apa yang 




berkontribusi terhadap digitalisasi tubuh, diperlukan banyak sekali determinisme. Untuk setiap 
posisi atau lokasi tubuh dan representasinya dalam media apapun, selalu ada banyak 
pemahaman dan interpretasi alternatif. Teori disembodiment dan embodiment dapat digunakan 
untuk menganalisis virtualisasi tubuh. (Fuery, 2009. P: 90) 
 
Perkembangan teknologi terbaru yang menjadi objek banyak kajian terkait tubuh, secara 
spesifiknya tubuh yang bergerak, adalah penggunaan media baru 3D (3 dimensi). 
 
Kajian mengenai tubuh yang bergerak dapat dilakukan dengan sebagai kajian komparatif 
mengenai sistem simbolis berdasarkan bahasa, representasi visual, dan gerak (Desmond, 1999. 
P: 29). 
 
4. METODOLOGI  
Metode adalah cara kerja yang bersistem yang memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan untuk 
mencapai tujuan yang ditentukan. Untuk penelitian ini, metode yang akan digunakan adalah 
metode objektif atau deskriptif yang berhubungan erat dengan metode kualitatif yang banyak 
digunakan dalam penelitian ilmu-ilmu humaniora dan seni. Penggunaan metode ini memiliki 
tujuan untuk mempresentasikan data dari sudut pandang subjek penelitian atau kelompok yang 
diamati, sehingga ketidak jelasan yang bersifat kultural dan intelektual dari si peneliti tidak 
akan mengganggu pengumpulan, penginterpretasian, dan penjabaran data (Seliger and 
Shohamy, 1987).  
 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hal ini dikarenakan pendekatan kualitatif 
merupakan pendekatan yang berhubungan dengan ide, persepsi, pendapat, kepercayaan orang 
yang akan diteliti. Dalam penelitian kualitatif, segala sesuatu tidak dapat di ukur dengan angka 
dan teori yang digunakan. Selain itu, penelitian ini tidak memaksakan untuk memperoleh 
gambaran seutuhnya mengenai suatu hal menurut pandangan manusia yang telah diteliti 
(Sulistyo Basuki, 2006:78). 
 
Menurut Moleong (2006), pendekatan kualitatif lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri 
dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi. 
Sedangkan jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Pemilihan jenis penelitian ini 
dikarenakan, peneliti ingin meneliti komunikasi apa saja yang bisa terjadi dalam pertunjukan 
sendratari Diponegoro. 
 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif jenis studi kasus (case study). 
Menurut Sulistyo-Basuki (2010:110), penelitian deskriptif jenis studi kasus ini mencoba 
mencari deskripsi yang tepat dan yang cukup jelas dari semua aktivitas, objek, proses, dan 
manusia.  
 
Penelitian deskriptif berkaitan dengan pengumpulan fakta dan data secara valid untuk 
memberikan gambaran mengenai objek yang akan diteliti. 
 
Subjek dalam penelitian ini adalah pemain dan penonton yang dipilih secara acak pada 
pertunjukan Sendratari Diponegoro.  
 
Analisis Data 
Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
 
1. Observasi Mendalam 




Observasi dilakukan untuk mendekatkan peneliti kepada orang yang ditelitinya dan kepada 
situasi atau lingkungan mereka yang sebenarnya. Peneliti juga dapat masuk ke lingkungan yang 
ditelitinya atau yang dikenal dengan sebutan observasi partisipatif. Pada observasi ini, peneliti 




Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara 
(interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang terwawancara (interviewee) yang 
memberikan jawaban atas pertanyaan (Moleong, 2012:118). Melalui wawancara ini, peneliti 
menggali informasi secara mendalam dari informan mengenai pengalaman yang didapat dari 
pertunjukan interaktif.  
 
Penelitian ini menggunakan wawancara semiterstruktur dengan harapan dapat menemukan 
informasi lebih terbuka dari informan. 
 
3. Dokumentasi 
Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang datanya diperoleh dari buku, 
internet, atau dokumen lain yang menunjang penelitian yang dilakukan. Dokumen merupakan 
catatan mengenai peristiwa yang sudah berlalu. Peneliti mengumpulkan dokumen yang dapat 
berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang (Sugiyono, 2012:240). 
Dalam hal ini peneliti menggunakan dokumen berupa foto atau gambar dan catatan atau tulisan. 
 
Setelah melakukan pengumpulan data, seluruh data yang terkumpul kemudian akan diolah oleh 
peneliti. Data dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu dengan 
mendeskripsikan secara menyeluruh data yang didapat selama proses penelitian. Miles dan 
Huberman dalam Sugiyono (2012:246) mengungkapkan bahwa dalam mengolah data kualitatif 
dilakukan melalui tahap reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 
 
1. Reduksi 
Mereduksi berarti merangkum, memilih hal-hal pokok dan penting kemudian dicari tema dan 
polanya (Sugiyono, 2012:247). Pada tahap ini peneliti membedakan informasi mana yang 
relevan dan mana yang tidak relevan dengan penelitian. Setelah direduksi, data akan 
mengerucut, semakin sedikit dan mengarah ke inti permasalahan sehingga mampu memberikan 
gambaran yang lebih jelas mengenai objek penelitian. 
 
 
2. Penyajian Data 
Setelah mereduksi data, langkah berikutnya adalah menyajikan data. Data 
disajikan dalam bentuk tabel dan uraian penjelasan yang bersifat deskriptif. 
 
3. Penarikan Kesimpulan 
Tahap akhir pengolahan data adalah penarikan kesimpulan. Setelah semua data tersaji, 
permasalahan yang menjadi objek penelitian dapat dipahami dan kemudian dapat ditarik 
kesimpulan yang merupakan hasil dari penelitian ini. 
 
Dalam menguji keabsahan data, peneliti menggunakan teknik triangulasi. Menurut Moleong 
(2007:330), triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan 
sesuatu yang lain diluar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap 
data tersebut. 





Menurut Patton (dalam Sulistiany 1999), ada 4 macam triangulasi sebagai teknik  
untuk menguji keabsahan data, antara lain : 
 
1. Triangulasi data 
Menggunakan segala sumber data, seperti hasil wawancara, dokumen, hasil observasi, atau 
dengan mewawancarai lebih dari satu subjek penelitian.  
 
2. Triangulasi Teori 
Menggunakan beberapa teori yang berbeda agar memastikan bahwa data yang ada sudah 
memenuhi syarat. 
 
3. Triangulasi Pengamat 
Adanya pengamat dari luar peneliti yang memeriksa hasil pengumpulan data. 
 
4. Triangulasi Metode 
Menggunakan berbagai macam metode untuk meneliti suatu hal, misalnya wawancara dan 
observasi. 
 
KOMUNIKASI ESTETIK DALAM SENDRATARI 
 
Istilah komunikasi estetik pertama kali dimunculkan oleh Cupchik & Heinrichs (1981) sebagai 
sebuah proses komunikasi antara seniman dan publiknya dalam sebuah peristiwa seni yang 
menunjukkan keunikan pesan atau makna dalam penyampaian informasi. Komunikasi estetik 
yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sebuah peristiwa komunikasi dalam seni 
pertunjukan yang di dalamnya terdapat relasi nilai-nilai estetik (keindahan) sebagai pesan yang 
memiliki nilai antara seniman dan publiknya yang menjadi peserta komunikasi. Relasi nilai-
nilai itu menjadi penting karena komunikasi estetik membutuhkan kecocokan nilai. Dalam 
komunikasi estetik harus ada kecocokan nilai-nilai estetik antara peserta komunikasi yang 
dimediasi oleh seni pertunjukan. 
 
Dalam kalimat lain, meminjam kalimat Chandrasekhar (1987), bahwa komunikasi estetik 
terjadi karena relasi harmonis antara unsur-unsur keindahan seni dengan kecerdasan, perasaan, 
dan pengalaman individu dalam lingkungannya. 
 
Nilai-nilai estetik pertunjukan Sendratari Diponegoro membawa kita untuk menyelami dan 
mengkaji komunikasi estetik seni pertunjukan yang merupakan relasi nilai-nilai. 
 
Komunikasi estetik adalah pertukaran nilai-nilai yang dimaknai oleh para peserta komunikasi 
(seniman dan publiknya) atau dalam bahasa lain adalah relasi nilai-nilai (Sumardjo, 2000: 4). 
Adakalanya pertunjukan sendratari memunculkan nilai penyadaran untuk membangkitkan 
semangat hidup masyarakatnya. 
 
Pertunjukan sendratari memberikan sesuatu, kesenangan, harapan dan cita-cita yang tersimpan 
pada unsur-unsur estetiknya. Konsep tontonan sebagai tuntunan mengisyaratkan bahwa yang 
baik menjadi tuntunan dan yang buruk hanya sebatas tontonan. Kebaikan dalam nilai-nilai 
estetika pertunjukan sandiwara pada peristiwa komunikasi itu bisa ditiru oleh masyarakatnya, 
namun tidak menutup kemungkinan ada juga yang meniru hal-hal yang kurang baik dari 
pertunjukan sebagai media komunikasinya. 
 




Realitas komunikasi keindahan dalam seni pertunjukan sandiwara merupakan hasil ciptaan 
manusia kreatif melalui kekuatan ‘mengonstruksi’. Konstruksi menurut Barker (2000: 10) pada 
dasarnya sebuah usaha diskursif maupun representatif yang sadar-diri (self-reflexive) yang 
bertujuan menafsirkan dan menggambarkan dunia kekinian. Para pelaku komunikasi dalam 
seni pertunjukan sandiwara melakukan konstruksi tersebut. Mereka menciptakan 
bentuk pertunjukan yang kemudian dikomunikasikan kepada publik seni sebagai realitas 
sosial-budaya. Ini semua karena pengalaman mereka dalam dunia seni pertunjukan yang sudah 
didapatkannya sejak lama. 
Mereka mendapatkan pengalaman itu semasa hidupnya melalui dongeng-dongeng dan cerita-
cerita orang tua mereka serta perasaannya terasah melalui pertunjukan.  Dengan demikian, 
melalui pengalaman dan perasaannya, sungguh berbeda cara rakyat mengonstruksi keindahan 
dalam seni pertunjukan sendratari tersebut dengan orang-orang yang memiliki keahlian seni 
secara formal. 
 
Di samping nilai refleksif dalam komunikasi estetik tercermin pula fungsi komunikasi 
ekspresif baik pada pesan verbal maupun nonverbal (Mulyana, 2007: 24) baik melalui laku, 
tindakan maupun ucap. 
 
Dalam laku, ekspresi-ekspresi ditunjukkan  oleh tokoh peran yang memiliki kemauan untuk 
berbuat sesuatu (will) dalam sebuah adegan, seperti hasrat untuk saling mengenal dengan 
seseorang, hasrat untuk berbuat jahat, hasrat untuk saling sayang, dendam dan lain-lain. 
Selanjutnya dalam tindakan, begitu jelas terrepresentasikan oleh gerak-gerak pada tarian setiap 
tokoh, termasuk pemain dadakan yang dipilih secara acak dari penonton, untuk melakukan 
tindakan-tindakan seperti berkelahi, memukul, menangkis, membacok, adegan romantis 
melalui nyanyian dengan berpelukan, saling usap pipi, mengelus rambut, dan lain-lain.  
 
Akhirnya, komunikasi bersifat omnipresent (hadir dimana-mana), tak terkecuali pada bentuk 
seni pertunjukan yang tak lepas dari bentuk komunikasi estetik seni pertunjukan dapat 
diasumsikan sebagai jagat kecil yang merepresentasikan jagat besar, yang dalam peristiwanya 
memiliki konteks-konteks komunikasi, meliputi; komunikasi intrapersonal, komunikasi 
publik, komunikasi budaya dan komunikasi transendental.  
 
Penelitian ini akan melakukan kajian terhadap sebuah karya sastra Babad Diponegoro. Data 
yang diperoleh akan dianalisis dengan teknik analisis data secara kualitatif. 
  
Untuk menganalisis data yang didapatkan dari hasil pengumpulan data, akan digunakan metode 
semiotika dari Yasraf A Piliang, yakni untuk mengidentifikasi dan menganalisis sistem tanda 
yang ditemukan pada tubuh yang bergerak, baik dalam wujud pertunjukan konvensional 
maupun hasil digitalisasi. Tubuh Pangeran Diponegoro akan diulas secara rinci dalam 
kaitannya dengan sistem tanda beserta representasinya. Terkait sistem tanda, akan digunakan 
juga analisis deskriptif naratif atas tubuh seniman dengan menggunakan teori dari Foucault.  
 
Penelitian ini dilakukan pada pertunjukan Sendratari Diponegoro  yang dipentaskan di 
komplek Benteng Rotterdam, Makassar. Pemilihan lokasi 
ini didasarkan pada pertimbangan bahwa tempat pertunjukan itu cukup terkenal dan ramai 
dikunjungi, baik tamu domestik maupun tamu luar negeri, serta memiliki nilai historis karena 
menjadi tempat pengasingan Pangeran Diponegoro selama lebih dari 20 tahun.  
 




Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif 
dan metode observasi partisipan dan wawancara. Untuk memperoleh data, penelitian ini 
mengikuti pola dari Spadley (1980: 53).  
 
Pertama, pendekatan pada situasi sosial. Kedua, melakukan observasi untuk mengumpulkan 
data serta informasi dengan mengamati gejala-gejala di lapangan, lalu wawancara secara 
mendalam menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya serta dapat 
berkembang sesuai dengan kebutuhan dan situasi yang dihadapi di lapangan. Wawancara 
mendalam dilakukan untuk mengetahui keadaan yang melingkupi informan dan menggali 
pengetahuan informan berkaitan dengan permasalahan penelitian. Wawancara akan dilakukan 
di setiap kesempatan guna melengkapi data yang diperoleh. Observasi dilakukan tidak 
memakai waktu khusus dengan penjadwalan ketat, tetapi dilakukan misalnya ketika mereka 
memanfaatkan waktu istirahat.  
 
Ketiga, membuat catatan etnografis, baik tentang para penari, pengelola, karyawan maupun 
tamu lainnya yang menunjang penelitian ini. Setiap data yang ditemukan dianalisis bertahap 
dan selama pengumpulan data, peneliti melakukan wawancara bebas (free interview), yaitu: 
wawancara yang tidak mempunyai tema pokok, tetapi pertanyaannya bisa beralih dari satu 
pokok ke pokok lainnya tanpa meninggalkan masalah penelitian (Koentjoroningrat, 1983: 
175). 
 
Untuk melengkapi data tersebut, dikumpulkan pula data sekunder melalui kajian pustaka atas 
laporan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan masalah penelitian dan sumber-sumber lain 
yang dapat dipercaya seperti koran, majalah, skripsi, dan buku. 
 
Data yang sudah terkumpul lalu dianalisis untuk menjawab dua pertanyaan pokok tentang 
aktivitas kerja para penari dan pendapatan mereka di tempat pertunjukan tersebut. Untuk itu 
dilakukan empat langkah: mengumpulkan, memproses, menganalisis dan menginterpretasikan 
data (Efendi dan Manning, 1989:263). Dalam hal ini, peneliti menggunakan analisis deskriptif, 
sehingga satu gambaran yang lengkap dapat diperoleh. 
 
Untuk mencapai kredibilitas, peneliti mengadakan pemeriksaan data-data lintas-informan yaitu 
antara: para penari laki-laki dan wanita, sutradara, pimpinan, dan pemusik, dengan harapan 
bahwa data-data yang diperoleh valid dan kredibel. 
 
Untuk proses pengambilan data gerak tubuh secara real time, penari akan mengenakan 
perlengkapan khusus yang telah diberi chip berteknologi bluetooth. Data gerak sang penari 
yang lalu ditampilkan dalam layar dengan teknik video mapping.  
 
PENUTUP 
Perkembangan industri kreatif tidak hanya diakui oleh Indonesia. Negara-negara lain telah 
mengakui pula bahwa industri kreatif memegang peranan penting dalam perekonomian sebuah 
negara. Menurut laporan yang dihasilkan 
oleh Ibis World, orang akan semakin menghabiskan atau menginvestasikan uang atau dana 
mereka untuk industri kreatif dan entertainment. Industri kreatif juga dapat menciptakan 
lapangan pekerjaan tersendiri (MacFarland, 2012). 
 
Dengan makin cerahnya prospek dunia pariwisata, kita seharusnya dapat memanfaatkan 
kekayaan seni budaya semaksimal mungkin untuk menyongsong hadirnya industri pariwisata.  
 




Ditandai dengan makin meningkatnya jumlah tempat pertunjukan dan variasi pertunjukkannya, 
Makassar sebagai salah satu daerah utama tujuan wisata sudah melakukan penyongsongan itu 
dan 
menyemarakkan suasana kesenian di daerah ini. Salah satunya melalui pertunjukan Sendratari 
Diponegoro.  
 
Hadirnya industri pariwisata memunculkan kreasi dalam setiap penyajian, sehingga seni 
tradisional itu akan menjadi semakin berkembang seiring dengan terjadinya perubahan zaman 
dan kemajuan teknologi. 
 
Perubahan bentuk kesenian akan terkait dengan fungsi yang ingin diberikan pada sebuah sajian. 
Dalam hal ini, perkembangan garapan pertunjukan tidak terbatas pada garapan tari dan 
komposisi, tetapi juga dari segi tata busana, iringan, tata pentas, teknologi terbaru dan semua 
aspek yang melengkapinya, termasuk kemampuan berinteraksi dengan penonton.  
 
Pada tingkat sosial, hadirnya industri pariwisata bisa membuka lapangan kerja baru bagi 
seniman seni pertunjukan dalam turut menyemarakkan program pariwisata. Kehadiran 
masyarakat wisata di Indonesia akan melahirkan pula produk-produk seni pertunjukan yang 
dapat kita kategorikan sebagai seni wisata, yaitu pertunjukan sendratari yang dikemas khusus 
untuk memberikan pengalaman baru baik kepada penari, pemain dadakan, penonton, maupun 
penikmat seni yang tidak menyaksikan pertunjukan sendratari secara langsung.  
 
Komunikasi estetik seni pertunjukan sendratari Diponegoro akan selalu berkelindan 
berdasarkan pandangan dunia, kepercayaan dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 
Komunikasi estetik tidak sekedar menunjukkan nilai dan makna pragmatis, melainkan nilai 
dan makna yang idealis. Keindahan merupakan milik masing-masing individu, maka dalam 
komunikasi estetik dapat diinterpretasikan sebagai relasi nilai-nilai, kecocokan antar nilai 
berdasarkan budayanya.  
 
Kiranya konsepsi interaktivitas komunikasi estetik bisa diberdayakan untuk melihat peristiwa 
seni di ranah sosial. Hendaknya penelitian ini bisa memperkaya teori, terutama membangun 
konsepsi etnografi dan kiranya dapat memperkaya metode kajian yang bersumber dari sebuah 
pertunjukan, yaitu ‘metode estetik’. 
 
Selain itu, seiring perkembangan teknologi,  upaya peningkatan kualitas kreativitas seni 
pertunjukan sangat penting alam rangka pemeliharaan, pelestarian dan pemanfaatannya.  
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